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L'ASSISTANCE DES GALERIENS EN FRANCE
PAR SAINT VINCENT DE PAUL ET SES ENFANTS

Plus peut-6tre que tous les autres malheureux, les
forcats avaient droit a la sollicitude de saint Vincent
de Paul, car son titre d'aum6nier gn&eral des galeres
lui imposait des devoirs i leur 6gard. Pour rendre sa
charite p'-lu efficace et plus 6tendue, il associa ses
pretres a cette oeuvre. L'assistance spirituelle des gal6riens est une des obligations impos6es par le contract
qui donna naissance, le 17 avril 1625, a la Congregation de la Mission'.
En ce temps, les criminels condamnes aux galeres
6taient conduits a Paris dans une prison sp6ciale plac6e
sur la paroisse de Saint-Roch, A proximit6 de 1'6glise.
Tous les six mois, lorsque la ckaine partait pour Marseille, la prison se vidait, puis peu a peu elle se remplissait de nouveau. On s'imaginerait difficilement
les souffrances physiques et morales de ces malheureux
dans leurs cachots, malpropres et mal aCres, d'oi ils
ne sortaient jamais et oui, suivant 1'energique expres2
sion du comte Rene de Voyer d'Argenson , t ils pourrissaient tout vivants ».
Leur mort, regrettable en elle-m&me, privait, de
plus, le roi du service qu'ils auraient pu lui rendre. II
eat 6t6 facile de les conduire sur le preau, mais Hl une
surveillance s6vere itait n6cessaire, et la modicit6
des ressources ne permettait pas d'avoir un nombre
i. Saint Vincent de Paul, t. XIII, p. 20o.
2. Annales de la Comragnie du Saint-Sacrement, par le comte Ren6
de Voyer d'Argenson, 6d. Beauchet-Filleau. In-S. Marseille, agoo, p. a8.
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suffisant de gardiens. Dans les derniers mois de
l'ann6e 163o, la Compagnie du Saint-Sacrement,
touch6e de compassion, prit a sa charge la solde de
quatre gardiens suppl6mentaires; ce qui procura aux
formats la joie de quitter leurs basses fosses, quelques
instants dans la journ6e, pour respirer un pen d'air
pur.
La prison de Saint-Roch, installke dans une maison
de louage, n'etait pas susceptible de recevoir toutes
les ameliorations que r6clamait la sant6 des galbriens.
Saint Vincent obtint du roi et des 6chevins de Paris,
en 1632, leur transfert sur la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, dans une tour carr6e qui faisait
partie de l'ancienne enceinte et qui s'1eevait, flanqube
de deux tourelles, entre la porte Saint-Bernard et la
Seine, sur le quai de la Tournelle, a quelques minutes
du college des Bons-Enfants.
Le ministere des missionnaires se trouvait'facilit6 par
ce rapprochement. Et pourtant, quoi qu'en diseAbelly ,
ceux-ci ne s'occuperent plus ou presque plus des forFats. Apres enquete, la Compagnie du Saint-Sacrement pouvait constater, en 1634, que les prisonniers
manquaient de tout, principalement des secours religieux. ( Ilsn'avaient d'ordinaire, 6crit Ren6 de Voyer
d'Argenson 2, ni messe ni instructions quelconques;

et la Compagnie pria un de ses confreres ecclsiasi. Op. cil., 1. I, chap. xxvtrI, p. 127. Voici ses paroles: a II sollicita.
et fit solliciter le feu roi Louis XIII... d'agreer... que cette antienne
tour qui est entre la porte de Saint-Bernard et la rivitre fit destinec
pour servir de retraite a ces pauvres enchain1s; ce qui lui fut accord6
en 'aann~e xb32; et ensite ilsy furent conduits, et, pendant quelques
annees, its n'y subsistereat que par les auumnes des personnes charitables. M. Vincent, de son c6t6, pour n'8tre importua aux auties, pourvoyait lui seut a leur assistance spirituelle, leur envoyant des pr&tres
de sa Congregati-n, qui demeuraient au collge des Bons-Enfants pour
leur dire la sainte messe et pour les instruire, les confesser et consoler. .
2. Of. cit., p. 56.

7

-

tiques de leur faire l'une et I'autre charit6; ce qui
s'observa pendant quelque temps avec assez de fid6lit6. )
Ce confrere 6tait vraisemblablement Georges Froger,
cur6 de la paroisse. Il s'entendit avec 1'autorit6 diocesaine et obtint de l'archev&que, le 2 septembre 1634,
une ordonnance par laquelle 6tait organis6 le service
du culte dans la tour des galeriens. Dans ce document,
le pr6lat enjoint au cur6 ou A ceux qu'il d6putera
d'6riger u une chapelle au lieu le plus convenable de
la Tournelle n, a d'y placer un autel portatif, d'y
porter les meubles et les ornements necessaires, d'y
c6lbrer la messe les dimanches et jours de f&te, de
visiter les gal6riens malades, de leur administrer les
sacrements et en g6enral de s'occuper d'eux, comme un
cur6 s'occupe de ses paroissiens' ).
Il semble bien, par consequent, qu'avant le 2 septembre 1634, aucune messe ne se disait a la Tournelle.
Cet abandon ne peut manquer d'etonner quand on
pense a ce qu'&tait le zele de saint Vincent de Paul. II
est certain que ce ne fut pas l'effet de sa n6gligence,
mais plutot le r6sultat de circonstances ind6pendantes
de sa volonte.
Comme toutes les prisons de Paris, celle de la Tournelle d6pendait du procureur general, non de l'administration des galeres; l'auim6nier gendral des galeres
n'etait done pas chargt, comme tel, de l'assistance
spirituelle des formats de la capitale. Cette assistance
revenait de droit au cure de la paroisse, qui, d'ailleurs,
la revendiquait; et c'est pourquoi, on vient de le voir,
1'autorit6 diocesaine adressa.son ordonnance a Georges
Froger, cur6 de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Si
x. Le ms. MM 492 des Arch. nat. nous a conservi (f
du.tion officielle de ce document.

185) Ia tra.
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saint Viucent avait pris soin des galeriens dans leur
ancienne demeure, c't'ait ben6volement, du consentement et peut-&tre a la demande du cure de Saint-Roch.
Aux prescriptions contenues dans l'ordonnance
archi6piscopale s'ajouterent, en 1639, en vertu d'un
contrat, dont il sera parli plus loin, de nouvelles
obligations'.
L'aum6nier de la Tournelle arrivait r6gulierement
Ssa chapelle chaque jour vers les sept heures et demie.
II pr6sidait la priere du matin, disait sa messe, visitait
les malades, revenait, i la fin de la journ6e, pour la
priere du soir, prenait la parole, le dimanche, pour la
pr6ne, enseignait le cat6chisme deux fois la semaine,
ou le remplaqait par une exhortation, suivant les
besoins.
Avant le d6part de la chaine pour Marseille, une
petite mission pr6parait les galeriens a la reception
des sacrements de Penitence et d'Eucharistie et les
aidait a supporter chretiennement leurs peines et les
fatigues du voyage, fatigues telles qu'assez souvent
quelques-uns mouraient en chemin 2 .
Les fun6railles des galeriens morts a la Tournelle
revetaient une certaine solennit6; suivant 1'usage, six
eccl4siastiques assistaient au service funebre.
L'aum6nier 6tait encore le gardien vigilant de la
morale dans ce milieu, oil, sous un pr6texte quelconque,
les femmes de mauvaise vie cherchaient a p6nitrer. II
veillait sur les abus et les signalait 3 .
1. La Compagniedu Saint-Sacrement dut, en z633, cesser d'assurer le
service religieux des prisons de Paris dont elle s'etait chargie, & difaut
d'autres, - cause des reclamations des cures qui consideraient cette
immixtion comme une n injure h leur dignit6 pastorale v. (Annales de la
Compagnie du Sainl-Sacrement, p. 39.) 11semble done que la cession de
I'aum6nerie des prisons au clerge des paroisses fut une mesure generale.
2. Une lettre nous apprend qu'en x6 62, dix-huit forgats moururent
pendant le trajet. (Arch. nat., Marine B6 77, 1o 342.)
3. Arch. nat., MM 492, fo 187 v 0 .

--

9 -

Sa tcche lui 6tait facilit6e par l'appui qu'il trouvait
6
dans la Compagnie du Saint-Sacrement, dont l'activit
fut grande en faveur des forcats, tant au point de vue
mat6riel que sous le rapport moral et religieux.
Ces malheureux m6ritaient compassion. Maltrait6s
par leurs ge6liers, oblig6s d'acheter les vivres a des
prix qui d6passaient de beaucoup les prix ordinaires,
ils payaient presque tous leur tribut a la maladie et,
chaque annie, plusieurs succombaient aux privations.
Les malades n'6taient pas mieux traites que les autres.
A eux, comme aux valides, 1'administration ne fournissait que du pain et de 1'eau. Ceux qui n'avaient pas
d'argent devaient se contenter de cette maigre pitance.
Autre abus. Le scribe charg6 d'inscrire le nom des
galeriens sur le registre d'entr6e ne marquait pas la
dur6e de la peine. Aussi cette peine 6tait-elle prolong6e suivant les caprices des administrateuis.
La Compagnie du Saint-Sacrement engagea vigoureusement la lutte contre ces deplorables pratiques.
Elle les den6nqa au procureur g6n6ral, d6l6gua plusieurs de ses membres pour visiter regulibrement la
Tournelle, vota des fonds pour procurer aux malades
bouillons et remedes, retira du greffe le r6le des
condamnations et en prit deux copies, une pour les
forýats, l'autre pour les Compagnies d'Aix-et de Mar-

seille, afin que, la duree de la peine connue, 1'~largissement du prisonnier ne fit pas diff6r6 au dela da
temps fix- par le jugement 1.
II est vraisemblable que saint Vincent eut une grande
part, la principale peut-etre, dans ces decisions de la
Compagnie. Personne n'a port6 autant d'int6r&t que
lui a cette oeuvre des forcats. D'un c6t6, comme aum6nier general des galeres, il ne pouvait rester indiffiI. Of. cit., p. 54-56.

-
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leur sort; de I'autrc, ses biographes et ses

propres 6crits nous montrent qu'il s'est toujours preoccupe de leur assurer les secours n&cessaires au triple
point de vue materiel, moral et religieux.
Pour atteindre ce but, il fit appel aux organisations
qu'il avait fond6es : aux dames de la Chariti itablies
sur la paroisse de Saint-Nicolas et a celles de 1'HitelDieu, qui apporterent aux formats leurs consolations et
leurs aum6nes; aux Filles de la Charit6, qui devinrent
les servantes des forcats, comme elles 6taient dija,
dans les paroisses,les servantes des pauvres; aux pr&tres
de la Conference des mardis, qui donnerent maintes
fois des missions i ces malheureux dans les jours qui

pr6c6daient le depart de la chaine.
Dbs que la prison fut transferee a la Tournelle,
Vincent de Paul icrivit a Louise de Marillac, alors
superieure de la Charit6 de Saint-Nicolas : ct La charite vers ces pauvres formats est d'un m6rite incomparable devant Dieu; vous avez bien fait de les assister
et vous ferez bien de continuer en la maniire que vous
le pourrez, jusqu'a ce que j'aie le bien de vous voir,
qui sera dans deux ou trois jours. Pensez un pen si
votre Charit6 de Saint-Nicolas s'en voudrait charger,
au moins pour quelque temps. Vous les aideriez de
I'argent qui vous reste. Mais quoi cela est difficile,
et c'est ce qui me fait jeter cette pensie en votre esprit
a 1'aventure'. ,
La Charit6 de Saint-Nicolas donna ce qu'elle put.
La maison de Saint-Lazare suivit son exemple. Ces
aumines, ajoutees a celles de la Compagnie du SaintSacrement, 6taient loin de r6pondre aux besoins.
Quelle ne fut pas la joie de saint Vincent d'apprendre,
un jour de I'annie r639, qu'un riche financier, M. Corx. Saint Vincent de Paul, t. I, p. x66.

-
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nuel, mort recemment, lguait 6000 livres de rente
aux formats!
Cette joie ne dura pas. Au lieu de suivre la volont6
paternelle, I'hMritiere, influencee par son mari, prtendit tout garder pour elle. Le saint pretre mit en
ceuvre tous les moyens que lui sugg&raient son coeur
et sa diplomatie. De hauts personnages se joignirent
a lui. L'intervention de M. Mold, procureur g6ndral,
fut decisive. En lui remettant le capital, la dame
demanda que l'administration temporelle en fit confi6e
a perpetuit6 aux procureurs generaux. Restait a fixer
l'emploi des revenus annuels. Sur son disir, des Filles
de la Charit6 furent mises au service des forcats.
Saint Vincent, appuyd par les dames de la Charite,
suggera au procureur g6n6ral de prelever 3oo livres
de rente pour I'amelioration du service religieux,
moyennant certaines conditions qui 6largissalent le
cercle des occupations de 1'aum6nier de la Tournelle
au delA de ce qu'exigeaitl'archeveque de Paris par son
ordonnance de 16341.
Ce fut en 1640 que les Filles de la Charite commenchrent leurs fonctions aupres des forcats. Saint Vincent
leur donna un reglement, qui temoigne a la fois de sa
sollicitude pour elles et pour eux : pour elles, car il ne
se dissimulait pas les. dangers auxquels elles seraient
expos6es dans ce milieu corrompu; pour eux, car leurs
souffrances remplissaient son coeur de compassion.
L'assistance spirituelle et corporelle des gal6riens,
tel est le double emploi que le saint Fondateur assigne
a ses flles. L'assistance corporelle s'itendait a tout
ce qui regardait la nourriture, le linge et le soin des
malades. Elles allaient acheter les vivres et meme, si

p.

i. Ar-h. nat., MM 492, fo 89 *; Abelly, op. dit., 1. I, chap. xxvIL•,
12S.
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1'argent manquait, elles allaient quoter aupres des personnes charitables'. Elles appretaient les repas et,
une fois le jour, apportaient a chaque prisonnier (cson
petit ordinaire ) pour toute la journ6e, aidees par un
gardien, si ia marmite etait trop lourde.
Les malades 6taient l'objet d'attentions toutes particulieres. Rien n'6tait n6glig6 pour les guerir, les
consoler ou les preparer a paraitre devant Dieu :
visites, remedes, nourriture plus soign6e et renouvelje
a chaque repas, encouragements, d6marches en vue
d'amener les plus dangereusement atteints k recevoir
les sacrements de p6nitence, d'eucharistie et d'extr.meonction. La mort venue, elles s'occupaient de l'ensevelissement et des funhrailles.
Aux soeurs revenait encore le soin de la lingerie.
Les forqats recevaient, chaque samedi, leur paquet de
linge propre et, avant le d6part de la chaine, la provision du linge necessaire pour la duree du voyage.
Les quelques jours qui suivaient ce depart et pr6c6daient l'arrivee d'autres galeriens n'etaient pas, pour
elles, des jours de repos; au contraire, le travail 6tait
plus grand que d'habitude, car il fallait renouveler la
literie, laver a grande eau la salle commune, mettre
de l'ordre partout.
Telles 6taient, a la Tournelle, les occupations des
Filles de la Charit6. Saint Vincent voulait qu'elles
fussent non seu!ement les servantes, mais les anges
des forcats. II leur demandait d'6carter de la Tournelle les visiteurs de mauvaise vie ou de mauvais conseil, d'y attirer les dames de la Charit6 et de s'assurer
discretement, a l'approche du depart de la chaine, que
les dispositions 6taient prises pour la mission d'usage.
La fr6quentation des forcats et meme de leurs garI. Saint Vincent de Paul, t. IV, p. 426.

diens pr6sentait plus d'un inconvenient. Ainsi saint
Vincent engageait-il celles de ses filles qui eta.ent
employees a la Tournelle a prendre toutes les pr6cautions utiles pour se mettre li'abri du danger. II
leur recommandait de ne se montrer que si une raison
d'office l'exigeait; de ne pas s'isoler l'une de l'autre,
sauf n6cessite; d'etre modestes, r6serv~es, retenues,
prudentes; de ne pas engager de conversations inutiles; de faire les sourdes si on leur disait quelque
parole lgbre; ou meme, si on prenait trop de libertA leur 6gard, de r6pondre sechement ou de sortir;
d'adresser, chaque jour, quelque priere speciale an
Saint-Esprit pour obtenir de rester pures; et d'avoir
pleine confiance qu'il les exaucera, comme il exauqa
les trois enfants dans la fournaise ardente, car Dieu
ne peut priver de sa grace ceux qui s'exposent pour
pratiquer la charit6 et l'ob6issance. « Soyez, ajoute
saint Vincent, comme la lumiere du soleil, qui passe
continuellement sur les ordures sans pourtant se salir
tant soit peu.

)

Les soeurs trouvaient encore dans leurs regles'des
leqons de douceur et de patience, vertus qu'elles avaient
souvent l'occasion de pratiquer, car les caractires difficiles, insolents et violents n'6taient pas rares parmi
les forcats. Elles y lisaient ces mots : c Elles se donneront de garde de leur donner tant soit peu l'occasion
de se plaindre d'elles; et pour cela elles ne leur parleront point rudement, ni ne leur reprocheront point
les mecontentements qu'elles auraient recus d'eux, ni
ne contesteront non plus avec eux pour se justifier
quand ils accuseront faussement; au contraire, elles
s'6tudieront a ne leur dire mot sans grande n6cessit6
et a les prendre par douceur. et comparaison, en la
vue du pitoyable 6tat oi ils sont d'ordinaire, tant de
l'ame que du corps, et de ce qu'avec tout cela ils ne

-
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laissent pas d'etre les membres de celui qui s'est fait
esclave pour nous racheter tous de la servitude du
d6mon. ), Le saint Fondateur permet, recommande
m6me, a ses filles de se venger, mais chrtiennement,en
priant Dieu pour les formats qui les insultent, comme
( faisait saintitienne pour ceux qui le lapidaient u.
Les Filles de la Chariti se conformirent a ces conseils, mais aucune peut-etre aussi parfaitement que
seur Barbe Angiboust. On loua grandement sa patience,
apres sa mort, au cours de l'entretien dans lequel ses
vertus furent passkes en revue. ]coutons ce touchant
dialogue entre sa compagne Jeanne Luce et saint
Vincent :
- Mon Pire, j'ai demeur6 aux Galeriens avec elle.
Elle avait une grande patience a supporter les peines
qui s'y rencontrent, a cause de la mauvaise humeur de
ses gens. Car, quoiqu'ils fussent animis quelquefois
contre elle jusqu'i lui jeter le bouillon et la viande
par terre, lui disant ce que l'impatience leur sugg6rait,
elle souffrait cela sans rien dire et le ramassait doucemeit, leur t6moignant aussi bon visage que s'ils ne lui
avaient rien fait ni dit.
- Oh! voila I'affaire : leur timoigner aussi bon
visage qu'auparavant.
- Mon Pare, nonseulement cela, mais elle a emp&ch
cinq ou six fois les gardes de les frapper.
- Or sus, mes soeurs, s'il y en a ici quelques-unes
qui aient demeur, aux Galiriens et qui aient voula
tenir tete a ces braves gens, leur rendant mal pour
mal et injures pour injures, affligez-vous, voyant qu'une
de vos sceurs, qui portait meme habit que vous, quand
on lui jetait la viande qu'elle leur portait, ne disait
mot, et, si on les voulait frapper, ne le pouvait souffrir.'
I.

Saiirn Vincentde Past, t. X, p. 645.
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Le d6vouement des soeurs employees au service des
formats 6tait d'autant plus miritoire que leurs occupations pr6sentaient moins d'attrait a la nature. Saint
Vincent avait souvent besoin de les encourager. Un
jour, apres avoir parlI de l'oeuvre des Enfants-Trouvis,
il engagea ses filles a remercier Dieu d'avoir kt charg6es par lui de celle des galeriens. - Oui, mes Sceurs,
c'est Dieu qui vous l'a donn6e, sans que vous y eussiez
pens6, ni Mile Le Gras non plus que moi; car c'est ainsi
que les oeuvres de Dieu se font, sans que les hommes y
pensent. Lorsqu'une ceuvre n'a point d'auteur, on doit
dire que c'est Dieu qui l'a faite. Mais quel est cet
emploi? C'est I'assistance des pauvres criminels on forcats. Ah! messoeurs, quel bonheur de servir ces pauvres
forcats, abandonn6s entre les mains des personnes qui
n'en ont point de piti!1 Je les ai vus, ces pauvres gens,
trait6s comme des b&tes; ce qui a fait que Dieu a etk
touch6 de compassion. Ils lui ont fait piti6. En suite
de quoi sa bont6 a fait deux choses en leur faveur:
premierement, il leur a fait acheter une maison; secondement, il a voniu disposer les choses de sorte qu'ils
fussent servis par ses propres filles, puisque dire une
Fille de la Ciariti,c'est dire une file de Dieu' ».
C'est ainsi que le saint pretre relevait les emplois
les plus bas aux yeux du monde en montrant ce qu'ils
avaient de grand aux yeux de la foi. Sea filles puisaient
dans ces exhortations souvent renouveltes la force
necessaire pour ne pas se laisser abattre; elles se sentaient heureuses d'etre les servantes des forcats; elles
se glorifiaient de ce titre et en remerciaient Dieu
comme d'une grace insigne.
Suivons les forcats a Marseille. La vie qu'ils vont y
mener ne sera pas, comme A la Tournelle, une vie
z. Saiatl Vinewd do Paid, t. X, p. &25.
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d'inaction. Is la passeront sur les galbres, deux cent
soixante-quinze par navire, en compagnie de quatrevingts soldats. La, fix6s a leur banc par des chaines,
liis deux a deux k un meme boulet, les 6paules nues
et la tSte couverte d'un bonnet de laine rouge, ils
devront ramer vigoureusement, sous peine d'etre
fouettes jusqu'au sang, parfois meme jusqu'A la
mort.
Les galeres, bitiments longs et plats, 6taient difendues par cinq canons et une douzaine de pierriers.
Dans la seconde moiti6 du dix-septieme sikcle, leur
nombre, a Marseille seulement, d6passait la quarantaine. Le capitaine se tenait a la poupe du navire.
Pres de lui, le comite, ou chef des galeriens, recevait
et transmettait ses ordres. Deux sous-comites, l'un au
milieu de la galbre, l'autre a l'avant, pros de la proue,
menaqaient de leur fouet les 6paules des rameurs.
Les gal6riens eurent, a Marseille meme, deux grands
protecteurs: Jean-Baptiste Gault, de l'Oratoire, 6veque
de cette ville, et Gaspard de Simiane, chevalier de la
Coste, membre de la Compagnie du Saint-Sacrement.
Jean-Baptiste Gault, sacr6 a Paris, dans 1'iglise
Saint-Magloire, le 5 octobre 1642, 6tait digne, a tous
les points de vue, du choix fait de sa personne pour
occuper le siege de Marseille. Le temps qu'il passa
dans la capitale apres son sacre ne fut pas perdu pour
son diocese. I1 prit les dispositions qui lui semblaient
utiles pour le bien des ames et envisagea surtout les
moyens de venir en aide aux forqats.
Parmi les personnages de Paris qui s'interessaient
particulibrement a leur sort, saint Vincent de Paul,
aum6nier gen'ral des galeres, et la duchesse d'AiguilIon, tante d'Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu,
alors g6n6ral des galeres, 6taient au premier rang. Le
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prblat les vit et tous trois convinrent qu'une grande
mission serait donnie a ces malheureux captifs. Ils
parlereat encore des formats malades, de l'abandon
dans lequel ils se trouvaient et des moyens d'elever
pour eux un h6pital.
Jean-Baptiste Gault fit son entr6e dans sa ville 6pis-

copale le 9 janvier 1643. On ne tarda pas a constater
combien grande 6tait sa charit6 pour les pauvres et les
malades. II visita les h6pitaux, p6netra dans les taudis
les plus mis6rables et laissa partout d'abondantes
aum6nes. 11 allait commencer une mission a Aubagne,
dont les 6v6ques du diocese 6taient seigneurs, quand
on lui annonqa que cinq missionnaires, envoyes,par
saint Vincent de Paul pour donner la mission aux
forcats, venaient d'arriver i Marseille. On 6tait au mois
de mars. On parlait d'un prochain d6part des galeres
pour la Catalogne. Le temps pressait. La mission
d'Aubagne fut remise a plus tard et 1'on hUta les preparatifs de celle des forcats.
II fallait d'abord trouver des missionnaires, car ceux
qu'avait envoyis saint Vincent, sous la direction de
M. du Coudray, ne suffisaient pas. M. d'Authier, fondateur des pr6tres du Trbs Saint-Sacrement, en preta
huit; des Oratoriens se pr6senterent; les.J6suites se
chargerent des galeres sur lesquelles ils-remplissaient
les fonctions d'aum6niers. Quelques pr6tres italiens
6taient sur le point de repasser en Italie; 1'6veque les
retint pour la confession des forgats de leur nation.
Un plan fut dress6. Chaque galere aurait deux ou
trois pretres durant vingt jours. La premiere semaine
serait consacr6e a I'enseignement des principaux 616ments de la doctrine catholique; le reste du temps, on
disposerait les forqats a la r6ception des sacrements.
Une premiere serie de galbres 6vang6lisee, on passerait
a une seconde, puis a une troisieme. Ainsi on esp6rait
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venir i bout en deux mois de l'immense travail qui se'
presentait'.
La mission put commencer dans la seconde moitie
de mars'. L'ev&que allait d'une galire a l'autre; il
catechisait, prechait, confessait, consolait, promettait
son appui i ceux qui se plaignaient d'injustices. Les
missionnaires, entraines par son exemple, furent admirables de z.le et de bontC. Is ne regarderent ni ! la
fatigue, ni a la qualit6 des personnes qui les 6cou-

taient, ni aux rbsistances qui se manifestcrent les premiers jours.
Le succes fut complet. a On ... a vu, dit un t6moin
oculaire', des choses tout a fait 6tranges et extraordinaires; des gens qui avaient passe des dix et des
vingt ans sans se confesser et qui s'opini•traient a ne
le point faire tant qu'ils seraient aux galkres, se rendre
n6anmoins I ce devoir; plusieurs Turcs demander et
recevoir la grace du saint bapt6me; quantite d'h&rktiques ' abjurer leur erreur; et tout plein d'autres conversions qui pourraient passer pour miraculeuses. La

grice de Dieu fut si forte dans cette mission qu'il ne
resta presque point de galerien qui ne fit sa confession gendrale, mais avec des sentiments de contrition
si grands, qu'on en voyait qui voulaient mourir aux
pieds de leur confesseur. Depuis, les galeres tout
entieres ont communi6, au lieu qu'auparavant l'on y
trouvait a peine trois ou quatre forcats qui communiassent a PAques. On n'a jamais remarqug en eux une
obiissance plus grande; on ne les entend plus jurer ni
I. Maschetty, Vi e e messire J.-B. Gault. Paris, 165o. In-4, p. 247.
2. Dans une lettre ecrite au P. d'Arcy, le 5 mai, Jean-Baptiste Gault
dtclare que la mission est commencie dcpuis nn mois et demi. (Marchetty, op. cil., p. 264; cf. le mt8oc auteur, p. 246.)
3. Marchetty, Vie e Mesire J.-B. Gault. Paris, 165o. In-4, p. a56.
4. Une treataine, dit M. du Condray. (Saint Vincent de Paul, I. II,

p. 395.)
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renier le nom de Dieu... Des qu'ils sont eveilles, ils font
tous ensemble les prieres qu'on leur a prescrites, et, le
soir, apres avoir chanti les litanies de la sainte Vierge,
I'un d'eux lit tout haut un acte de contrition, afin que
tous les autres... le forment aveclui... A midi, on sonne
une clochette pour avertir de dire la salutation ang6lique... Les fetes et les dimanches, ils chantent vepres,
sur les deux heures, mais avec tant de d6votion que
ceux qui les vont entendre n'en sortent pas moins

satisfaits que du son des trompettes et de la douceur
des hautbois qu'ilsy melent pour les rendre plus solennelles. Le reste du jour, on voit de tous c6t6s plusieurs
bancs entiers s'assembler pour faire des cercles, oi~,
parmi ceux qui s'y trouvent, plusieurs lisent la vie des
saints et les autres font quelque antre lecture de pi&t. n
Pierre de Bausset, priv6t de Marseille, ajoute que,
de tons les forrats catholiques, six seulement refusýrent
de s'approcher des sacrements 1 . Ces obstines auraient
peut-6tre fini par se laisser flchir si la mission s'6tait
prolongie plus longtemps. Malhetreusement, les
galires requrent subitement l'ordre de partir pour la
Catalogne. II ne restait plus dans le port de Marseille,
le I mai, que la galkre Monreale2 . S'il n'y avait plus
assez de travail pour tous les missionnaires, it en restait
encore assez pour les cinq pretres de la Mission. Plusieurs Turcs avaient resolu d'embrasser la religion
catholique; ii fallait les catCchiser et les affermir dans
leurs bonnes resolutions.
On decida, pour impressionner les Turcs rest6s
fid~les g Mahomet, de donner a leur bapteme toute la
solennit6 possible. Les Turcs convertis itaient au
nombre de dix. L'un d'eux, malade sur la Moareale,
t. TaFtas de la vie al de Is mwar de Mgr jean-Bftiaste Gaslt,
de MaAsesll, par fitne de tausset. l'ais,lb43. Ia.-, p. 41.
2. Ruffi, op. Cit., p. tS; Maschety, of. it., p. 70oet ao.

awe

.s le sein de l'Pglise huit jours avant les
iul r -u da
vie.
,u..r.; c'cait prudent, car on craignait pour sa
Le dimanche 31 mai, fte de la Sainte Trinit6, Marseille 6tait en fete; une foule immense remplissait
1'6glise cath6drale; 1'eau sainte allait couler sur le
front des neuf catechumenes. Les cer6monies liturgiques se d6roulrent dans toute leur majest6 et produisirent l'effet qu'on esperait. Deux Turcs se pr&senterent a M. du Coudray pour lui declarer qu'ils
2
renongaient, eux aussi, a leurs erreurs . Le 13 juin,
M. de la Coste 6crivait que trois ou quatre autres
3
demandaient i grossir le nombre des convertis .
Par ses liberalites et son influence sur le general
des galeres, la duchesse d'Aiguillon avait pris trop
de part & la mission pour que l'6veque de Marseille
ne crft pas de son devoir de lui raconter les merveilles op6r6es par la grice sur le cceur des galiriens.
4
II lui 6crivit dans le courant du mois d'avril , le jour
m&me oi il allait donner I'absolution a quatre her6tiques, pour l'inviter a remercier Dieu des fruits de la
mission.
Dans une autrelettre, adressee, le 5mai, au P. d'Arcy,
de l'Oratoire, 1'eveque de Marseille manifestait encore
sa joie des r6sultats obtenus.
Nul n'y contribua plus que lui. Sans cesse au travail,
malgr6 une sant6 delicate, il trouvait dansl'ardeur de
son zHle 1'6nergie n&cessaire pour surmonter la fatigue.
Les forces toutefois finirent par le trahir; une fluxion
i. Saint Vincent de Paul, t. II, p. 395.

1bid., p. 398.
3. La Compagnie du Tris Sainl-Sacrement de lautel & Marseille, par
Raoul Allier, lettre & M. du Coudray, p. i56.
4. Et non le 6 mars, date donnie par Abelly (oa. cit., p. 36.) D'une
part, la lcttre k la duchesse d'Aiguiiion suppose que les travaux de la
mission 6taient'assez avancis; de l'autre, elle precede d'au moins une
dizaine de jours la lettre an P. d'Arcy, qui est du 5 mai.
2.

de poitrine se d6clara le ii mai et son 6tat ne tarda
pas a devenir inqui6tant. M. du Coudray et ses quatre
collaborateurs allbrent ensemble lui demander sa b6n6diction. II s'enquit des progres de la mission et leur
recommanda fortement de continuer leurs bons offices
aux formats . A l'entendre, il s'estimait heureux d'avoir
a pris son mal dans les galeres ) et u de mourir pour
le service de son Maitre n; c'est lT, disait-il, ( mourir
2
dans le vrai lit d'honneur 2.
Le saint 6veque de Marseille expira le 23 mai 1643.
La mort ne le surprit pas; il l'attendait. La renomm6e
de sa saintete, accrue par le bruit des miracles que
Dieu, disait-on, multipliait par son intercession, porta
le roi et l'Assembl6e du Clerg6 de France a demander
une enquete canonique sur ses vertus en vue d'une
prochaine b6atification.
L'amelioration du sort des forqats, surtout des forvats malades, fut une des pensees dominantes de son
6piscopat. En 1618, alorsqu'il etait g6neral des galeres,
Philippe-Emmanuel de Gondi avait, vraisemblablement
sur les conseils de saint Vincent, commence, pour
eux, la construction d'un petit h6pital, que l'insuffi3
sance des fonds ne permit pas d'achever . Jean-Baptiste
Gault reprit le projet. Ce qui l'y poussait, il le dit
dans sa lettre,au P. d'Arcy, c'6tait le peu d'assistance
que les forcats malades recevaient ( corporellement et
spirituellement n. (c Ils meurent presque tous, ajoutait-il, abandonn6s et desesp6rbs, ne reqoivent jamais
les sacrements d'Eucharistie et d'Extreme-Onction n.
Cette situation, h6las! 6tait la meme depuis longtemps et toujours pour le m'me motif : I'argent faisait
defaut. Le pr6lat eut recours a la charit6 de la duchesse
j. Marchetty, op. cit., p. 289; Bausset, op. cil., p. 42.
2. Marchetty, op. cit., p. 292.
3. Ruffi, La vie de M. alchevalier de la Coste. Aix, 1659. In-8, p. it3.
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d'Aiguillon, qui promit 9000 livres. Une simple promesse, m6me avec la certitude de toucher plus tard,
ne mettait pas dans ses mains les ressources dont il
avait besoin pour agir; et ii voulait commencer sans
retard. Que faire? I1 emprunta. Toutefois, la pensee
qu'il pouvait mourir avant d'avoir pay6 ses dettes
l'effrayait. I1 avait hate de voir la duchesse d'Aiguillon tenir parole et, pour la presser, il lui envoya le
P. d'Arcy. La duchesse exp6dia une lettre de change
de 2000 livres, mais ce ne fut pas le saint pr~lat qui
la recut'. Si le regret d'avoir des creanciers attrista
ses derniers moments, lapens6e que l'entreprise, confiee
au chevalier de la Coste, ne pouvait etre en de meilleures mains, fut, pour lui, la meilleure des consolations.
Deux ans suffirent pour l'achevement de I'h6pital,
grice, dit le comte d'Argenson 2, aux lib6ralitks de la
duchesse d'Aiguillon et an zele de saint Vincent de
Paul. Des que les premiers malades furent transportes
a l'h6pital, M. de la Coste leur annonCa cette bonne
nouvelle a tons deux.
11 reprenait la plume, quelques jours apris, pour
donner de nouveaux details. q Certes, 6crit-il a saint
Vincent 3, je ne vous saurais exprimer la joie que
reqoivent ces pauvres forcats lorsqu'ils se voient transportis de cet enfer dans 1'h6pital, qu'ils appellent un
paradis. A l'entrie seulement, on les voit guirir de la
moitiI de leur mal, parce qu'on les d&charge de la
vermine dont ils viennent couverts; on leur lave les,
pieds, puis on les porte dans un lit un pen plus mol
que le bois sur lequel ils ont accoutumi de coucher.
i. La duchesse dAiguillon crivit, lc 29 mai, au prelat, qu'clle croyait
toujours vivant. Sa lettre a 6tj publike pa Marchetty, oP. cit., p. 209.
2. Annales de la Compagnie du Saini-Sacrement, p. 9g.
3. Saint Vincent de Paul, t. II, p. 5a6.
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Et ils sont tous ravis de se voir couch6s, servis et trait6s
avec un peu plus de charitk que dans les galkres, ofi
nous avons renvoy6 grand nombre de convalescents
qui y fussent morts. ,

II ne manquait a l'h6pital que l'approbation officielle
du roi; elle lui fut envoyee au mois de juillet de
I'ann6e 1646'.
Les circonstances ne permirent pas aux pretres de
la Mission d'aller en Barbarie. Apres la mission des
forcats, M. du Coudray fut retenu en Provence par
les pourparlers qu'il devait engager avec M. d'Authier
au sujet de 1'union projetee de la Compagnie des
pretres du Saint-Sacrement avec la Congregation de Ia
Mission. Ce fut vraisemblablement dans ce dessein
qu'il se rendit i Brignoles.
Le chevalier de la Coste lui 6crivit dans cette ville

le 13 juin : Je prie le Seigneur... que nous puissions
avoir toujours ici trois ou quatre de vos valeureux
champions pour faire la guerre au diable et l'emp&cher
de s'emparer de ces pauvres forcats, que Jesus-Christ
a achetes au prix de son sang 2. n
Ce voeu ne tarda pas a se realiser. Le 25 juilet,

apris le retour de 14. du Coudray a Paris, la duchesse
d'Aiguillon et saint Vincent signaient une convention
en vertu de laquelle la Congr6gation de la Mission
recevait 1400ooo livres, a charge, pour elle, d'entretenir

a Marseille quatre missionnaires. Ces pretres, y estil dit, t auront la suporiorit6 sur les aum6niers, qu'ils
peurront 6ter et remplacer selon qu'ils le trouveront
plus utile pour la gloire de Dieu. Ils iront de cinq en
cinq ans sur chacune des galeres de Marseille et autres
ports du royaume, pour instruire en l'amour de Dieu
i. On trouve 6une copie de ce document anu
fonds Marine B 77, f 23i et suiv.
a. Raoul Allier, op. cit., p. z56.

Archives nationales,
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les pauvres forgats et autres personnes 6tant Asdites
galeres. Ils prendront encore le soin de l'h6pital des
pauvres galeriens de Marseille n. A ces engagements
saint Vincent ajoutait celui d'envoyer des mission-

naires en Barbarie, a quand il le jugerait a propos et
pour consoler les pauvres chr6tiens captifs et les instruire en la foi, amour et crainte de Dieu'. ,
Les missionnaires arrivbrent a Marseille dans le
courant de l'ann6e 1644, sous la direction de Francois
Dufestel. Ce nouvel etablissement permettait a Vincent
de Paul de s'acquitter plus facilement des devoirs que
lui imposait sa charge d'aum6nier g6n6ral des galeres.
Cette charge, jusque-la personnelle, fut attach6e, le
16 janvier 1644, au titre de sup6rieur g6n6ral de la
Mission, et, par le meme edit, le roi permit aux sup6rieurs generaux d'en d6leguer les pouvoirs au sup6rieur
de la maison de Marseille 2 .
Les attributions de l'aumbnier general des galeres
6taient tres etendues : tout ce qui avait trait a la religion et A la morale le regardait; il lui appartenait
aussi de signaler les abus et les injustices dont les
formats pouvaient etre victimes, meme dans l'ordre
materiel. II avait toute libert6 de visiter les galkres
pour s'assurer que tout le monde 6tait a son devoir :
les forcats, les aum6niers, les gardiens, les m6decins
eux-memes. Les points sur lesquels portait son enquete
6taient nombreux et varies. Est-on fiddle aux prinres
du matin et du soir et les fait-on en posture decente?
Blaspheme-t-on le nom de Dieu et les officiers
imposent-ils une amende aux blasphemateurs? Se
livre-t-on a la debauche les dimanches et fetes? Ces
jours-la, permet-on le jeu avant la messe et vendi. Saint Vincent de Paul, t. XIII, p. 298.
2.

Ibid., p. 3o2.
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on des marchandises? Se trouve-t-il des h6retiques on
des Turcs en disposition d'entrer dans l'gglise ? Des
coreligionnaires du dehors viennent-ils les visiter
avec l'intention de les confirmer dans 1'erreur? Les
malades, s'il y en a, sont-ils confess6s? Sont-ils
visit6s et trait6s par les medecins et les chirurgiens?
Reqoivent-ils du potage, de la viande et du pain?
Permet-on l'entr6e des galeres a des femmes et a des
jeunes garcons? Chaque forgat a-t-il sa chemise, son
caleqon, sa casaque, son caban, son bonnet et ses bas ?
Le pain est-il suffisant? Sert-on tous les jours des
f ves? Chaque galore a-t-elle une double tente'?
- Les missionnaires rencontraient-ils sur leur chemin
des forrats particulibrement 6prouv6s, des h6retiques
ou des Turcs nouvellement convertis, ils s'arretaient
pour consoler les premiers et encourager les seconds.
Ils revenaient sur les galeres les veilles et avantveilles des fetes principales pour exhorter les forgats
a s'approcher des sacrements. Ils leur procuraient ces
jours-la, pour faciliter leur confession, des confesseurs
de diverses langues.
Deux fois dans l'ann6e, en mars et en octobre, des
commissaires parcouraient les galeres pour proc6der a
une sorte de conseil de revision. Les invalides reconnus
comme tels 6taient rendus a la libert6. L'aum6nier.
royal ne manquait pas de se trouver a ces visites pour
r6clamer, s'il en 6tait besoin, en faveur des malheureux
que l'on jugeait a tort capables de rendre encore
quelques services.
La mission se renouvelait tous les cinq ans. On
voyait alors, comme en 1643, les infiddles demander
le bapteme, les h6retiques abjurer leurs erreurs et les
i. Rbglements relatils aux devoirs des pritres de la Mission tat envers
les aumOniers des galtres qu'exvers les forfats. (Arch. nat. S. 67o7.)
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p&cheurs les plus endurcis se jeter aux pieds du prtre
pour obtenir le pardon de leurs fautes.

L'assistance spirituelle des formats exigeait autant
d'aumbniers qu'il y avait de galeres, et m&me un peu
plus, car cinq pr&tres leur etaient adjoints pour laconfession des Allemands, des Italiens, des Irlandais,
des Bas-Bretons et des Turcs convertis. Les aum6niers
etaient commis par l'intendant et approuvbs par
1'eveque. L'aum6nier r6al les presentait. II avait sur
eux 1'autorit6 d'un sup6rieur, veillait sur leur conduite et, s'il n'en 6tait pas content, les revoquait.
u Nous voulons et enjoignons trbs express6ment A
notredit aum6nier r6al, lisons-nous dans les lettres
royales, de tenir la main a ce que chaque galere ait
un bon pr&tre pour aum6nier, qui soit savant, exemplaire et pratique en la charge du gouvernement des
nmes, approuv6 par l'Ordinaire..., que tous lesdits
aum6niers vivent ensemble en communauti sous la
direction et conduite de notredit aum6nier real; et au
cas que lesdits aum6niers ne se trouvent avoir les
qualit6s et conditions n&cessaires, ou qu'ils ne
vecussent pas en bons prktres, ledit aum6nier real
pourvoira auxdites galeres d'un autre bon pr&tre en
la place de ceux qu'il ne jugera propres, en vertu da
pouvoir que nous lui en donnons par ces pr6sentes . ,

Tous les quinze jours, de la Toussaint A la Trinite,
il y avait, pour eux, dans l'etablissement de la Mission,
des conferences sur des sujets de spiritualit6, de
morale, de dogme ou de discipline.
Quand le roi ordonnait de chanter le Te Deuma, ils
s'assemblaient tous sur la galere Raale.

Les aum6niers suivaient leur galire sur mer. Quand
elle etait ancrbe au port, ils s'y rendaient trois fois
t. Arch. nat. S 6o07; MM 534, i. 239.
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par jour : pour la priere du matin, pour celle du soir
et pour l'instruction des formats ignorants. Les
dimanches et les fetes, ils y disaient la messe, y
chantaient vepres et faisaient le catechisme.
Chaque aum6nier, a tour de r6le, avait son- jour de
garde sur la galbre Reale. Ils se tenaient pr&ts, en
cas d'accident, a porter les secours de la religion.
La visite des malades de I'h6pital revenait aussi par
roulement tant6t l'un, tant6t a l'autre'.
Les plus gros soucis qu'avait le sup6rieur des missionnaires de Marseille lui venaient du corps des aum6niers. MWme aide par saint Vincent, qui recourut plus
d'une fois a la bonne volont6 des pr&tres des BonsEnfants, il n'arrivait que difficilememt a combler les
vides. D'autre part, les officiers, sans tenir compte de
ses droits, introduisaient des aum6niers de leur choix'.
Enfin le retard dans le payement des gages provoquait
des plaintes, des menaces de demission collective et
un relichement presque general. L'argent destine a
soutenir I'h6pital des forqats et a payer les aum6niers
provenait de trois sources : des revenus des coches,
d'une subvention annuelle du roi et d'une legere
redevance, trois sols par homme malade, mise a la
charge des intendants. Pendant longtemps, en raison
des troubles de la Fronde, les coches cesserent de
rapporter et le roi de tenir son engagement; quant aux
intendants, ils se souciaient assez peu de payer leur
dette.

Quand les aumnniers, lasses de demander inutilement, semblaient decides a partir, le superieur
puisait dans le coffre de sa communaute et saint
x. Saint Vincent de Paul et ses auvres d Marseille par H. Simard,
Lyon, 1894. In-8, p. 178 et suiv.
a Ibid., p. 193 et suiv.
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Vincent qu6tait. Le calmne revenait; puis, quelque
temps apres, c'6tait a recommencer.
Aux services que les missionnaires de Marseille
rendaient aux formats s'en ajouta, avec le temps, un
nouveau : ils accepterent volontiers le r6le d'intermediaires entre ces malheureux et leur famille. Saint
Vincent les encourageait a cela par son exemple; car
les envois des parents passaient souvent par SaintLazare avant d'arriver a Marseille. ( II est difficile
aux pauvres gens, &crivait-il au sup6rieur 1, de pouvoir
envoyer aux pauvres forcats les petites sommes dont
ils les assistent de temps en temps, par autre voie suire
que la n6tre, et a nous de leur refuser cette charite,
puisqu'il n'y va que d'un pen de peine. o
Dans ses lettres a Marseille entre 1657 et 1660,
nous trouvons presque toujours mention de quelque
envoi : c'est tant6t un ou deux 6cus, tant6t quelques
livres, tant6t quelques sols seulement. Parfois, un
mot des parents accompagne I'argent.
Les missionnaires de Marseille marchirent sur les
traces de leur saint Fondateur. Un des premiers
arrives, Louis Robiche, mourut le 27 janvier 1645,
ige de trente-cinq ans. Sa grande charit6 pour les
galeriens 6tait si connue en ville que la nouvelle
de son d&cs provoqua une v6ritable consternation.
c Les Marseillais, 6crit saint Vincent 2 , accoururent en
si grande affluence qu'on craignait que les planchers
ne fondissent sous leurs pieds, en sorte qu'on fut contraint de descendre le corps de la chambre oi il &tait
mort pour le mettre dans la chapelle de la grande salle
d'en bas, afin que chacun eft la satisfaction de levoir...
Quoique la salle ffit trbs spacieuse et que plus de cent
i. Saint VIncent de Paul, t. VI, p. 3i6.
2. Ibid., p. 519.
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personnes le pussent voir a la fois, n6anmoins les uns
grimpaient par-dessus les fen&tres, les autres montaient
par des 6chelles et des pieces de bois qu'ils rencontraient... Un homme de condition se saisit d'un coussin
et le d6chira A belles dents pour avoir du sang qui
6tait tomb6 dessus. Les autres raclaient la chaire sur
laquelle il 6tait assis; les autres prenaient la cire qui
tombait des cierges, si bien que, si on les eut laiss6s
faire, ils eussent emport6 et d6chir6 tout ce qui lui
servait, jusqu'a rompre des images qui y 6taient... On
va s'enqueter avec beaucoup de d6votion du lieu oit
il est enterr6, pour lui faire des prieres. )
En janvier 1647, au retour d'Italie, M. Portail,
premier compagnon de saint Vincent, s'arreta dans la
maison des missionnaires de Marseille pour y faire la
visite. Les affaires de la communaut6 et la complexit6
des questions qu'il y avait a traiter avec les administrateurs des galeres l'y retinrent longtemps. II y 6tait
encore en 1649, quand la peste, fauchant huit mille
habitants en quelques semaines, jeta dans toute la
ville la consternation et le deuil. M. Brunet, pretre de
la Mission, et M. de la Coste furent du nombre des
victimes.
M. Brunet appartenait a la Congregation de la
Mission depuis 1627; il etait done des plus anciens.
Saint Vincent le pleura comme un ( bon ouvrier du
l
Seigneur ;, un a grand ami des pauvres », une Iumiere
de la Compagnie ,.
Avec M. de la Coste disparaissait a un grand serviteur de Dieu 2 n,un homme que les forcats pouvaient
appeler leur pere et leur protecteur. II avait 6tabli,
sous le nom d'(Euvre des femmes bohemes, une comx. Saint Vincent de Paul, t. III, p. 471.
2. Ibid., t. 1II, p. 474.
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munaut6 cloitr6e composie de femmes converties,habitudes, avant leur conversion, h suivre les galeriensdans un but que l'on devine. Son reglement de vie
etait emprunte a celui des pretres de la Mission: lever
a quatre heures; invocation A la sainte Trinit6 en
usage dans la Compagnie; une heure d'oraison; lec--;
ture du Nouveau Testament a genoux et tete nue;
demi-heure de lecture spirituelle; visite an Saint
Sacrement avant et apres les sorties, sans prejudice
de la visite r6guliere du soir avant le souper; retraite
du mois; retraite annuelle de huit jours pleins a commencer chaque ann6e le o1octobre.
Ses maximes favorites nous rappellent celles de
saint Vincent de Paul : II ne faut jamais rien entreprendre, pour bon qu'il puisse etre, avec un desir
d6r6gl6 d'en venir a bout, car, au moindre obstacle,
notre esprit serait trouble; mais remettons-en l'dv6nement & ce qu'il plaira a la divine Providence en
ordonner' ). ccII faut travailler aux affaires comme
si nous n'esp6rions rien de la Providence de Dieu, et,
apres que nous n'y aurions rien oubli6, il faut attendre
tout le succis de cette meme Providence... comme si
si nous n'avions rien fait 2. ,
M. de la Coste 16gua 16ooo livres aux pretres de la
Mission de Marseille pour 1'entretien d'un seminaire
dans cette ville, ou en tout autre lieu de la Provence,
ou, si le s6minaire n'6tait pas 6tabli lors de son
d6ces, pour donner des missions et recevoir des ordinands 3.

La peste de 1649 chassa les galeres de Marseille.
Elles se r6fugibrent dans le port de Toulon, oiZ 1'admi. La vie de MA. le chevalier de la Cosle, par le sieur de Ruffi. Aix,
1659. In-8, p. 33r.
2. Ruffi, op. cil., p. 3o8.
3. Ibid., p. 3o8.
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1
nistration les retint une quinzaine d'annies . Les
aum6niers partirent avec les galkriens et ii fallut qu'un
missionnaire se d6tachAt de la maison de Marseille
pour aller demeurer avec eux. Saint Vincent n'aimait
pas, pour ses pretres, la vie isolie, mais il lui ett coCt6
davantage d'abandonner les formats. La charit6 pour
ces malheureux 1'emporta sur les inconv6nients d'une
situation qui ne convenait guire a un homme de communaute.
Aprbs la mort de leur saint Fondateur, les pretres
de la Mission continuerent leurs services aux galeriens
jusque dans les dernires annees da dix-huitiime
siccle. Ces malheureux trouverent toujours en eux des
consolateurs et des peres.
Les forqats n'taient pas tous des criminels. Outre
les condamn6s, it y avait les engages on Boxnevoglies,
les Turcs faits prisonniers et les esclaves achetis.
Sous le nom de Turcs, on d6signait en g6enral les
musulmans captures sur les navires barbaresques et les
negres fournis par la Compagnie du Sen6gal.
Les Bonnevoglies servaient de leur plein gre sur les
galtres, apres avoir fix la duree de leur engagement.
La plupart appartenaient k la classe des vagabonds.
IUs touchaient une solde, avaient un regime alimentaire special et ne portaient les fers que la nuit. Ce
fut en 1669, k cause du nombre insuffisant des forgats,
que l'on cut, pour la premiere fois, recours aux
engag6s volontaires, a I'imitation de ce qui se pratiquait en Italie. La mithode employee pour les recruter
n'6tait pas tres honnete, si 1'on suivit celle que propose un memoire du temps. 4' Une taverne, y lit-on2,
s. L'an des priacipaux motifs qui zetinrent si longtemps leI galsesr
&Toulon furent !es s6ditions qui troublaient trop fr6quemment la ville
s
de Marseille. (Arch. nat., Marine B 77, fo 388.)
2. Arch. nat., Marine B6 78, fo 44 et suiv.
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n'est pas d'une petite utilit6 pour l'engagement de ces
Bonnevoglies; car, en y vendant du vin a bon marchM,
la plupart des vagabonds y vont boire, et, dans It
vin, les embaucheurs font fort bien leurs affaires, y
en ayant peu qui resistent a leurs persuasions. n
Les condamnis n'etaient parfois coupables que de
simples bagatelles. La legislation du temps envoyait
aux galeres, pour trois ou cinq ans, de pauvres gens
que l'on estimerait aujourd'hui suffisamment punis par
quelques jours de prison ou par une lgere amende,
par exemple, les mendiants valides qui se cachaient
sous un faux nom, simulaient une infirmiti ou portalent un baton ferr6; les cabaretiers qui logeaient,
plus d'une nuit, des inconnus sans les declarer aux
autorit6s; les incendiaires qui, par maladresse et pour

la seconde fois, mettaient le feu aux forets; les matelots qui abandonnaient leurs navires en cours de route,
ou fumaient en temps et lieu d6fendus; les contrebandiers qui se livraient a la vente du sel; les huguenots qui contrevenaient aux edits du roi touchant
leur religion. Les vagabonds n'rchappaient pas aux
gal&res; on les y conduisait sans jugement pr6alable,
et c'6tait pour la vie'.
On ne se dissimulait pas que les fautes etaient bien
legeres par rapport au chatiment; mais l'interet du roi
passait avant tout et justifiaittout. « J'6crirai aux officiers des pr6sidiaux et autres sieges de mon departement, mandait I'intendant du Poitou, le 4janvier 1662,
afin qu'dls condamnent le plus qu'ils pourront de criminels aux galeres. , II ajoutait le 8 avril : a J'ai jug6
a Bellac, avec les officiers du siege royal, les gens qui
se trouvaient dans les prisons. II y en a eu cinq condamnes aux galeres. II n'a pas tenu a moi qu'il n'y en
I. Arch. nat., Marine B 6 78, fo so8.
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ait eu davantage, mais l'on n'est pas bien maitre des
juges. , En annonqant, le 18 aoft 1662, I'envoi de
quarante-trois forqats, Manibeau, avocat g6ndral au
Parlement de Toulouse, disait : , Nous devrions avoir
confusion de si mal servir le roi en cette partie, vu la
n6cessiti qu'il timoigne d'avoir des formats'.,
Pour augmenter le nombre des galbriens, le roi
commua la peine de mort en celle des galires.
Le galirien, arriv6e l'expiration du temps fix6 par
le juge, restait dans sa galere s'il ne pouvait se substituer un remplacant aussi vigoureux que lui. Le remplaant s'achetait. c Je continuerai de lib&rer les forcats de qui on peut tirer des turcs ,, ecrivait I'intendant Arnoul en 16632.
Ce faisant, ii se conformait aux instructions venues
de Paris. Le marquis de Seignelay ne voyait aucun
mal a cette pratique. ccVous m'ayez ecrit, Monseigneur,
lui r6pondait 1'intendant Brodard', de faire mettre en
libert6 le nommi Langalier, s'il mettait un turc a sa
place. Comme il n'a pas satisfait a cette obligation,,
il ne doit s'en prendre qu'i lui-meme, s'il est encore
detenu.

)

H6las! c'6tait le cas de bien d'autres. En 1671 on
environ, le roi d6cida de liberer, chaque ann6e, vingt
forqats: dix invalides et les autres choisis parmi ceux
des plus anciens qui avaient servi au dela de leur
temps'.
II se montra plus g6ndreux en 1677. Par son ordre,
cinquante forcats de cette dernimre cat6gorie furent
cong6di6s. c Ceux qui sont encore en galtre, ecrivait
I. Lafor6t, tlude sur la marine des galres. Paris, 1861. In-8, p. 71.
Correswondance administrative sous Louis XIV. Paris, 185x. In-4,
t. 11, p. 908.
3. Laforet, op. ci.., p. 84.
4. Arch.nat., Marine B' 78, f 3s6 et suiv.
2.
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Arnoul', crient tout haut que l'esplrance les fera
vivre, puisque le temps qu'ils auront encore a y ktre,
ius Ie passeront avec espoir d'avoir un jour leur libert6
et qu'ainsi le chagrin et le desespoir ne les tueront
plus. Et l'intendant ajoutait ce detail piquant an sujet

des cinquante liberas, dont les autres enviaient le
bonheur : t [Apris] avoir bien r6de, ne sachant que
devenir, comme des pigeons effaroucbhs, ils sont
revenus au colombier, et beaucoup ont pris parti
comme BonMevaglies. ,
Reboul et Carreau, condamnis le premier en i66o

pour cinq ans, le second en 1665 pour deux ans,
menerent longtemps la rude vie de forcat, parce qu*ils
n'avaient pas les 4 ou 5oo lires n6cessaires pour
acheter un turc. En 1679, Brodard, apitoy6 sur leur
sort, demandait grace au ministre pour tons deux.

Claude Conte, condamne aux galbres pour trois ans
en 1717, y 6tait encore maintenu en 1743, bien que

ses quatre-vingts ans le rendissent impotent et inutile .
Si lon commettait d'aussi odieuses injustices
envers les galeriens, c'est que, pour les autoritds, les
besoins des galtres primaient toute autre consideration.
Entre 1675 et 1715, le port de Marseille ent quarante
galeres et de huit a dix mille forcats. Ce fut 1'6poque
de leur prosp6rite. Vers 1715, commenqa le d6clin.

D'une part, les navires B voile, plus avantageux a bien
des points de vue, supp)anterent pen A peu les navires

rames; de l'autre, l'adoucissement des moeurs r6pur. Arch. nat., Marine B' 78, fi 424.
2. Laforit, op. cit.,p. 81.
3. Ibid., B6 127, f 191. Voir cncore, dans 1I meme fonds, B 6 84,
f z 4 9 vo; B6 94, fo 59 et fb 63.
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gnait de plus en plus a la brutalite avec laquelle on
traitait les galbriens 1.
Les galdres n'itaient plus que vingt-sixen 17 6. Lear
nombre fut fix6 h quinze en 1720 ou environ. Avec le
temps, elles perdirent peu a peu de leur utiliti. Quand
mourut, an mois de juin de l'annee 1748, le chevalier
d'Orleans, g&ndral des galeres, Ie ministre estima
I'occasion favorable pour appliquer le plan de riorganisation qui lui semblait s'imposer. Les charges de
g6ndral et de lieutenant-general furent supprimies, le
corps des officiers uni a celui des officiers de marine
et les galeres 1ioign6es de Marseille. Cet eloignement
dura une dizaine d'annees 2 .
Les galeres revinrent moins nombreuses; de neuf en
1773, eUes taient tombees a deux en 178I. Les
derniers forcats partirent pour Toulon en 1782 et les
missionnaires qui s'en occupaient, retires au siminaire
de la Mission de France, s'appliquerent aux travaux
des missions dans les campagnes. L'arsenal fat vendu
pour 7 millions a la commune de Marseille, qui le
revendit le 6 juillet 1784, a une compagnie de capitalistes 3 .
Les gal6riens avaient leur h6pital et leur bagne. On
a vu plus haut ce que furent les d6buts de 1'hbpitaL
Tant qu'il d6pendit d'administrateurs civils, les
officiers des galeres et les intendants se montrwcent
mal disposes a son 6gard. Saint Vincent et la duchesse
d'Aiguillon avaient d6ji souffert de cet antagonisme,
qui se manifestait par des plaintes en haut 'lieu, le
refus d'acquitter la modeste redevance de trois sols
par malade, des abus de pouvoir dans la nomination

x. Laforet,

op. cit., p. 128S.z6
x34 et BO 142.
o
a Marseille. Lyon,
s auvres
3. Simard, Saint Vincent de Pu el se
S9 1, p. 2o3-2o4.
2. Arch. nat., Marine B6
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des medecins et des chirurgiens et la pression exercee
sur les personnes charitables pour les d6tourner de
donner a l'etablissement.
L'intendant Arnoul 6crivait a Colbert, le I3 avril
1669, que les formats, apres avoir us6 de mille ruses
pour y entrer, en sortaient ( amollis , et c(acoquin)s ,.
Mieux valait, concluait-il, laisser les malades dans une
galire mouillee au port et ne les envoyer a I'h6pital
que pour mourir. " La plupart sont de ce sentiment,
quoiqu'il ne s'accorde guere avec l'humanit6 et le
christianisme. J'irai bride en main, ne voulant pas me
faire damnern'.
S'il faut croire 1'intendant, beaucoup de vieux
formats refusaient d'aller B l'h6pital pour n'y pas
prendre des habitudes qui leur rendraient pinible
ensuite le retour aux galeres. c 11 n'y a que les
nouveaux venus qui y vont, ajoute-t-il 2 , et [ils] n'en
veulent point sortir que les pieds devant. ,
Enfinen 1671, Arnoul, malgr6 de fortes oppositions,
put realiser son plan. , J'ai r6duit l'h6pital a petit
nombre, kcrivait-il le 5 mai 3 , les faisant rester sur une
gal&re, que j'accommode comme h6pital. ,
Les r6formes de I'intendant Arnoul aboutirent a la
creation d'un second h6pital, I'h6pital des Equipages,
qui fusionna avec le premier en 1730, apres un demisi&cle d'existence '.
Les administrateurs donnerent, par certains c6tes,
prise a la critique. Le Conseil du roi les supprima le
!5 mars 1685 et confia la direction de I'h6pital b I'intendant gneral5 .
z.
2.

Arch. nat., Marine B6 78, fO 143 vo.
Ibid., fo 424; voir encore fo 3i7 et 447.

3. Ibid., B- 79, fo 199.
4. Ibid.
5. Le B
mmoire qui provoqua ce changement se trouv aux Arch.
nat.,
B6
85, fo 54 et suiv.
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Non seulement les missionnaires ne prirent aucune
part A ces d6meles, mais ils surent conserver l'estime
et la confiance des deux partis. Si la nouvelle organisation enleva au supirieur ou aum6nier real le titre
officiel d'administrateur de l'h6pital, son pouvoir sur
la direction spirituelle n'en souffrit pas, sauf plus
tard avec certains intendants, trop facilement portis a
6tendre leur autorit6 aux d6pens de l'autorit6 des
autres.
Les forgats invalides n'allaient pas a I'h6pital; ils
6taient relegues au bagne. Le premier bagne de
Marseille fat constitu6 par de vieux vaisseaux impropres a la navigation, 6chouds sur le rivage. Vers
1690, comme le nombre des invalides tendait a s'accroitre, ils furent transf&ris sur terre dans une partie
du nouvel arsenal. LA, un millier d'invalides, ou meme
quinze cents et plus, 6taient requs dans d'immenses
salles. On les y occupait a la fabrication des toiles,
des cordillats et des vetements necessaires aux
galhriens 1.
Au dix-huitieme siccle, M. d'H&ricourt, intendant
g6neral, ramena les forcats invalides sur les galeres
6chouees, ou, entass6s dans des locaux beaucoup trop
6troits, ils 6taient trait6s avec une s6verite excessive.
Les missionnaires, pris de piti6, demandirent an
ministre lui-meme d'intervenir. Au mot qui lui vint
de Paris, l'intendant r6pondit : ( J'ai requ la lettre
que vous m'avez fait 1'honneur de m'6crire au sujet du
transport des incurables sur la galere de d6p6t. Ils y
ont ted conduits. Mais, comme nouveaut6 en matiere
d'6tablissement souffre toujours quelque contradiction,
principalement dans ce pays-ci, oh I'on n'est point
accoutum6e
voir mourir des forcats sur les galeres,
l. Simard, of. cit., p. 198.
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quoiqu'ils meurent egalement a l'h6pital, quelques
personnes, entre autresl'aumbnier rial, poussies plut6t
par des motifs de chariti que par un zile bien kclair6,
m'ont fait diverses representations a ce sujet. J'ai
cru, pour les satisfaire, qu'on pouvait distinguer deux
sortes d'incurables : les uns qui sont en itat de marcher
et de se tenir sur la couverte de la galire; les autres
qui sont obliges d'etre alitCs... J'ai laiss6 les premiers
sur la galere de dep6t... et j'ai fait rapporter les autres
dans un quartier separe de 1'h6pital. ,,
Le service spirituel des formats valides, invalides ou
malades exigeait un nombreux personnel d'aum6niers.
A leur tite, avec les droits de superieur et le titre
d'aum6nier real, 6tait le superieur de la maison de
Marseille, qui comptait en tout de dix A douze missionnaires. Plusieurs professaient au s6minaire, d'autres
donnaient des missions dans les campagnes; quatre
seulement, le supkrieur non compris, 6taient affectis
sp6cialement a I'ceuvre des galeres; deux s'occupaient
de l'h6pital et les deux autres du bagne.
Us furent tout d'abord logis dans un modeste
pavilion construit par M. de la Coste, pour lui et pour
eux, dans l'enceinte m6me de l'h6pital. Oblig6s de
d6mnnager, vraisemblablement a cause du mauvais
6tat du local, ils accepterent un gite sous les combles
de I'h6pital, dans des chambres itroites, oi I'on
n'arrivait qu'apres avoir monte cent dix-sept marches.
En 1744, apres avoir perdu un des leurs et payA tous,
a des degr6s divers, leur tribut a la maladie, ils suppli'rent Maurepas, ministre de la Marine, de leur
permettre d'habiter ailleurs. Le ton de la riponse les
blessa profond6ment. On leur disait que la maladie et
la mort frappent partout, que le ministre ne pouvait
I. Arch. nat., Marine B 6 Irg, fo 64.
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empwcher les froids rigoureux de l'hiver et les chaleurs
ktouffantes de l'At, que les courtisans seraient heureux
d'etre aussi bien log6s a Versailles'. Ce n'etait 1U
toutefois qu'un acces de mauvaise humeur. Is furent
reinstallbs pen de temps apres dans le petit pavillon
de M. de la Coste, restaure a leurs frais 2 .
Le domestique qu'ils avaient a leur service 6tait
assez souvent un forgat libMr. Les formats liberis se
contentaient de faibles gages, il est vrai, et c'est
pourquoi les missionnaires les pr6f&raient aux autres;
mais leur paresse et leurs indelicatesses 6taient une
source continuelle d'ennuis.
Les livres de compte de la maison font mention de
vols commis par des serviteurs disparus apres avoir
touch6 d'avance lear paye et multiplid les emplettes
chez les fournisseurs, laissant au suplrieur le soin de
solder les notes.
Les Turcs convertis n'taient pas plus scrupuleux
que les autres domestiques. Un jour, an coors d'une
conversation, comme on parlait d'un forcat condamnu
pour banqueroute,l'un d'eux, au service de l'intendant
des galeres, demanda 1'explication de ce mot. a Faire
banqueroute, lui repondit-on, c'est prendre le bies des
autres, s'enfuir et proposer an proprietaire un accommodement, moyennant la restitution d'une partie des
objets enlevis. Si le propritaire accepte, on e risque
rien. ,
Quelques jours apres, le Turc 6tait trouv6 cache dans
un coin de la cave. AQue fais-tu la? lui demuanda
t-on. -

Moi, faire banqueroute. -

Comment banque-

route? - Oui, moi avoir pris argenterie intendant,
mais moi vouloir m'accommoder en rendant la mopiti&, i
i. Arch. nat., Marine B6 128, f 271 et saiv.
a. Simard, op. tit., p. x$z-r-2.
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On rit de bon cceur de la simplicite du naif banquerouLier, qui fut facilement pardonnk, mais apres
restitution complkte .

Inutile d'insister plus longtemps sur ces ind6licatesses de domestiques. Ce qui nous int6resse surtout,
c'est le bien que les missionnaires faisaient aupres des
formats par l'exercice de leur ministare sacerdotal. Vu
1'importance de leur tiche, ils 6taient aides par de
nombreux auxilaires. Il y avait, on l'a vu plus haut,
autant d'aum6niers que de galeres et meme un peu
plus. Pendant quelques annees, les missionnaires et
les aum6niers v6curent sous le meme toit. Quand les
premiers reuurent dans leur maison les s6minaristes
du diocese, les seconds, dont le nombre ne cessait de
s'accroitre, s'6tablirent en ville. Ils 6taient nourris a la
table du capitaine. Leur solde annuelle s'l6evait a
quatre cent quatre-vingts livres 2 .
Le sup6rieur des missionnaires, qui 6tait aussi le
leur, prit toujours en main leurs interets. II obtint,
pour eux, I'exemption de diverses taxes et les d6fendit
contre l'arbitraire des intendants.
D'aprbs les reglements, I'aum6nierde garde passait
la nuit dans une cabine de Ia Riale et, pour donner
une preuve manifeste de sa presence, il 6crivait son
nom dans un registre. M. de Montmort d6cida, en
1707, que dorenavant il se tiendrait sur le pont de la
galore de l'Invicible et se presenterait au major de la
garde3 . C'ktait oublier que l'aum6nier avait rang
d'officier et le traiter en simple subalterne. M. de
Garcin, sup6rieur des missionnaires, en appela au
ministre, M. de Pontchartrain, qui donna ordre I'intendant de revenir sur ces mesures'.
i. Laforet, op. cit, p. 161, en note.
3. Simard, op. cit., p. 184.

3. Arch. nat., Marine, B s loo, fo 1o. - 4. Ibid.
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Dans leurs moments libres, quelques aum6niers
donnaient des lemons en ville. Des esprits chagrins.
le trouv&rent mauvais, bien que leur service sur les
galres n'en souffrit aucunement. L'aum6nier r6al prit
encore leur defense avec le meme succes'.
De leur c6te, les aum6niers ne perdaient en gen&ral
aucune occasion de t6moigner aux missionnaires leur
reconnaissance et leur attachement. Toutefois, en 1701,
surgit un diff6rend regrettable. M. Boulanger, superieur, avait cru bien faire de demander a la cour qu'un
de ses confreres ffit 6tabli aumbuier sur la Riale et
recfit les appointements accoutumes. Les aum6niers,
m&contents de cette mesure, &crivirent de leur c6t6.
Un d'eux ternit meme gravement et injustement la
reputation du sup6rieur dans an mimoire que M. de
Montmort, intendant, eut sous les yeux, apostilla et
envoya au ministre de la Marine 2 . Une enquete fut
ordonnee. M. du Vivier, inspecteur, interrogea les
aum6niers; ce fut en vain qu'il essaya de leur faire
avouer que le sup6rieur les dissuadait d'obeir aux
ordres des commandants. ,<Je n'ai rien pu obtenir,
&crit-il dans son rapport 3; tous ont biais6 lI-dessus. )
Les malentendus se produisaient rarement. L'accord
le plus parfait r6gnait d'ordinaire entre les uns et les
autres et cet accord 6tait la condition du bien qu'ils
s'efforcaient de r6aliser en commun dans l'me des
foriats. La charit6 des missionnaires pour ces derniers
se manifestait de diverses manieres. Ils servaient
d'intermediaires entre eux et leurs families pour les
envois d'argent, de lettres ou de tout attre objet. Ils
donnaient des aumones aux plus pauvres et se faisaient, le cas &chant,les d6fenseurs des droits violes;
i. Arch. nat., Marine BG so1, fo

229.

a. Ibid.
3. Lacour, Hisoire giZ•rale de 14 Congrigaton de la Mission, n* 175.
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leurs riclamations montaient jusqu'aux intendants et
m&me jusqu'aux ministres.
En 17og, le pain du bagne 6tait de si mauvaise qualith que les chiens eux-mEmes le laissaient et que les
formats, de d6sespoir, refusaient de s'approcher des
sacrements pour les fetes de PAques. M. de Garcin et
ses confreres supplibrent M. de Montmort de prendre
en pitie ces malheureux 1.
De 1740 a 1742, I'h6pital perdit beaucoup plus de
malades que d'habitude. On chercha d'oui pouvait
provenir une telle mortalit6. Pour les missionnaires,
il n'y avait pas a hisiter; le mal venait du d6faut
d'hygiene. « Les salles sont vastes et bien Aclairees,
ecrivait l'un d'eux 2 ; mais, ne s'y trouvant d'autres
infirmiers que des hommes, elles sont infectees par
la malpropret6 qui y regne; les malades y sont d6vor6s
par la vermine et sont couches deux a deux dans
chaque lit, garni seulement d'une paillasse et d'un traversin rempli de paille; les couvertures dont se servent
ces malheureux sent d'une malpropreti rebutante.
Un lit devient-il vacant par le diccs de quelqu'un, il
est immidiatement occup6 par d'autres, lesquels succombent bient6t a la maladie qui a emporti leurs
pridecesseurs. ,
Le ministre de la Marine s'inqui6ta. A ces observations, M. d'Hericourt, intendant, r6pondit : a J'ai
examin6 avec grande attention d'oi pouvait provenir
I'augmentation de la mortalit6 dans les h6pitaux. J'ai
veifi6 que ce ne pouvait 6tre d'aucune des causes que
que I'on vous a mand6es; ces h6pitaux sont mieux
entretenus et mieux soign6s qu'ils ne l'ont jamais 6et.
La nourriture y est exceilente, le linge et les autres
x. Arch. nat., Marine Be o02,fo log.
A. MAiwires de la Congregation dt la Mission,
t, III, p. 1o$.
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provisions y soat abondants, la proprete y est tres
bien conserv6e 1. n
Le ministre n'avait qu'un moyen de reconnaitre de
quel cote etait la verit6 : I'envoi d'un inspecteur. Le
major Tomier de Saint-Victoret visita 1'h6pital. Son
rapport confirma les dires des missionnaires. 11 conclut
i la necessiti de vider completement l'etablissement
pour le d6sinfecter a fond 2
M. de Garcin, supbrieur, homme habile et pondier,
affable et entreprenant, m&rita, pendant toute la durie
de sa charge (1701-1727), les Cloges des officiers
royaux'. Les intendants avaient en lui une telle confiance qu'ils lui laissaient les mains libres, mCme pour
le temporel des h6pitaux. A tort on a raison, il 6tait
persuade que la plupart des produits pharmaceutiques 4taient inefficaces, sinon nuisibles. Aussi les
drogues n'abondaient pas dans I'apothicairerie. a Sur
1'article des rembdes, 6crivait an ministre le marechal
de Tesse, commandant ge&aral des galeres', je prendrai la libert6 de vous dire en passant que M. Garcin,
les infirmiers et les directeurs m'ont dit que, pendant
les annees oi I'on n'a pu se fournir de remndes abondammeat et ouils oat manque, il est infniment moinsmort de malades qu'alors que les remndes out 6t6
fournis copieusement, suivant la magnificence de*medecins. , Les midecins d'anjourd'hui ne portent-ilEpas sur les remides de ce temps un jugement aussi
s6vere que M. de Garcin?
Ce dernier dirigeait 1'6tablissement dc Marseille
quand la peste de 72o s'abattit sur cette malhewre.se
cite et faucha la moitie de la population. LeC' aoft,.
S
r. Arch. nat., Marine B x.6. fo 86.
2. Ibid., fo 35.

3. Ibid., B' 95; fo 69 v*; BG 98, fo 417; B' so6, fo 26.

4. Ibid., B' zo6, fo ab.
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les ichevins demandbrent I'aide. des formats pour
l'ensevelissement des cadavres. On leur en donna
vingt-six. Deux jours aprcs, ii n'en restait plus un
seul en vie. Cinquante-troisautres formats prirent leur
place, puis quatre-vingts, cent, deux cents; tous succomberent emport6s par le fl6au.
Le fl6au fit peu de victimes dans les galires; ii
limita ses ravages aux invalides du bagne et aux
malades de l'h6pital. C'est lU principalement que les
enfants de saint Vincent de Paul exerqaient leur
ministare spirituel. La crainte du mal ne les ditourna
pas de leurs devoirs. Sur dix ou douze pretres que
comptait la maison de Marseille, quatre p&rirent victimes de leur d6vouement, et les trois freres coadjuteurs qui les soignirent eurent le meme sort.
M. de Garcin fut 6pargn6, mais ce n'est pas pour
s'etre mis a l'abri du danger. Le 28 aoit, jour oii la
peste emporta plus d'un millier d'habitants, il accompagna M. de Belsunce, 6veque de Marseille, sur le
1
cours, qui 6tait encombre de morts et de mourants .
Voila ce que nous apprennent les documents sur la
charit6 des pretres de la Mission employes au service
des forcats. Au lieu de regarder les faits en face,
Michelet a prefer6 croire sur parole les accusations
haineuses d'un huguenot, Jean Marteilhe, qui mena la
vie de galbrien h Marseille du 17janvier au 17 juin 7 3 2;
et Albert Bayet a pens6 qu'il etait utile de mettre ces
calomnies sous les yeux des enfants.
On lit dans les Lefons de morale qu'il a composies
pour ie cours moyen des 6coles primaires : ( Les
aum6niers, presque tous, itaient des lazaristes fort

x.

Simard, of. tit., p. 172.176; Circulairesdes supbieursgnbraux, t. I,
p. 324. Sur les ravages de la peste & Marseille, oir Lafortt, op. tit.,
p. i6i-i65.
2. Euvres comtpltes. Paris, 1896, t. XII, p. 3o3.
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durs. Ces disciples de saint Vincent de Paul, dans
leur simplicitk apparente, leur rudesse, leur malpropret6, avaient dup6 les rois et les j6suites memes. Ils
avaient fait une enorme fortune, desservaient les chapelles royales, 6taient aum6niers de l'arm6e, de la
flotte; ils avaient meme part a la nomination des cures
de villages. Ils furent les tres cruels persicuteurs des
forqats protestants, 6piant, entravant leurs communications, les emp&chant de recevoir les charit6s de
leurs freres, secours si necessaires, sans lesquels ils
mouraient de faim. Quiconque 6tait surpris distribuant cet argent devait mourir sous le baton.
" Bion , Marteilhe 2 et autres racontent, avec terreur encore, ce que c'ktait que ce supplice. Le patient,
coll6 sur un canon, bras et jambes lies en dessous, le
corps nu, attendait. Un silence horrible se faisait. On
prenait pour bourreau un Turc des plus robustes, qui,
nu lui-meme pendant l'ex6cution, 6tait frapp6 derriere
par le comite, qui l'ireintait, s'il frappait mal. Le
turc avait en main un rondin a noeuds, veritable
assommoir. La vue du corps supplicii 6tart telle, des
les premiers coups, que des galriens endurcis, malfaiteurs, meurtriers, en d6tournaient les yeux. C'est le
supplice qu'endura M. Sabatier..., qui aima mieux
x. Relation des tourments gu'on fait souhrir aux Protestantsqui sont sur
les galres de France, par Jean Bion. Paris, 1881. In-x6, p. 50-57. La premibre odition de cet ouvrage est de 1712.
a. Mimoires d'un protestant condamn, aux galeres de Francepour cause
de religion, par Jean Marteilhe. Rotterdam, 1757. In-ia, p. 273-275;
ouwrage r6imprim6 en 1774, 1778 et x865; traduit en hollandais, anglais
et en allemand. Albert Savine en a publii de larges extraits en 99og dans
la Collection istorique illustrie, sous ce titre : La vie aux galeres : Souvenirs d'un prisonnier, d'aprks les documents darchives et les mdmoires, Paris,'
in-16, et y a joint use preface et des notes tr•~ instructives. Les
Mlmoires de Marteilhe ont ita retouchies et completies par son editeur.
Cette remarque s'applique particulibrement k la page qui concerne les
Jazaristes; L'diteur dit, en cffet, en note (6d. de x865, p. 268-270) : a Dans
le d6tail suivant, on a ajoutk quelques pdriodes an ricit de Pauteur
pour mieux faire connaitre ceux dont il parle. w
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mourir que de r6evler le nom du banquier qui lui transmettait I'argent pour ses freres. Quand la peau et la
chair furent detachees du dos, qu'on crut qu'il expirait, on mit, selon l'usage, du sel et du vinaigre sur
cette chose informe qui restait. 11 survecut pourtant,
mais la voix ne lui revint pas, ni le cerveau. II n'etait
ni vivant ni mort. Les Lazaristes traitirent presque
de m&me des protestants qui ne pliaient pas les genoux

a la messe. Cette barbarie (que le roi d6sapprouva des
qu'il I'apprit) fut exerc6e dans six galeres. On porta
les patients 6vanouis et dCchir6s dans l'horreur de la
cale'..
Pour illustrer son r6cit, Bayet I'accompagne d'une
gravure sur laquelle apparait la scene qu'il vient de
d6crire : un moine a long froc assiste placidement a
la bastonnade d'un forcat, tandis qu'un Lazariste
el6ve un crucifix devant le malheureux. Un questionnaire cl6t le chapitre : Qu'est ce qu'une galre? Qu'est-ce qu'un Lazariste? - Pourquoi Michelet veut-il

que les Franqais se souviennent de ces choses?
A la seconde question que r6pondra l'enfant, sinon :
les Lazaristes sont des pretres cruels, barbares, qui

ne rougissaient pas de torturer de pauvres forcats par
les moyens les plus horribles.

Aux calomnies de Marteilhe et de Michelet, Bayet
ajoute les siennes, car 1'accusation dirig6e par le premier contre les Lazaristes de Marseille est 6tendue
implicitement par le second

.

tous les Lazaristes.

Demander : Qu'est-ce qu'un Lazariste? c'est g6neraliser. etrange maniere d'enseigner la morale a des
enfants! II ect mieux valu leur dire : u N'acceptez
x. Lecons de morale. Paris, 19c9, p. 163-165. Pour donner plus de
publicite & son r6cit, Bayet l'a inserd presque en entier dns Ie Prrids
de morale destine aux ethves de troisieme, premier cycle. Paris, s. d.
2. Arch. nat., Marine B , zoS, f 335; ibid., P 34o; B 12xz, f• 26, g, 34.
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jamais aucune accusation comme vraie si vous n'en
avez des preuves indubitables; et si cette accusation
est justifibe, gardez-vous d'englober dans une meme
condamnation les innocents et les coupables. v
En croyaat sur parole le huguenot Marteilhe, dont
le recit, il serait facile de le montrer, fourmille d'invraisemblances et de faussetis, Michelet et Bayet ont
manqu aitoutes les regles de Ia critique; en reproduisant ses calomnies et en laissant entendre que Bion

et d'autres t6moins out attribu les memes horreurs
aux Lazaristes de Marseille, ce qui est faux, ils ont
commis une faute que la morale r6prouve.
II est vrai, les forcats etaient inhumainement punis
pour des fautes ligeres; il est vrai, le roi avait ordonn6
de surveiller 6troitement les relations des religionnaires condamn6s aux galeres avec le dehors; il est
vrai, les huguenots libiris furent mis par la cour en
demeure de quitter le royaume. Le tort de Marteilhe
a &et de voir l'influence secrete des Lazaristes dans
toutes ces mesures. La raison de la haine qu'il leur
portait venait du zile avec lequel ils cherchaient a
detourner ses coreligionnaires de l'hiresie et des
succes qui couronnaient leurs efforts. Les missionnaires 4taient les ministres de la religion catholique;
ils remplissaient les devoirs de leur charge en faisant
ceuvre d'apostolat.
D'ailleurs, travailler a la conversion des protestants
condamn6s pour cause de religion, c'ktait travailler
A leur dilivrance; car le rIglement exigeait que les
convertis fussent rendus a la libert6. II en cofitait
d'ordinaire aux officiers des galeres de les relkcher;
mais l'aum6nier real veillait, et ses reclamations itlissaient par avoir raison des resistances. Les abjurations
etaient nombreuses. Combien y en avait-il de sinceres?
C'est le secret de Dieu. On peut supposer sans tkm&-
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rit6 qu'un bon nombre de protestants feignaient d'etre
catholiques pour 6chapper a leur malheureux sort.
Les missionnaires faisaient encore ample moisson
de convertis parmi les turcs et les S6n6galais, surtout
aux approches de la mort. Deux mille S6nigalais
malades ou environrequrent le bapteme entre les annses
1670 et 1720.

Les Turcs qui renoncaient a la religion de Mahomet
restaient galeriens, mais certains avantages leur 6taient
conc6des : ils recevaient un vetement blanc, des souliers, un suppl6ment de ration et un sou de paye par
jour. Sur ce point encore, les missionnaires eurent a
lutter contre la mauvaise volont6 des officiers'.
Le maintien auxgaleres des Turcs convertis portait
un grave pr4judice au mouvement des conversions. En
effet, quand il y avait echange de prisonniers, les
autorit6s musulmanes refusaient les turcs devenus
chritiens. Ces derniers ataient done condamn6s a une
servitude perp6tuelle tandis que les autres conservaient l'espoir de quitter les galtres. Les missionnaires, mus par cette consideration, demanderent que
les turcs convertis fussent traites comme les protestants
convertis, c'est-h-dire relich6s. Us gagnerent 1'intendant, qui s'efforca lui-m&me de convaincre le ministre 2.
Les turcs baptists avaient leur chapelle particuliere. Les autres forcats se r6unissaient, pour les c6r6monies du culte, dans la chapelle de saint Louis et
dans celle de saint Jean-Baptiste.
La mission se donnait, tous les ans, sur la cinquimme
partie des galkres. Comme chaque batiment retenait
les missionnaires vingt jours, il est vraisemblable que
les pretres de I Mission appelaient d'autres pretres i

1. Arch.

nat., Mariue B6 ixl, f 8 vs.
a. Ibid., B* 26, fo 364.
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leur aide, au moins au temps oi les galeres atteignaient
la quarantaine. Les successeurs de Jean-Baptiste Gault,
particulierement Toussaint de Forbin-Janson et Belsunce, prenaient part a ces travaux, ou du moins les
cl6turaient. A cette occasion, ils donnaient audience
aux forcats, coutaient paternellement leurs plaintes
et demandaient justice pour eux .
Les invalides du bagne eurent leur premiere mission
en 1705; et ce fut une des plus fructueuses, car
presque tons s'approchtrent des sacrements. a Ces
gens-la sont saints, disait M. de Garcin au commissaire
g6neral , si on les compare aux forcats des autres

galeres quand on leur fait la mission. ,
L'Utablissement des pr&tres de la Mission avait
d'autres oeuvres : il dirigeait le s6minaire, donnait des
missions dans les campagnes, servait d'interm6diaire
entre Paris et la Mission de Barbarie.
Le premier s6minaire, ouvert en 1648, disparaissait
I'ann6e suivante, les troubles de la Fronde ayant tari
la source des revenus. Un nouvel essai tent6 en 1656,
ne fut pas plus heureux. Lesjeunes novices de l'abbaye
de Saint-Victor, qui constituaient seuls ce seminaire,
ou on leur enseignait les humanit6s, furent tons
renvoyes en 1658 pour indiscipline et manque de
vocation 3 .
Le diocese n'avait encore rien de stable pour la formation de son clergi. Mgr de Forbin le dota d'un
s6minaire en 1673 et le confia aux pretres de la Mission.
Quiconque voulait recevoir les ordres devait y passer
un certain temps: quinze jours avant la tonsure, un
mois avant les ordres mineurs, six mois avant le sousr. Simard, of. cit. p. a86, 20S.
Arch. Nat., Marine B' 98, fi 234.
3. Saint Vincent de Paul, t. VII, p. x65.
2.
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diaconat, trois mois avant le diaconat, autant avant la
pr&trise.
Cette organisation pr6sentait plus d'un inconvenient.
M. de Belsunce obligea tous ses clers, en 1740, a
rester huit mois consecutifs au siminaire et a y revenir
pendant un mois pour se preparer au sacerdoce.
Les circonstances amenerent les pretres de la
Mission A prendre d'autres travaux. Vers 1700, un missionnaire tenait l'ecole des Proyers, oi les enfants du
quartier, presque tous fils de marins ou de p&cheurs,
recevaient l'instruction primaire. De 1742 a 1752, les

galires, transf6rees a Toulon, furent remplacies par
quelques bAtiments 16gers, gard6s par huit compagnies
de troupes de marine. Les missionnaires, devenus
libres par l'absence des galeriens, s'occuphrent des
marins, auxquels ils frent plusieurs missions.
Ce qui donnait A l'etablissement de Marseille son
cachet particulier, c'6tait 1'ceuvre des gal&riens et le
r6le d'intermidiaire que sa position geographique lui
assignait pour faciliter les relations entre Paris et la
Barbarie. S'il n'avait eu comme auxiliaires une quarantaine de pr&tres recrutis hors de sa Compagnie, le
superieur de Marseille n'aurait jamais pu, avec les
quatre confreres affectes a ce travail, assurer le service
spirituel des galeriens, qui furent pendant longtemps
au nombre de huit A dix mille, y compris sept a huit
cents malades A l'h6pital et plus d'un millier d'invalides au bagne. II a 6ti dit plus haut comment les
pr&tres de la Mission se sont acquittes de leurs devoirs
aupres de ces malheureux.
Relever par la religion le niveau moral des galiriens,
les consoler, les encourager, les proteger contre les
injustices et les abus, en un mot faire respecter leurs
droits et leur montrer leurs devoirs, tel fut a Marseille,
pendant un siccle et demi, le r6le des enfants de saint
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Vincent de Paul. Beau r6le en v6rit6! Les punitions
sont n6cessaires; mais punir est une mbthode d6plorable si 1'on se contente de mettre en jeut le sentiment
de la crainte. Les condamn6s que la soci&ti relIgue
hors de son sein ne cessent pas d'etre des hommes; si
l'on veut combattre avec quelque espoir de succes leur
penchant au mal, il est necessaire de s'adresser aux
facultesles plus nobles que la nature a mises en eux:
a l'intelligence, an cceur et i la volont6.

HISTOIRE DES FILLES DE LA'CHARITE
par M. MILON (Suite)
CHAPITRE X
L'EXPANSION AU XIX* SItCLE. -

EUROPE (Suite)

SOMMAIRE : i. Expansion dans l'Europe centrale. Suisse. 2. L'Autriche; Gratz et Salzbourg; union k laCommunaut4,
Hongrie. - 3. Prusse, provinces rhinanes, Cologne. 4. Pologne: anciens souvenirs des Filles de laCharit6. Le
demembrement de la Pologne. Pologne russe: Lithuanie,
Varsovie. Pologne prussienne : Silesie. Pologne autrichienne: Cracovie. - Turquie d'Europe: Constantinople.
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6. Roumanie, Grace, Macedoine.

Mentionnons maintenant un pays qui n'est pas trbs
6tendu, mais qui a connu, lui aussi, des difficultes
politico-religieuses, la SUIssE.
Des 1750, un 6tablissement de Filles de la Charit6
est mentionn6 a Saconnex.
En 18io, les sceurs furent 6tablies en Suisse, a
Geneve '. M. I'abbe Vuarin y gouvernait alors la petite
paroissecatholique, r6tablie, aprbs trois siecles d'exil,
dans la cite de Calvin; il s'efforqait, avant tout, de
sauver les enfants et les pauvres des seductions de
I'herisie. Se souvenant des liens qui unissaient autrefois saint Francois de Sales et saint Vincent de Paul,
il r6solut d'appeler k son aide les Filles de la Charit&.
Grace i son 6nergie et au concours de Madame Laetitia,
mere de Napoleon I", ce hardi projet fut couronne
d'un plein succes. Une premiere maison fut fondee
en 18 10 malgr6 la resistance des magistrats gen6vois.

x.Rosset,

Vie de M.

E.ienne,

p. 536.
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L'intr6pide cure trouva mume le moyen d'assurer a
cette bonne oeuvre la protection et un secours annuel
de 1'empereur de Russie.
Plus tard, les Filles de la Charit6 fonderent des
6tablissements a Chene, a Saconnex, a Versoix et en
quelques autres endroits; et lorsqu'une grande et belle
gglise fut ouverte a Geneve sous le vocable de NotreDame, M. I'abb6 Mermillod, plus tard iveque, obtint
du Superieur general, M. Etienne, qu'une autre maison
fat cr6e dans le quartier brillant et populaire de la
nouvelle paroisse.
Telle 6tait la situation au lendemain des victoires
de la Prusse sur la France en 1870. Alors, en Suisse,
sousl'influence de diverses circonstances, une guerre
violente fut d6clar6e a la jeune Iglise catholique de
Geneve. Les 6coles furent ferm6es, et Mgr Mermillod
lui-meme fut conduit a la frontitre.
D'un commun accord, Mgr Mermillod et M. Etienne
resolurent que les soeurs reconstitueraient sur la frontiere francaise les oeuvres supprimees a Geneve. Elles
s'y sont maintenues, en effet, jusqu'a ce jour, attendant
avec foi et confiance que la libert6 de la priere et du
d6vouement leur soit rendue.
Cependant tout ne pirit pas.
Un itablissement des Filles de la Charit6 echappa
Sl' orage dans la partie catholique de la Suisse; c'est A
Fribourg.
Des 184r, Mme la comtesse de La Poype, chanoinesse du chapitre de Chiteau-Chalon en FrancheComte,avait dernand6,pour une fondation i Fribourg
en Suisse, des Filles de la Charite. La Communaut6
n'en avait pas alors de disponibles; elle n'en put
donner.qu'en i858. Les oeuvres, depuis lors, se sont
htendues. Et lorsque l'on cilibra, en 1908, le cinquantieme anniversaire de l'etablissement, le tres
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v6nir6 6v&que, Mgr Deruaz, put 6crire aux Filles de
la Chariti ses f licitations trbs vives. Ii disait I :
a Depuis le jour ou la comtesse de la Poype, une
grande ame que les 6preuves de la vie au moment de
la R6volutiQn francaise n'avaient point abattue,
s'adressait i Mgr Jenny, 6veque du diocese de Lausanne et Genive, pour lui confier le soin d'etablir um
orphelinat sur sa propriete, que d'ceuvres de bieofaisance et de charitables entreprises se sont greffkes sur
cette premiare initiative !
(( C'est d'abord I'arriv6e a Fribourg des Filles de la
CharitA de Saint-Vincent-de-Paul et la prise de possession de l'orphelinat de Mie de la Poype, le
21 novembre 1858, en la fete de la Presentation de la
bienheurease Vierge Marie, par la R6v. Mere Thierry,
venue de Geneve, premiere sup&rieure de la petite
communaut6 naissante deFribourg. Agrandi par 1'achat
du couvent des Rev. Peres Ligoriens, puis successivement par d'autres acquisitions, l'&tablissement de
la Providence n'a cessi de se dovelopper, pour abriter,
sons ce nom si bien choisi, tant d'oeuvres destinies

au soulagement des malades et des pauvres, a t'aeducation et a la protection de l'enfance, comme aussi
aubien spirituel des ames: hospice du district, atelier
de couture, asile, pensionnat, 6coles diverses, patronnage, association d'enfants de Marie, et, tout rCcemment encore, cours de coupe, 6cole maternelle de
Beauregard et dispensaire. Meme, jusqu'i ce jour,
une &cole normale pour jeunes filles est venue en
aide an gouvernement cantonal en lui fournissant des
institutrices chr6tiennes pour les ecoles de la campagne et mame de la ville. ,
Ainsi s'exprimait Mgr Deruaz.
i. Annales, . 74, p.

257.
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Au centre de 1'Europe, jetons maintenant un regard
sur 1'Autriche.
L'AUTRICHE a vu vraiment fieurir 1'Institut des Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul.
Le nom de saint Vincent de Paul n'6tait point
inconnuenAutriche. L'autre famille religieuse, sortie,
comme celle des soeurs, des mains de ce grand saint,
nous voulons dire les Pretres de la Congregation de
la Mission, y avait v6cu deja.
Les fils de saint Vincent vinrent en Autriche en
l'ann&e 1760; ilsy furent appeles par lecardinal-archeveque Migazzi, qui leur confia la direction du s6minaire ecclIsiastique de Vienne et, en 1762, celui de
Waitzen, en Hongrie, qui faisait partie de son diocese.
Cette meme annie, en 1762, le primat de Gran les
appela aussi dans son diocese pour la direction du
seminaire de Tyrnamu Ces premiers missionnaires
venaient de la province de Pologne, mais ils ne resthrent que cinq ans charges de ces oeuvres. Les raisons
de leur d6part ne sont pas connues, mais on le devine
ais6ment parl'esprit qui regnait a cette ipoque. Alors,
on travaillait a fermer les couvents, surtout ceux qui
etaient encore anim6s du v6ritable esprit religieux;
on ne pouvait done supporter l'installation de nouvelles Congr6gations 1.
Presque un siccle s'ecoula jusqu'au retour des
Pr&tres de la Mission en Autriche. Cette fois les Filles
de la Chariti les pr&c6d&rent.
Elles y out eu, au dix-neuvieme siecle, trois centres
principaux, d'oi sont sortis beaucoup d'autres etax. Annales, t. 43, p. 83.
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blissements: ce sont Gratz, Salzbourg et, en Hongrie,
Budapest.
En 1851, une Communaut6 de religieuses hospitalires de Gratz se sentit portee a demander son
incorporation aux Filles de la Charit6 de SaintVincent-de-Paul. Ce fut pour les m&mes raisons qui
y inclinhrent aussi la Communaut6 de Salzbourg et
que nous mentionnerons tout a I'heureLa fondatrice et superieure de la Communauti de
Gratz se trouvait avoir, par sa famille, des liens qui
l'unissaient a celle de saint Vincent : sa grand'tante,
la comtesse de Brandis, avait te', au sikcle dernier, une
bienfaitrice insigne de la maison principale des Pretres
de la Mission a Naples, oil, en cette qualit6, elle avait
obtenu sa s6pulture. La sceur de Brandis vint ellememe, avec une de ses compagnes, passer pris de
deux ann6es dans la Maison-MWre de Paris. A son
retour a Gratz, toutes ses soeurs revetirent avec elle le
costume et adopterent les regles des Filles de la Charit6 et, du consentement de 1'Ordinaire, se mirent sous
la direction et autorit6 du Sup6rieur g6neral de la
Mission (1851). Ce fut l'introduction de la double
famille de saint Vincent de Paul en Autriche. Les
Missionnaires devaient bient6t suivre les Filles de la
Charit6. Des 1857, la maison de Gratz s'6tait tellement developpee, que trois cents sceurs en 6taient
sorties dbji pour se r6pandre dans les differentes
parties de l'Empire, avec l'autorisation du gouvernement, qui d6sirait leur confier ses 6tablissements
charitables .
En 1877, la province de Gratz comptait plus de
six cents sceurs, r6parties en soixante 6tablissements .
x. Maynard, III, 82 ; Rosset, Vie de M. fEienne, p. 409 et489 .
2. Annal., t. 43, p. 493.
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A Salzbourg, une r6union analogue de sceurs eut
lieu en 1882. Nous en transcrivons le ricit en entier;

on verra comment la Providence arrivait i ses fins.
Les sceurs de Charit6 vivant a Salzbourg et portant
le nom de Soeurs de Saint-Vincent devaient leur
existence, non a saint Vincent de Paul, maisau princearcheveque de Prague, le cardinal Frideric, prince de
Schwarzenberg. C'est lui qui fonda leur Compagnie,
qui leur procura les moyens necessaires d'existence
avec une grande g6nerosit6. Ce prince de l'Pglise
avait a coeur d'accomplir avec le plus grand zele la
mission dont il 6tait charge, et il faisait de nombreuses
visites dans son archidiocese. Il eat a constater que le
soin des pauvres et des malades laissait beaucoup &
d6sirer, et aussit6t ii resolut d'y apporter remade.
Pendant un de ses voyages, il vint a Schwarzach en
Pongau ; 11, il trouva une vieille iglise presque en
ruines et, . c6te, une maison qui avait autrefois servi
de couvent aux Benedictines. Ce fut 1'occasion, pour
I'archeveque, de mettre son plan a execution et de fond er
un asile pour les pauvres et les malades. Mais, pour
I'entretien et le soin, il fallait des sceurs de Charite;
la divine Providence se chargea de les procurer k
Mgr l'archev&que et cela du milieu meme de son
archidiocese.
II y avait alors A Salzbourg une famille tres chr&tienne, du nom de Preisinger. Le chef de la famille
habitait, avec sa femme et ses filles, une petite maison
d'artisan; deux de ses filles avaient deji embrass6 la
vie religieuse, lorsqu'nne troisieme se disposa a suivre
la meme voie. Mais, un jour, elle entendit dans l'6glise
un sermon sur I'union de la vie active de Marthe avec
la vie contemplative de Marie, et, comme exemple, le
predicateur cita les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.
Ces paroles firent une telle impression sur la jeune
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fille qu'elle risolut, d&s cet instant, d'entrer chez les
Sceurs de Chariti.
Mgr I'archev&que, instruit de ce projet, fit appeler
la jeuoe fdle et lui proposa de rentrer cbez les
Scers de Charit6 de Munich pour y &tre ilevee dans
leur noviciat et pour 6tre envoyee ensuite a Schwarzach
dans le nouvel 6tablissement fondi par lui-mme. La

mime ann6e, 1840, au mois de d6cembre, la jeune
postulante, Magdalena Preisinger, partit pour Munich,
en compagnie d'une autre, appele Catharina Koningsberger. L'ann6e suivante, Mgr l'archev&que envoya
encore quatre postulantes. Apres lea deux ans de
probation, elles firent toutes les vceux dans la Compagnie des Soeurs de Charit6 a Munich. La novice
Magdalena Preisinger prit alors le nom d'Ambrosia;
plus tard elle fut superieure des sceurs a Salzbourg.
Alors Mgr I'archeveque fit conduire les six scetrs
A Salzbourg pour prendre possession de l'Ftablissement. Comme sup6ricure, on leur avait donn6 la
scour Aigner, qui avait, en mecme temps, la mission de
former les jeunes seurs au soin des malades et a la vie
commune dans la nouvelle maison de Schwarzach. La
b&nediction et 1'installation de 1'6tablissement furent
faites par Monseigneur lui-m6me. Des le premier
jour, on requt de nombreuses demandes d'6tre soigae
chez les sceurs, et le travail augmenta tous les jours.
Mais la divine Providence envoya aussi de nouvelles
forces. Dbs I'annie suivante, quatorze nouvelles seurs
requrent I'habit, sons la direction de soeur Ambrosia;
I'annee 1846 vit arriver huit novices, et 1847 autant.
II y cut bient6t aussi un autre ch'angement dans la
direction de la petite Compagnie des soeurs. En 1847,
Munich demanda si. l'on aoulait garder a Schwarzacb
a la Mere superieure ) Aigner, ou si l'on pouvait Ia
rappeler i Munich. Comme Mgr I'archeveque d6sirait
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avoir nne branche qui fit ind6pendante des sceurs de
Munich, il consentit i ce que la sceur Aigner retournt.
La soeur Ambrosia devint alors a M1re superieure n
de la petite communaut6. C'est ainsi que furent jetis
les premiers fondements de la nouvelle province.
Mgx l'archev&que d6signa comme superieur de la
Compagnie des soeurs son secretaire, M. Embacher.
Les soeurs eurent, au commencement, beaucoup a
sonffrir de lamisdre et de la pauvret6, et les habitants
de Schwarzach et des environs ne leur t6moignerent
pas non plus toujours beaucoup d'affection. Mais la
divine Providence avait ses desseins sur cette Communaut6 des Soeurs de Charit ; en effet, les sceurs se
r6pandirent peu A peu dans tout 1'archidiocese et elles
y exercerent leur influence salutaire.
Voici quand et comment les sceurs de Salzbourg, qui
portaient d6ji le nom de Sceurs de Saint-Vincent, et
qui.n'avaient pourtant pasla rbgle primitive, entrerent
en relations avec la vraie Compagnie fondee par saint
Vincent de Paul.
La soeurAmbrosia nous le fait savoir par son journal.
c Le 6 mai IS65, raconte-t-elle, S. Em. le princearcheveque Maximilien Jozef, accompagn6 de Sa Gr.
Mgr I'archeveque de Smyrne, honora la Maison-Mere
des seurs d'une visite inattendue. A cette occasion,
Monseigneur de Smyrne dit a Mgr l'archev&que de
Salzbourg qu'il y avait, a Smyrne aussi, des soeurs de
Charite de Saint-Vincent s'occupant du soin des
malades et des pauvres dans les h6pitauxet les asiles,
de 1'enseignement dans les ecoles et de 1'6ducation
des orphelins. Ce v6nbrable prelat, qui, par tout son
extirieur, rappelait si bien notre Pere saint Vincent,
est Lazariste et travaille dans les missions comme un
vrai fis de saint Vincent. Or, ce Lazariste n'cst autre
que Mgr I'archeveque Vincent Spaccapietra, alors en
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voyage pour recueillir de l'argent pour sa cathedrale
de Smyrne, en l'honneur de l'ap6tre saint Jean. *
Une autre fois, la minme sceur 6crit : ( Au mois de
janvier 1868, deux sceurs de la Maison-Mere firent un
voyage en France; elles accompagnerent une dame
anglaise qui avait &t6 soign6e a Salzbourg et qui
retournait dans son pays; elle avait pri6 les soeurs de
la conduire jusqu'h Boulogne. A leur retour, les sceurs
firent halte a Paris, oi elles allrent v6ndrer les reliques
de saint Vincent dans la Maison-Mere des Lazaristes.
Les soeurs eurent le bonheur de trouver les reliques
expos6es, et, comme elles se croyaient des Sceurs de
Saint-Vincent, elles voulurent aller ven6rer le corps
de saint Vincent au-dessus du maitre-autel; mais le
prctre qui 6tait lI pr6sent, ne connaissant pas des
Soeurs de Saint-Vincent avec cet habit, leur refusa
l'entr6e. Les sceurs furent mortifi6es de cet accueil,
car elles pensaient bien 8tre files de Saint-Vincent
au meme titre que les autres. ,
La sceur Ambrosia, de son c6te, semble bien avoir
eu l'id6e d'une reunion, et elle doit y avoir pens6
souvent sans pouvoir cependant arriver 4 une d6cision.
Sur ces entrefaites, la divine Providence avait d6ja
choisi la voie qui devait mener enfin a la r6union.
En 1873, en effet, M. M6dits, pr6tre de la Mission,
donna les exercices de la retraite aux Prres Biendictins de Laybach. Par l'interm6diaire des Peres,
1'abb6 de Saint-Pierre a Salzbourg, Albert Francois
Eder, fit connaissance avec les ils de saint Vincent et
il demanda une mission au sup6rieur, a Vienne. Cette
mission eut lieu a Salzbourg avec grande b6nediction,
et beaucoup de Sceurs de Charit6 y assistbrent. Les
sermons, pleins de simplicit6 et de force, selon l'esprit
de saint Vincent, leur avaient laiss6 une impression
tres favorable. C'est pourquoi les-sceurs demanderent
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A M. Medits si les Pr&tres de la Mission ne pourraient
pas aussi leur pr&cher une retraite. c Avec plaisir,
repondit-il; sealement, pour cela, il faut deux choses:
la permission de nos superieurs et celle de Mgrl'archeveque; quant & la premiere, cela n'offre pas de difficult ; mais, pour la seconde, il faut vousadresser vousmeme a Monseigneur. a Celui-ci, 6tant lui-meme
religieux de Saint-Benoit, comprit tres bien les besoins
particuliers des communautes de femmes d'etre dirigees par des pretres du meme ordre et avec le meme
esprit de leur fondateur. D'ailleurs, il 6tait tres bienveillant envers les Smeurs de Chariti, pour lesquelles
il conservait une grande estime, ainsi que pour les
Pretres de la Mission, depuis qu'il avait appris A les
connaitre.
A partir de ce moment, ]a pensee de la reunion
devint familibre aux sceurs de Salzbourg. La soeur
Ambrosia, alors superieure, etait pour la reunion,
( mais, disait-elle, cela n'aura lieu qu'apris ma mort ,.
L'ann6e suivante, elle mourut, et la nouvelle Superieure generale d6sirait une reunion prochaine. Elle
disait souvent a M. Medits : c Je suis maintenant
superieure, il est vrai, mais je suis dispos e A devenir
simple soeur des que la reunion sera faite. n Mgr l'archeveque semblait etre pour la reunion, et Sa Grandeur disait A M. Medits qu'elle c6derait volontiers ses
droits sur les soeurs A la Sup&rieure gne'rale a Paris.
M. M6dits s'empressa de faire connaitre cette d6claration de Monseigneur au Sup6rieur general ainsi qu'au
Visiteur.
Les n6gociations semblent A ce moment avoir traini
un pen en longueur A cause de difficult6s qui ne
venaient pas du c6t6 des soeurs. Les soeurs, elles,
avaient toutes, sans exception, donn6 leur voix pour
la reunion pendant une retraite qui eut lieu en I'an-
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ane i881. M. le Visiteur ft mention de cette retraite
dans une lettre au Superieur gen&ral Paris; en mime
temps, il &crivit a Mgr I'archeveque pour le prier de
vouloir bien donner son approbation.
Mais alors une difficult6 vint compliquer les
affaires; on voulait a Paris que la province de Salzbourg se rtunit avec celle de Gratz pour a'en former
qu'une seule, car le nombre des sceurs de Salzbourg

ne paraissait pas assez grand pour constituer une province i part. Mgr 1'archeveque ne voulait pas d'abord
accepter cette condition et il tenait ferme a son idie
de voir la province de Salzbourg province distincte.
Les sceurs eurent alors a craindre un moment que
les negociations n'aboutissent pas A la reunion si
ardemment d6siree. Cependant M. le Visiteur les
encourageait, avec 1'espoir que le moment n'itait plus
loin oh les sceurs seraient unies a la vraie famille de
saint Vincent. 1 ne se trompait pas; en effet, a la fin du
mois de mai 1882, on regut a Salzbourg une lettre du
Sup&rieur gen&ral disant que l'on acceptait les conditions de Mgr I'archevque. En meme temps, arriva
une lettre de la Supnrieure ge6nrale des Filles de la
Charite i la soeur Vincentia, sup&rieure des soeurs
Salzbourg, lui demandant une d6claration 6crite de
toutes les sup&rieures. disant qu'elles d6sirent la r&union et qu'elles sont disposees a accepter les regles et
les coutumes de la Compagnie des Filles de la Charit6; elle demandait que cette declaration fut signee
par les sceurs dans leurs maisons respectives.
C'est ainsi qu'enfin les derniers obstacles A la r~union furent &cartis, et, le 13 juillet 1882, la seur
sup6rieure recut unt nouvelle lettre l'invitant a se
rendre & Paris avec quelques autres soeurs. Le 25 juillet suivant, les soeurs arriverent ; Paris, et le lendemain, elles furent reques par le Sup&rieur general.
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Le r" aobt, eut lieu la prise d'habit des Filles de
la Charite, et, par cet acte, la reunion se trouva
accomplie.
L'ancienne superieure, la sceur Praxmarer, fut nomm6e Visitatrice de la nouvelle province. Toutes les
soeurs furent satisfaites do changement op6rb par leurs
sup&rieurs. Une seule sortit pour garder les tggles et
le costume de sa Compagnie.
Maintenant, les seurs de Salzbourg 6taient sires
d'etre de vraies filles de saint Vincent; elles
savaient qu'elles .taient sons la direction du successeur meme de saint Vincent; elles etaient en possession des vraies regles du saint fondateur, et ce
qui leur 6tait particulierement pr6cieux, c'etait de
pouvoir lire les merveilleuses conferences que saint
Vincent lui-m&me avait faites aux premieres Filles de
la Charit6.
II fut permis aux soeurs de porter encore, pendant
quelque temps, 'ancien habit et d'introduire le nouveau pen A pen. Plusieurs sceurs, surtout parmi les
anciennes, ne quitterent qu'avec peine leur ancien
costume, cela se concoit facilement, et la nouvelle cornette leur paraissait, au commencement, a terrible ,.
Dans une lettre, datee du 7 avril 1883, on constate
que toutes les soeurs ont d6ji revetu le nouvel habit.
Elles devaient renoncer aux c&ermonies solennelles
qui avaient lieu, auparavant, h lemission des vcenx.
Maintenant, elles ne feraient que les voeux simples
pour un an seulement, et renouvelables chaque annae.
Pendant 1'6t6 de I'annae 1883, M. le Supereur g6neral fit un voyage dans les provinces de l'Autriche, et,
le 19 juin, il arriva a la maison des sceurs & Salzbourg.
Les sceurs furent enchant6es de cette visite honorable
et recurent partout le successeur de saint Vincent avec
les marques de 'amour filial. Le Sup6rieur g&n6ral,
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de son c6te, se montra tres satisfait des seurs et de
leurs ceuvres & Salzbourg.
VoilU vingt-cinq ans, 6crivait-on en 1908 dans les
Annales, que cette union des seurs de Charite de Salzbourg a 6tC faite; la b6nediction divine s'est r6pandue
visiblement sur cette Compagnie; le nombre des soeuis,
dans cet espace de temps, a augment6 de plus de
deux cents, et le nombre des maisons a doubl6.
Puisse la province continuer h prosperer! Qu'elle
trouve dans l'esprit merveilleux de saint Vincent la
lumiere et la force pour se remplir de plus en plus de
l'amour de saint Vincent et de ses vertus particulires.
Alors elle pourra travailler Lla solution de ce grand
problkme, qui est consid6r6 par beaucoup comme la
question capitale de notre temps, a savoir : la question et les ameliorations sociales; mais elle y travaillera d'une manire calme et, en meme temps, avec l'activit6 qui est propre aux oeuvres de Dieu. Ce qui est
fait par Dieu et par l'amour est toujours le meilleur et
le plus durable, car cette ceuvre porte en elle-meme le
sceau de la verit6 et de l'eternit6~
*

En HONGRIE, i cause de la diversiti de langue, il
devait arriver, un jour ou l'autre, que la Communaut6
des Filles de la Charit6, ayant prospere en cette region,
il faudrait y creer un centre provincial et un noviciat
pour recevoir les postulantes de la region. II en fut
ainsi; ce centre est a Budapest.
En l'annie i853, les sceurs furent appelees a Pest
pour diriger une classe pauvre. Cette premiere maison
acquit bient6t de l'importance par la diversit6 des
s. Annales, t. LXXIII, p.

5
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oeuvres qui s'y etablireat et le grand nombre d'enfants
qui la fr6quenterent.
On 6crivait en 1877 : « En ce moment, il y six

classes, une salle d'asile, une creche, un ouvroir
externe, soixante-quatre orphelines et la visite des
pauvres & domicile; la r6union des Enfants de Marie
y a lieu trs r6gulibrement. Les soeurs font beaucoup
de bien h cette nombreuse jeunesse, qui, dans la capitale de la Hongrie non moins que partout ailleurs, est
exposee a se perdre par l'ignorance et ia futilite dans
lesquelles elle est 6levke.
, Depuis dix ans, nos sceurs furent demand6es dans
six nouveaux etablissements, qui sont tous tres florissants : la Maison de Charit6 a Buda, prbs Pest, et
dans cette derniere ville, l'h6pital homeopathique,
I'asile, la creche et une grande maison de classes; ces
deux derni;res maisons, r6cemment bities et parfaitement organis6es, se distinguent surtout par leur jolie
construction et par lear e16gante chapelle. Cetteann6e,
au mois d'octobre, eut lieu l'installation de nos sceurs
dans le nouvel 6tablissement de la Clinique chirurgicale . )
Une statistique, que nous avons sons les yeux et qui
est de l'annie 1go3, donne le nom des etablissements
de Filles de la Charit6 dans l'Autriche et la Hongrie.
II y avait environ deux cents quarante ktablissements.
*

Voyons maintenant ce qui concerne les Filles de la
Charit6 et leurs etablissements en PRUSSE.
C'est en 1852 qu'elles furent etablies dans les provinces rhenanes, A Cologne d'abord, puis en d'autres
i.

Annales, t. XLIll, p. 89.

villes de l'Allemagne Nous transcrivons un recit de
l'6tablissement & Cologne' ; on y verra que tout n'est
pas toujours consolation, mcme au debut, et qu'ensuite, comme pour l'ordre des saisons, les temps heureux et les jours arides se succident, suivant la marche
ginerale des iv6nements.
Les Filles de la Charit6 furent appelbes a Cologne
en 1852 pour remedier k l'extrime misere des pauvres.
De grandes souffrances, des luttes et un travail excessif les y attendaient. On n'y connaissait ni l'organisa-

tion de leurs ceuvres, ni celle de leur vie; on s'etait
contentA de leur donner deux maisons, sans gu&re se
prioccuper des ressources. Quoique charg6es de beaucoup d'orphelines, des classes, de la visitedes pauvres,
trop souvent elles n'avaient rien a leur donner et
manquaient elles-m&mes du nicessaire. Pour subvenir
aux besoins pressants, il fallait frapper continuellement a la porte des riches. Ces privations ne les
deconcertirent pas, et le demon suscita d'autres
entraves : les inspecteurs des ecoles, MM. les cures
eux-m&mes, leur occasionnaient des difficults continuelles; il en r6sultait des ennuis tels que les supCrieurs prirent la resolution, en 1853, de fermer les
ecoles et de rappeler les soeurs de Cologne. Leur
depart, cependant, ne s'effectua point; les soeurs continudrent leurs oeuvres, se coniant A la Providence.
Dieu benissait leurs efforts ginereux par le developpement des ceuvres et des vocations, et le ven&r6
P. ]tienne erigea en province les maisons de cette.
contree le ig juillet 1859. Le Superieur d. siminaire
fut nommi directeur, et la scur Swieteczky fut instaklie Visitatrice. L'ouverture du s6minaire ou novi-

,iat fut autoris6e et, des l'octave de la fete de saint
I. Annales, t. XLIII, p. 42.
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Vincent, cinq postulantes en formIrent le fondement.
C'est alors qu'un terrain fut achet6 a Nippes, pros
Cologne, pour la construction de la Maison centrale.
Les constructions &taienta peine sorties des fondations quand, en 1870, la guerre entre la Prusse et la
France &clata.L'autorit6 militaire d6clara a la Visitatrice que tout le terrain qui entoure Cologne devant
servir aux oprations militaires, la maison commencie
serait rasee comme les autres; on l'engagea meme &
faire 6vacuer, a Cologne, l'orphelinat Saint-Vincent,
egalement expose. A cette nouvelle, Ja sceur Swieteczky se jette aux pieds de la sainte Vierge, la conjure d'&tre gardienne de ses enfants. Malgr6 I'annonce
faite, on ne toucha pas aux constructions, et, dks que
les 6venements le permirent, les travaux furent repris
avec activit6. Au mois de mai 1871, les sbeurs en prenaient possession et y installaient en tmme temps une
grande partie des ceuvres : quatre sallcs de malades,
un orphelinat pour les garcons et uo pour les filles,
l'ouvroir externe, I'asile, la visite a domicile. Plus
tard, 1'Association des Enfants de Marie et l'(Euvre
des fabriques, c'est-1-dire 0'cole dominicale pour les
enfants d'ateliers, vinrent completer cet ensemble,
digne des complaisances de saint VincentL.
Mais des difficultes religieuses 6clattrent en Allemagne; le Kulturkampf s6vit contre le clergi et les
communautes religieuses, & partir surtout de 1873.
« Le- d6cret imp6rial n'ayant 6tabli aucune distinction entre les communaut6s enseignantes et les soeurs,
les ceuvres d'enfants leur furent retirees en 1875, en
sorte qu'aujourd'hui, 6crivait-on deux ans plus tard,
un grand vide se fait sentir dans cette maison; le
s6minaire est 6galement supprime; les postulantes qui
I. Anales, t. XLIII, p. 41.
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ne connaissent que l'allemand sont envoy6es a Gratz;
celles qui possident la langue francaise vont faire le
s6minaire ou noviciat a la Maison-MBre.
SI11 est facile de comprendre la souffrance des coeurs
chez nos soeurs de Cologne; sur neuf maisons, quatre
sont dbja fermres, les cinq autres sont dans un 6tat
d'incertitude p6nible.
S(A Cologne, la vue des 6glises fermres ou employees
pour des magasins, des maisons de communautis
chang6es en casernes, serrait le coeur; une pensee consolait cependant : Notre-Seigneur est d6dommag6 par
un peuple profondement catholique, qui pleure et prie
au pied du Tabernacle, dans les sanctuaires qui lui
sont laiss6s, et qui souffre avec resignation pour hater
Fheure du triomphe de I'glise'. )
Le recit qu'on vient de lire date de l'ann-e 1877.
Les espirances ont fini peu a peu par se realiser. La
guerre politico-religieuse s'est adoucie; un peu de
libert6 est revenue et les Filles de la Charit6 ont vu le
nombre de leurs maisons de charit6 s'accroitre; plusieurs ont 6t6 6tablies pros de Cologne; les soeurs desservent meme un h6pital priv6 A Berlin.
Apres la guerre de 1914, le gouvernement qui a succede A l'Empire a rendu la libert6 aux communauts.
religieuses qui, comme les Lazaristes, n'avaient plus
le droit d'exister.
(A suivre.)
. Annales, t. XLIII, p. 43.
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De 1874 a 1918

CHwu'TRE XIf. - M. Boat, Supirieur g6n6ral (suite)
SOMMAIRE. -

L'abbd Fiat au grand s6minaire de SaintFlour.

Le s6minaire de Saint-Flour 6tait dirig6 par les
Pr6tres de la Mission depuis prbs de deux siecles. Le
premier superieur en avait 6t6 M. Pierron, qui devint
ensuite Superieur gen6ral. En cette ville escarpee,
a ville peu commode, disait M. Joly, Superieur g6n&ral; ville on il faut toujours monter et descendre n,
nos confreres 6difierent un magnifique grand seminaire, accroch6 sur le flanc de la montagne, agr6ment6
de jardins soutenus par une terrasse; le plan en etait
exactement celui de l'ancien Saint-Lazare.
Aprbs la R6volution, nos confreres rentrirent dans
ces batiments en 1820. M. Tripier, premier sup6rieur,
fut remplac6 par M. Grappin, a qui prolongea de
chaque c6t les anciens batiments, 6crit M. Milon, et
qui publia, a I'usage des s6minaristes, un petit Veni
mecum, manuel de piWte qui a nourri de ses austires
convictions et de ses saintes aspirations les genarations cl6ricales qui se sont succ6ed jusqu'a ces derniers temps ,. C'est A cette 6poque que le jienheureux
Perboyre fut professeur de dogme(1827).
M. Grappin ayant 6t6 elu assistant gen6ral, ce fut
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M. Fabre qui le remplaca t la t&te du s6minaire.
<cM. Fabre fit construire le bitiment ou se trouve la
bibliotheque et exhausser celui oi se trouve la porte
d'entree; il fit aussi construire le mur d'une seconde
terrasse et planter les arbres qui embellissent la propri6t6. M. Fabre rendit le tres grand service d'implanter au s6minaire, a la place de Bailly et du rigorisme moral, les doctrines de saint Alphonse de
Liguori. II conduisit le seminaile avec une amenite
qui lui gagna tous les cteurs. , (Milon.) Mais, sa sant6
declinant, on songea a lui donner un remplaGant;
c'etait en I853, annee de 1'entr'e du jeune Fiat au
grand seminaire.
Comme successeur de M. Fabre, le P. ttienne avait
fait choix de M. Baudier, alors professeur de morale
au grand s6minaire de Tours. Mais Mgr Morlot,
archeveque, s'opposa au dtdart de M. Baudier; et
comme M. Pereymond, pour lors sup6rieur du mime
grand seminaire, 6tait en froid avec l'administration
6piscopale a cause de sa rigidit6 i maintenir nos privileges, le P. Etienne nomma M. Pereymond a SaintFlour et M. Baudier devint sup6rieur de Tours.
M. Pereymond n'etait pas un inconna a Saint-Flour.
II 6tait n6 dans le diocese, A Riom-6s-Montagne; 11

avait fait une partie de ses 6tudes thiologiques au
grand s6minaire qu'il 6tait appele a diriger. On l'accueillit'donc avec joie, bien que son prdd6cesseur eut
suscit6 de grands regrets A par le prestige de son
beau talent, par sa parole vivante et instructive, par
une bont6 qui n'avait rien de vulgaire et qui lui attirait, de la part de tous, un Affectueux respect *.
M. P&reymond 6tait plus austere. Son ext6rieur
Atait grave, calme et plein de religion. Le caractere le
plus marqu6 de son talent &tait la solidit, du jugsment, fortifibe encore par 1'hahitude de la r6flexion;
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ce qui lui donnait un air un peu froid et s6vere.
C'etait comme one ombre qui voilait la bont6 pour
ceux qui ne le voyaient qu'en passant ou A distance,
11 ne s'ispirait dans toute sa conduite que du d6sir

de faire du bien a tous. Dans les dliberations, il n'examinait que les faits bien etablis et it icartait les
soupcons. Dans les conversations, il avait soin de ne
pas juger; c'6tait son secret pour etre juste et charitable. Ceux qui lui confiaient leurs difficultis et leurs
peines ne tardaient pas a reconnaitre le s6rieux inthret avec lequel il les coutait et le sincere devouement
avec lequel ii lear donnait conseil et appui. 11 etait
tres patient pour traiter les infirmiths spirituelles.
Son esprit droit, son caractere- ferme et sa vertu
solide lui donnaient, sous le regard de Dien, la force
de se poss&der an milieu des temp&tes que soul.vent
parfais dajs les s6minaires certains mauvais courants.
II savait attendre, remoater a la cause, en tenant towjours ferme le gouvermail; puis it reunissait le con.
seil et il agissait. Les inf6rieurs W'avaient qu'& se
ranger autour de lui, chacun a sa place; il prenait la
responsahilit6 et dannait assurance. II aimait les
cerimonies, la chapelle da skminaire. Pendant les
saints offices, lorsqu'il officiait oa qu'il 4tait a sa
stalle, il gardait une modestie parfaite, qui s'harmonisait avec sa gravit6 naturelle et la vivifiait; il avait
une stature avantageuse, des traits riguliers et accentubs, de longs sourcils et une chevelure toute blanche;
homme d'un rare bon sens, d'un coup d'eil net, d'ane
main sfre at faite pour le commandement; un de ces
hommes que nos generations moins fortes semblent
presque redouter et qu'elles paraissent ne devoir
maintenant rencontrer que rarement.
Tel etait cetli qui allait former Ie jeune abbi Fiat
et diriger ses pas dans la science et la saintet6 eccl6:
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siastique pendant quatre ann6es, de 1853 k 1857. Le
P. Fiat gardera toute sa vie une profonde v6neration
pour son ancien supirieur.
Le caractere de M. Pereymond, avouons-le, fit trar.sition avec celui de M. Fabre et, apres la premire
lecture spirituelle presid6e par le nouveau superieur,
les anciens du s6minaire se dirent entre eux : c(OC est
M. Fabre? n II semble, du reste, que M. PNreymorrd
ait 6tc mal impressionni a son arrivee, s'il faut en
juger par une lettre qu'il adressait an P. ttienne, le
15 octobre de cette ann6e i853. t J'ai de la peine &
reconnaitre ici une maison de la Compagnie. Le rgglement en vigueur date de 1843; je vois des usages
qu'on ne trouve nulle part ailleurs chez nous et je
constate I'absence d'autres qui se pratiquent partout,
si je ne me trompe; je suis a me demander quelle est
la force du directoire et si vous n'auriez pas donn6

quelque dispense pour cette maison; elle a etc dirigee par un visiteur; elle a 6t6 visitee par MM. les assistants; je ne sais que penser de tout cela. Le materiel,
d'ailleurs, est tres mal tenu; c'est a faire mal aux
yeux, mais il sera facile d'obtenir des ameliorations
a cet 6gard. Quant aux cours, nous sommes d6ej rapproch6s du directoire; le cours de droit canon a ete

r&tabli; le cours sur le catechisme du Concile de
Trente a et6 introduit; une classe d'histoire a et6 supprimee (il y en avait deux par semaine) et elle a et,
rcmplacbe par le cours de predication, qui ne se faisait que pour les diacres. Le tout a et6 fait avec

I'agriment de Monseigneur, ou sur sa demande bien
expresse. >
II y a peut-etre quelque exag6ration dans ces appreciations d'un superieur nouveau; car, comme nous
l'avons vu, les pr6decesseurs, en particulier MM. Grappin et Fabre, avaient bien travailli au grand s6mi-
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naire. Quoi qu'il en soit, M. Pireymond eut pour
principal objectif de faire suivre le directoire de la
Congr6gation et il se mit d'accord en cela avec
Mgr Lyonnet, prelat trbs savant, qui l'appuya beaucoup dans la bonne direction du siminaire.
Les condisciples de M. Fiat itaient an nombre
de Iro; il y avait parmi eux des jeunes gens qui se
firent un nom, qui devinrent kveques, cures de paroisses importantes de Paris, protonotaires apostoliques, etc. II y avait une grande ardeur pour les 6tudes,
ardeur encourag6e par le nouvel 6veque, Mgr Lyonnet, aussi bien que par le supbrieur et les professeurs.
Mgr Lyonnet avait 6ti nomm6 eveque de SaintFlour en 185 ; il fut preconis6 en 1852 et il commenca
a diriger son diocese et son s6minaire en 1853; il s'interessa beaucoup aux 6tudes des seminaristes; il prsidait fiddlement les examens et il ktablit de nombreux
exercices publics, qui se dbroulaient devant lui. Dans
la seule ann6e scolaire 1853-1854, qui fut la premiere
ann6e de thbologie de l'abbA Fiat, on en compte 0o :
3 pour la morale, 3 pour le dogme, 3 pour la philosophie, I pour la predication. M. l'abb6 Fiat fut temoin
de ces exercices et il avait gard6 le souvenir de
quelques petits incidents.
Un jour, Mgr Ly&nnet presenta des objections, en
termes clairs et en forme syllogistique, a la these du
s6minariste et exposa une these toute contraire, qu'il
soutenait avec chaleur, soit que ce fft sa conviction,
soit qu'il vouldt 6prouver la force du s6minariste.
Celui-ci lui r6pondit point par point et reduisit a.
n6ant la these de Monseigneur. Monseigneur ne se
facha pas; au contraire, il fut enchant6 et il decida
immediatement que ce s6minariste serait envoyk a
Paris pour y recevoir les grades de la Sorbonne jusqu'au doctorat en theologie.
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Une autre th6se publique amena un petit disaccord entre Mgr Lyonnet et M. Pireymond. Un diacre

avait si bien parl de la Propagation de la Foi que
Monseigneur aussit6t exprima le d6sir que cette conference fit debitee k la cathidrale. Mais M. Pereymond modera I'ardeur du prelat en disant simple-

ment: (( Monseigneur, ces jeunes gens ont besoin de
tout leur temps pour 6tudier. »
Apris les theses, on interrogeait quelques eleves
sur ce qui avait 6tC vu en classe. Un joor, Mgr Lyon-

net appela M. I'abbe Fiat et il lui posa une question
en ajoutant : Fiat lux. (Cette bistoire n'a pas &t6
racont6e par le P. Fiat, mais par 1'abbe Lamartinie.)

II parait que l'abb6 Fiat r6pondit si bien que
Mgr Lyonnet s'ecria : Et facta est lux.
II faut dire que, si l'eveque poussait beaucoup aux
etudes, les professeurs de M. l'abb, Fiat entretenaient dans le coeur de leurs 6lves la flamme sacr&e
du travail.
Le professeur de dogme de M. I'abb6 Fiat fut
M. Sylvain Valette pendant ses quatre annees de
Saint-F Lour.
M. Valette fut aussi son pere spirituel et plus tard,
quand I'abbe Fiat fut nomm6 Superieur g
aenral,
M. Valette appelait souvent le P.Fiat : 4 Mon Fils et
mon Pere. n
Comme saint Vincent, M. P6reymond vonlait que
les el6ves eussent entre les mains un auteur classique.
11 recommandait beaucoup aux professeurs et aux
6leves de suivre la doctrine de saint Thomas. M. Fiat
a profiti de cette recommandation; il lui est arrive
souvent de citer dans ses conferences des passages de
la Somme thlologique de saint Thomas et il a tonjours
recommand6 aux 6tudiants de lire et de relire ce
chef-d'oeuvre de la theologie. Nous avons sous les
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yeux une coanfrence qu'il prononqa sur ce sujet & Dax
et qua est une preave manifeste et de l'amour et de la
connaissance qu'il avait de la doctrine de Yange de
l'Acole. Ses confbrences et ses rep6titions d'oraison,

quand il 6tait assistant de la Maison-Mere, 6taient la
plupart tirres de la Somme tkiologique.
M. Pireymond tenait beaucoup a ce que I'on gardit
dans Penseignemeat du dogme la forme syllogistique.
A ses yeux, c'ktait le meilleur moyen pour determiner le sens pr6cis d'une proposition. 11 parait que
M. PNreymond aimait a citer M. Salhorgne comme
parfait argumentatear. L'auteur pr6efir de M. P6reymond &tait Billaart; il le recommandait sourent aux
etudiants en dogme.
Si M. Fiat n'ent qu'un prolessear de dogme, il eat
deux professeais de morale : d'abord M. Lacombe, la
premiere annbe; pois M. Sudre, lestrois autres annees.
M. Lacombe 6tait originaire du diocese de SaintFlour; ii avait fait ses humanites au petit seminaire
de Pleaux, sa th~ologie as grand seminaire de- Saint-

Flour et il itait entr6 a Saint-Lazare en 1834. Apris
sa pretrise, itfut place i Carcassonne; as boat de huit

ans, il fat nommC supbrieur du grand skminaire de
Sens; il n'y resta que trois ans et on 'envoya, en 1850,
A Saint-Flour comme professeur de morale. u La qualit6 distinctive de M. Lacombe etait la bont6. On
sentait qoil aimait ses i1kves, et, quoique cette boatr

ne fit point exprimbe en de longs discours, elle
s'6chappait en quelque sorte d'elle mAme de ce coeur
6minemunent bienveillant. Aussi, an smainaire, on
disait d'ordinaire : le P. Lacombe; et ce seul mot reafermait le meilleur loge. It faut ajottter gwe dans
M. Lacombe cette bont nR'allait jamais jusqu'a la faiblesse. Elle s'alliait admirablement i ane certaine

fermete, qui commandait le respect. Le professear ef
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M. Lacombe n'etait pas moins remarquable que le
directeur. M. Lacombe avait, a un degr6 eminent, un
coup d'ceil pinntrant et sir, qui lui permettait de
saisir et de r6soudre promptement les difficultbs th6ologiques. En quelques paroles breves, concises, il pr6cisait le d6bat et forgait les esprits les plus rebelles
a convenir, malgre tout, que d'un trait il avait port6
juste et donn6 la meilleure solution. Aussi ses ddcisions faisaient-elles autorite, non seul:ment aupres
de ses 61:ves, mais encore aupres des pretres les plus
verses dans la science de la theologie. n II y avait, en
M. Lacombe, un genre de vertus qui se rapprochait
beaucoup de celui de M. Fiat. « Simple, droit, pieux;
il parlait simplement; agissait bonnement sans user
d'aucun dbguisement ni artifice, ne regardant que
Dieu. ,Tel fut le professeur de morale de M. Fiat la
premiere annee de son grand s6minaire. L'ann6e suivante, 1854, M. Lacombe fut appel6 a la MaisonMere, ou il devait, pendant vingt et un ans, exercer
les importantes fonctions de professeur de morale de
nos jeunes gens des Etudes.
11 fut remplac6 a Saint-Flour par M. Sudre Augus-'
tin, n6 en 1819, entr6 au grand s6minaire d'Albi en
1837, dans la Congregation en 1842. M. Sudre avait
dejait& place a Saint-Flour, de 1843 & 1848, o& il
avait enseigni la philosophie, le dogme et ce qu'on
appelait I'apercu general sur la theologie. Pendant
cette periode, il avait eu occasion de parler contre
un usage du grand s6minaire de Saint-Flour qui
n'existait dans aucun autre grand s6minaire : je veux
dire 1'association de la sainte Vierge. M. Sudre aimait
beaucoup la sainte Vierge, mais il trouvait que cette
association n'6tait pas a sa place dans un grand s6minaire oi tous les jeunes gens sont obliges d'avoir une
tres grande devotion pour la sainte Vierge. Son sup6-
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rieur d'alors, M. Fabre, le jugeait ( pieux et tres rbgulier, d'un caractere trop sec, opiniatre et un pen severe,
ce qui, joint t une imagination ardente, lui faisait
souvent du tort ,. De Saint-Flour, M. Sudre 6tait passi
i Muntpellier comme professeur de dogme, puis i
Evreux comme professeur de morale. I1 fut oblig6 de
quitter ce grand s6minaire, parce qu'il 6tait romain
jusqu'au plus intime de r'ame, romain pour combattre
le gallicanisme, romain pour la liturgie. Et 1'6v&que
d'alors n'6tait pas romain; il 6tait 6tonn- que ce petit
homme (c'est ainsi qu'il d6signait M. Sudre) fit assez
osi pour enseigner l'infaillibiliti doctrinale du Pape.
M. Sudre fut alors plac6 de nouveau a Saint-Flour,
comme professeur de morale, en remplacement de
M. Lacombe, et il devint pendant trois ans le professeur de M. Fiat.
M. Sudre 6tait, en morale, probabilioriste accentu6
et il n'acceptait pas sans difficult6 certaines d6cisions
de saint Liguori. De la, quelques disaccords, que!ques
luttes doctrinales en classe avec les 6elves qui avaient
&t6 form6s a l'amour de saint Alphonse. M. Sudre
s'animait; il 6tait plein de feu; ses eleves, auvergnats,
moins vifs, mais aussi attaches a leurs id6es, se d6fendaient et I'on ne dormait pas aux classes de M. Sudre.
Son enseignement 6tait clair, m6thodique, pratique.
M. Fiat a toujours beaucoup aim6 M. Sudre. A I'entendre quelquefois dire aux 6tudiants de la Congregation qu'il ne fallait pas seulement se contenter
d'6couter en classe, audientem, mais qu'il fallait aussi
interroger, interrogantem, et a l'entendre rappeler les
avantages de cette m6thode de classe, on pourrait voir
une r6miniscence des classes de M. Sudre, auxquelles
il avait assist6 pendant trois ans et qui lui avaient
laiss, une impression si profonde. M. Sudre quitta
Saint-Flour la m&me ann6e que le P. Fiat, en 1857.
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M. Etienie voulait nommer M. P6reymond, superieur
du grand seminaire de Cambrai, que la Congregation
venait d'accepter. Mais Mgr Lyonnet, r6cemment
transfer& i Valence, et Mgr de Pompegnac, nouvel
kveque de Saint-Flour, supplierent M. Etienne de
laisser M. Pereymond a Saint-Flour. Ce fat alors
que le choix de M. Etienne pour Cambrai se porta
sur M. Sudre.
Les autres professeurs de Saint-Flour eurent moins
d'influence sur M. Fiat; nommons-les cependant pour
memoire. M. Chopy, procureur et en me&me temps
professeur de liturgie; il a compose en i855, pendant
que M. l'abbW Fiat etait son 6leve, un Manuel des
ciremonies selon le rit romain. La commission chargie
.d'examiner ce livre reconnait u que I'auteur puise a
des sources sires; que 1'ordre suivi par i'auteur, le
plan et la division de l'ouvrage sont naturels; que le
style est clair, correct, simple, sans pr6tention, appropri6 au genre de l'ouvrage ). Le professeur de philosophie 6tait M. Glau; ildevait Ctre remplacb en 1855
par M. Gueneret; mais ils ne furent pas professeurs
de l'abbi Fiat. Son professeur d'histoire fut M. Dumay, qui devint plus tard supirieur de Dax.
SM. Pkreymond dira de M. Fiat, le 13 f vrier 1857 :
II a des talents bien plus qu'ordinaires et il est studieux; ses notes d'examen, tres nombreuses, puisqu'il
termine ses etudes, se r6sument dans tres bien. 4
Pendant les vacances, Antoine Fiat revenait a
Glenat et il donnait des lecons aux enfants de la
famille de Salles, une des premieres de la paroisse.
11 faisait 6 galement le cat6chisme et il aimait a raconter, plus tard, l'exemple suivant d'une de ses petites
6leves : a II faut faire comme cette petite fille dout le
papa ne pratiquait pas. Quand j'6tais au seminaire,
i'allais lui dooner des Ileons pendant mes vacances.
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La petite fille disait a son phre : " Papa, va done a
confesse. n II ripondait : a Il n'y a rien qui presse,
mais, si je suis malade, d&s maintenant je te charge
d'aller appeler Monsieur le Vicaire. * Le pere tomba
malade et la petite fille de lui dire: ( Papa, to m'avais
promis que, quand tu serais malade, tu te confesserais.
- Oui, oui, je m'en souviens, va chercher le pretre
et tout de suite. ,
La pieti et la vertu marchaient de pair avec 1'itude
pendant que l'abbe Fiat etait au grand siminaire.
Des son entree, il avait etC fortement saisi par la
retraite pr&chie par les directeurs; il goftait beaucoup les meditations faites a haute voix par M. Pereymond les quinze premiers jours et tous les mercredis.
On suivait la mithode du Veni mecum publiC par
M. Grappin. L'abb- Fiat dut apprendre cette me-

thode par coeur, comme tons les nouveaux. Le sup6rieur prenait, tous les ans, comme theme de ses meditations la parabole de la semence. Les divers traits
de cette parabole itaient appliqu6s A la vie du s3mi-

naire; ils ne furent jamais oublibs du P. Fiat, qui les
avaient entendus pendant quatre ans. On appelait
cette parabole: la parabole du s6minaire. M. l'abbe
Fiat ne fut ni le terrain foul

aux pieds, ni le terrain

pierreux, ni le terrain couvert d'epines, mais la bonne
terre qui rapporte 3o ou to oun oo pour un.
Cette meditation avait lieu, a cinq heures et demie,
A l'6glise; elle 6tait suivie de la messe. Quiconque a
vu le P. Fiat dire la messe peut conjecturer ce qu'il
6tait quand il Y'entendait. Le Veni mecum conseillait
aux seminaristes d'entendre la messe en se rappelant
les principales scenes de la Passion de Notre-Seigneur. Chacun sait combien le P. Fiat a toujours eu
une grande devotion pour dire la messe, tous les ven-

dredis, A l'autel de la Passion,
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A onze heures trois quarts, le reglement appelait
les s6minaristes pour la lecture d'un chapitre da
Nouveau Testament, a genoux, t&te nue. Que de fois
ceux qui allaient voir, plus tard, le P. Fiat dans sa
chambre l'ont surpris a genoux, tete nue, lisant le
Novum, conform6ment A la pieuse habitude contractee
an s6minaire de Saint-Flour!
Suivait 1'examen particulier. Le P. Fiat y a toujours itC fidle dans ses voyages, en chemin de fer on

en voiture; il ne mbditait plus sur les examens de
Tronson, mais il suivait la m6thode enseignbe au
s6minaire interne.
Les seminaristes servaient an r6fectoire a tour de
r6le; le P. Fiat a toujours aim6 ce pieux usage; il
veillait, a Saint-Lazare, a ce qu'il fit accompli avec
esprit de foi; il tenait a ce que les diacres servissent
le jour de saint Etienne, et lui-meme, le jour de son
election comme Sup&rieur general, se disposait a
commencer ses hautes fonctions par le service de table
au r6fectoire si les membres de l'Assembl6e gin6rale
ne I'en eussent dissuade.
Le chapelet se recitait a une heure trois quarts.
Encore une pieuse pratique gardee fidelement. Que
de fois on le trouvait se promenant dans sa chambre,
le chapelet a Ia main! Quand ii fut devenu sourd, il
r6citait le rosaire pendant les offices, qu'il n'entendait
plus; en voyage, il restait de longues heures le chapelet a la main.
La lecture spirituelle de six heures et demie 6tait
un exercice attendu de tous, de l'abbe Fiat comme des
autres. Cet exercice 6tait pr6sid6 par M. le Sup6rieur.
Sans doute, le plan qui revenait chaque annie 6tait
un peu monotone pour les anciens; mais quel bien
pour les jeunes dans cette premiere explication, claire,
simple et judicieuse du reglement pendant le mois
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d'octobre! Apres cette explication, un choix tris henreux de livres speciaux formait, pour le reste de
1'ann6e, un commentaire du reglement; seules, les
lectures priparatoires aux fetes liturgiques interrompaient la marche ordinaire; avantla fete de la Translation des reliques de saint Vincent, on lisait quelques chapitres de ses vertus par Abelly. L'usage 6tait
de consacrer les deux tiers du temps a la lecture. Le
reste du temps etait pour les avis et les gloses.
M. Pereymond demandait aussi, de loin en loin, la
repetition de la lecture qui venait d'etre faite.
Ses avis etaient souvent accompagnis d'un mot
pour rire. II appliquait la maxime : Castigat ridendo
mores. La premiere annie, 1853-1854, il y eut un
moment oi ces saillies furent accueillies assez froidement; on avait fait circuler cette phrase: a Pourquoi rions-nous? C'est de nous que nous rions. n Pen
i pen, cette impression disparut et on prit goat au
sel gaulois de ces conferences. Du reste, M. Pereymond ie m6nageait et le distribuait a propos. Parfois,
il laissait passer plusieurs jours sans desserrer les
lMvres. On se disait : 11 doity avoir quelque chose; on
faisait un examen de conscience. L'avis ne tardait pas
a venir. Un jour, le silence voulu de M. le Superieur
fut interrompu par cette seule phrase : 4 Messieurs,
le s6minaire ne marche pas et plusieurs d'entre vous
savent pourquoi. II faut qu'il marche. » Et on fit la
lecture. Quelques jours apres, felicitations de ce qu'on
a compris et retour de la bonne humeur. En donnant
les avis, M. Pereymond 6tait admirable de maitrise
de soi. II signalait les infractions, il donnait les
motifs et les moyens de les 6viter; s'il plaidait les circonstances attenuantes, c'6tait pour montrer que la
pauvre nature devait toujours ktre surveillie. II ne
disait jamais un seul mot qui sentit le manque de
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respect ou la partialit6. On e6t dit qu'il avait pour
r6solution fonciere : &trejuste avant tout. Cette haute
idle de justice lui inspirait des m6nagements et le

rendait respectueux a un degre surprenant dans un
homme dont le fond du caractere ne semble pas avoir
et& la cordialit6 delicate. D'ailleurs, son grand esprit
de foi ne lui permettait pas d'oublier dans la'pratique
que les s6minaristes 6taient un d6p6t sacr6 qui lui
6tait confi dans des desseins de la plus haute
importance, c'est-a-dire pour etre 6lev6s a l'incomparable digniti du sacerdoce.
Tel 6tait le superieur qui dirigea M. l'abbi Fiat
dans son ascension vers la pretrise. La premiere
annee, M. Fiat songea surtout A se bien penetrer de
l'esprit du s6minaire, a bien observer les recommandations du Veni mecum. II lut avec attention les avis
g&neraux sur le sacerdoce qui en constituent le premier chapitre; il parcourut, peut-&tre avec moins d'attention, les chapitres suivants, qui sont des examens
de conscience tout a fait detailles, soit pour une
confession generale, soit pour une revue approfondie.
Nous disons : avec moins d'attention, car ces examens
entrent dans tant de details sur tous les pbches possibles et imaginables (c'etait I'usage alors), que nous
doutons que l'ime candide de l'abb6 Fiat se soit
complu A parcourir ces pages, plus propres a donner
des scrupules que de la d6licatesse. Les chapities
suivants sont des m6thodes pour s'exciter a la contrition. Nous croyons que M. Fiat gofta davantage les
chapitres IX et x, oi 1'on parle de la sainte messe et
de la communion. Parmi les pries et exercices de
pikt6 qui terminent le livre, ceux qui durent faire le
plus d'impression sur le coeur de I'abbe Fiat (car il y
resta fidele toute sa vie) furent l'exercice de la visite
an Saint Sacrement, qu'il n'a pas neglig6, mnme etant
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Superieur g6naral; celui du chemin de la croix, pour
lequel il cut graode d6votion jusqu'A ses derniers
jours; celui de la preparation A la mort, qu'il transforma plus tard, pour imiter saint Vincent, en la lecture des prieres de la recommandation de l'ime,
auxquelles nous lui avons entendu souvent faire allusion; et puisque nous avons nomm6 saint Vincent,
est-il timbraire de penser que les litanies de ce saint,
qui terminaient le petit Vexi mecum, durent ktre r6citees fort souvent par le jeune l1vite, surtout lorsqu'il
cut entendu l'appel de Dieu pour la Congregation de
la Mission?
Au debut de I'anne scolaire 1854-1855, il cut la
grande joie de voir proclam6 le dogme de l'lmmaculke Conception. 11 a raconte ces iropressions, le
8 dicembre 191go, devant les seurs du seminaire:
t Je m'en souviens, j'6tais alors au s6minaire de
Saint-Flour; c'itait partout de l'enthousiasme, mxme
chez les Auvergoats. Je m'y vois encore. Nous avions
alors un bon gros 6veque, si gros qu'il ne pouvait
presque pas marcher. Je Ie vois encore, avec sa mitre,.
lire lui-meme, avec une joie indicible, la bulle qui proclamait le dogme de l'Immaculee Conception. Le soir,
on nous fit sortir dans les rues pour jouir du spectacle
de l'illumination; c'htait partout un v6ritable enthousiasme en I'honneur dela sainte Vierge, mmee a SaintFlour. ,
-douard ROBERT.

EUROPE
FRANCE
PARIS
I5 aodt. Fete de l'Assomption. - Selon l'usage, le
matin pendant l'oraison, lecture de la circulaire par
laquelle M. Alm&ras, le 27 juillet 1662, prescrit de
renouveler, tous les ans, a la sainte Vierge, Ie jour
de son Assomption, ( une oblation commune de nos
cceurs, pleins de rev6rence, de .vneration et de confiance envers sa bonte maternelle, pour &tretrouves
dignes d'etre pr6sent6s par elle a son Fils Notre-Seigneur, comme des victimes entierement consacries i
l'amour de Dieu et du prochain )). Nous 6coutons
ensuite, dans un pieux recueillement et a genoux,
I'acte de cons6cration que, depuis plus de deux si&cles
et demi, tous nos confreres r6citent dans le monde
entier. A ce don de nous-m&mes, nous ne perdons
rien et nous gagnerons beaucoup.
L'apres-midi, la communaut6 de la rue de Sevres
va s'unir A celle de la rue du Bac pour prendre part,
apres vepres, a la procession traditionnelle qui se
deroulera dans les jardins des sceurs.
Cette ceremonie nous rappelle le vceu de Louis XIII,
roi de France. Le Io fevrier 1638, au cours de la
mission donn6e i Saint-Germain par Pavilion et nos
confreres, ce pieux monarque placa son royaume sous
la protection de Dieu et de la sainte Vierge, en
actions de graces de la grossesse d'Anne d'Autriche, son 6pouse, qui, apres vingt-trois ans de
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sterilit, mit au monde celui qui devait tre Louis XIV.
Dans un manifeste a la France, dat6 du meme jour,
il demande aux 6veques d'ordonner que la comm6moraison de cette Declaration soit faite a la grand'messe, chaque annee le 15 aodt, dans toutes les
6glises de leurs dioceses, et que les vepres soient
suivies d'une procession, a laquelle assisteront les
Cours souveraines ou les premiers juges de chaque
lieu.
Louis XIII prit encore lengagement solennel de

ritablir le grand autel de Notre-Dame de Paris. Ce
travail, qu'une vie trop courte I'empecha de commencer, fut l'ceuvre de soy fils Louis XIV, qui, le
voulant magnifique, fit appel aux artistes les plus en
renom.
Le lundi 7 decembre 1699, apres midi, entre nones
et vepres, le cardinal de Noailles, revetu de ses habits
pontificaux et accompagni de son chapitre et des
officiers de l'-glise, b6nit avec solenniti la premiere
pierre de l'autel.
Tout d'abord lui fut present6e une lame d'airain
carrie, sur laquelle 6taient graves les mots :
Louis le Grand
Fils de Louis le Juste et petit-fils d'Henri le Grand,

'
Apris avoir dompt• I'hrsie,
Rktabli la vraie religion dans tout son royaume,
Termina glorieusement plusieurs grandes guerres,
Par terre et par mer,
Voulant accomplir le voeu du Roi son pare,

Et y ajouter des marques de sa piiti,
A fait faire, dans 1'Vglise CathBdrale de Paris,
Un autel, avec ses ornements, d'une magnificence
Au-dessus du premier projet,

Et l'a dedid au Dieu des Armies, maitre de la
Paix et de la Victoire,
Sous l'invocation de la Sainte Vierge, Patronne et
Protectrice de ses ktats.
L'an de N.-S. 1699.
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Sur la lame d'airain fut r&pandu du charbon broyet sur la couche de charbon furent diposies quatre
namdailles, deux en or et deux en argent.
Deux de ces medailles, une de chaque m6tal, repr6sentaient Louis XIII en huste, avec cette inscription

autour :
Ludovicus XIII Fr. et Nav. Rex;

et, sur le revers, une Notre-Dame de Piti6, tenant
Notre-Seigneur sur ses genoux et recevant les hommages du roi, lequel, prosterne a ses pieds, lai offre
son sceptre et sa couronne; an bas, ces mots :
Aram vovit M.D.C.XXXVIII;

et autour:
Se et regnum Deo sub B. Maria tutela consecravit.
Sur les deux autres medailles, Louis XIV en buste,
avec 1'inscription circulaire :
Ludovicus magnus Rex Christianissimaus
Sur le revers, l'autel, tel qu'il devait etre, entre

quatre colonnes corinthiennes, torses et cannelies,
dispos6es en demi-baldaquin, pvec ces mots :
Aram posuit M.D.C.XCIX,
et autour:
Votum a patre nuncupatum solvit.

Les deux medailles d'or furent plackes du c6t6 de
1'evangile; les deux m6dailles d'argent, dat c6t de
l'6pitre. Au-dessus, une couche de charbon broye,
puis une plaque de plomb carree sous un lit de ciment;
enfin, sur le tout, la premiere pierre.
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Le cardinal de Noailles 1'aspergea d'eau b6nite,
puis revint au chceur pour le chant des vepres.
Le chceur, commenc6 en 1699, sur lea dessins de
Jules Mansart, fut continu6 en 70o8 sur ceux de
M. Coste, premier architecte du roi.
Le maitre-autel est remarquable; tons les connaisseurs en admirent la magnificence. Nous n'en entreprendrons pas ici la description. Signalons seulement
ce qai rappelait ou rappelle encore le vceu de
Louis XIII.
A droite, du c6t6 de 1'Ppitre, mais plus enfoncie
que l'autel des Firies, la statue de Louis XIII, 6levye
sur un piedestal et orn6e des armes de France. Ce
monarque, revetu de ses habits royaux, est prosterni;
il offre son sceptre et sa couronne et met son royaume
sous la protection de la sainte Vierge.
A gauche, du c6t6 de 1'evangile, Louis XIV, dans
la m&me attitude, accomplit le voeu du roi son phre.
Au bas du sanctuaire, un rond de marbre blanc
porte une inscription latine, dont voici la traduction :
a Ici furent dipos6es les entrailles des rois tres
chrdtiens Louis XIII, le 14 mai 1643, et Louis XIV,
le i'" septembre 1715. n
Au milieu du choeur se dressa longtemps un magnifique candblabred'argent a six branches, don fait par
Anne d'Autriche apres la naissance de Louis XIV.
25 aodt. - Nos bons frdres coadjuteurs de la Maison-Mere n'avaient jusqu'ici qu'un seul jubilaire : le
bon frere Lienne. Voici que le frbre Sabatier vient lui
tenir compagnie. Comme d'habitude, une petite fete
eut lieu aprbs diner dans le local de la pharmacie.
Notre tris honori Pare y entendit un compliment
;bien tourn6, auquel tout le monde applaudit:
( Monsieur et Tres Honor6 Pere, vous daignez bono-
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rer de votre presence cette fraternelle reunion. Permettez que nous commencions par vous dire merci.
« Oserons-nous, a cette occasion, 6voquer un pen
d'histoire ancienne? Nous ne dirons que les noms de
ceux qui sont au ciel.
ct Vous aimez les freres et vous nous en donnez
bien des preuves; vous voudrez bien qu'ils vous confient que, sincerement et filialement, ils vous le
rendent. Autrefois, ils 6taient nombreux; vous revez
aujourd'hui d'augmenter leur nombre. Dieu veuille
entendre vos vaeux et donner a la Compagnie beaucoup de freres excellents comme ceux d'il y a cinquante ans I
a Ainsi,;alors, le saint frere Alibert 6tait charge de
la propret6 et c'est a son 6cole qu'un jeune postulant,
dont nous tairons le nom, fut formb. Entre temps,
comprenant que notre vocation est de pribre sans
doute, mais aussi de travail, le jeune frere aidait le
bon frere Landry, du secretariat, et prenait soin de la
sacristie de la tribune.
u Oh! ce beau temps pass6 ! Le v6tre, Monsieur
et
Tres Honors PNre, celui ou vous etiez 6tudiant. Ne
vous souvient-il pas d'avoir vu a la porte les silhouettes
aimees et respectees du frere G6nin, du frere Rouchy
et celle aussi de quelqu'un qui vit encore et dont
votre memoire garde le nom, qui ne doit pas 6tre
prononc6?
- Mais, si vous n'ignorez pas que le v6ner6 frere
Genin fonda l'CEuvre des Missions, vous ignorez
sans doute que lai et ses deux compagnons de la porte
avaient ktabli entre eux, dans I'int&kt de leur office,
une confr6rie la confrbrie de 1'amabilit6.
« Rien d'etonnant que leur survivant se montre
si
empress6, si accueillant et si condescendant.
11 reste
l'honneur de cette lign6e de saints coadjuteurs
: les
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freres Alibert, Landry, Genin, Rouchy, Asman,
Aubry, etc., etc.
u Mais pour plus d'un alors, la Maison-Mere n'etait
pas une demeure permanente; et le disciple de ces
belles ames fut envoy6 dans les oeuvres. Qui racontera le bien qu'il fit, les services qu'il rendit, les beaux
autels qu'il orna, les belles ceremonies qu'il pr6para &
Sainte-Rosalie? Ils sont passes a une autre vie les de
Lesquen, les Desmar&caux et les autres qui profiterent
de soin'dvouement et surent I'apprecier.
" Mais le vent de la persecution souffla, et nous
retrouvons & Dax, pour quelques mois, celui dont nous
parlons. I1 regrettait son apostolat et, bien qu'il fit
mis en office A la sacristie, it lui manquait sa chapelle.
On commengait alors & parler de sainte Thre~se de
I'Enfant-J6sus. L'exil6 lui fit une neuvaine pour etre
plac6 quelque part oh il pit faire encore un peu de
bien et avoir sa chapelle. 11 dut prier avec ferveur,
car, la neuvaine a peine terminie, ii itait envoy &;
Toursainte.
, Durant plus de vingt ans, il demeura le serviteur
d6vou6 de Notre-Dame, le fils trfs aim6 du bon Pere
Sarraille, et il ne voudrait pas que nous comptions les
belles fleurs .immortelles que, durant ce temps, il
ajouta & sa couronne.
t Toute sa vie, l'imitateur des vertus qu'il avait
vues dans les anciens, connus a laMaison-M&re, aima
&rendre service, & etre bon pour tous, i faire le bien
sans bruit, a aller simplement et pieusement au bon
Dieu. Et malgri les fatigues et malgr6 les ann6es, ii
reste jeune, alerte et toujours aussi devou6.
Mais il n'a pas voulu, mon P&re, qu'on le nomme;
Tout lustre rdpugnait A son humilitd;
Pourtant,il semble bien que cinquante ans, en somme,
D'oraison, de travail auraient bien mirit6
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Qu'aux plus jeunes il ift propose pour module,
Lui qui ne cessa d'etre un homme de devoir,

Toujours

son
o office,

a sa regle fidEle.

Laissez-moi formuler ici de tous l'espoir :

C'est que nous puissions voir longtemps son bon sourire,
Symbole de sa douce et constante amiti6.
Je n'ai pas dit son nom. Dois-je... dois-je le dire?
Demandex-le plut6t an frere Sabatier.

3o aoilt. -

C'est le tour de M. Giordano d'entrer

dans la categorie des jubilaires; ainsi le veulent l'age
et la fideliti . sa vocation; il accepte cet 6v6nement
sans 6motion, avec son flegme habituel. Une image
commemorative est pr&te; il nous la distribue. Elle
represente Jesus disant a ses ap6tres : a Suivez-moi
et je vous ferai pecheurs d'hommes. , De I'autre c6t,
quelques pieuses pens6es, choisies par le nouvea»
jubilaire: '< I y a, dans la vie humaine, des jours
marquis par de telles faveurs qu'on ne peut 1cs
oublier. Tel est, entre autres jours memorables pour
moi, celui oh j'ai eu le bonheur d'etre admis dans la
Congregation de la Mission fondie par saint Vincent de Paul. C'est pour moi, selon la comparaison
de saint Francois de Sales, la barque providentielle
sur laquelle -je suis appeli a faire la traversee dot
temps a 1'6ternite. C'est ici le lieu de moan repos k
tout jamais; j'y demeurerai parce que je I'ai choisi. *
26 aout. - A Gentil!y, aprb le repas de midi.
Notre Tres Honore Pere nous annonce qu'il a fait
choix de M. Colliette pour le poste d'assistant a la

Maison-Mere. A voir les visages, il semble que tout lt

monde se rejouit de cette decision. Puisse notre nouvel assistant nous rester plus longtemps que ses pre-

decesseurs immddiats et atteindre les annies de
regrett6 M. Forestier! C'est la priere que nous
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adressons a Dieu. M. Colliette est egalement nommai
Visiteur de la province de France.
i" septembre. Fite du Bienkeureux Gkdbra Michael,
martyr abyssin, postulant de la Mission. - Nous regrettons de n'avoir pas encore en mains la belle conference de M. Goyausur ce grand confesseur de la foi,
conference preparbe pour le Congres missionnaire de
Lisieux; il nous eit 6et agreable d'en donner ici des
extraits.

2 septembre. Fite des Bierheaveux Franfois et Grayer.
- D'autres martyrs de la R6volution attendent leur
tour de monter sur les autels. Nous en avons an
moins une douzaine dont la cause serait assur6e dn
succhs si les dioceses s'en occupaient. M. Rogue
approche du terme. A quand le tour de M. Martelet,
de M. Galoy, de M. Hayer, de M. Lucas, de M. Dodin,
de M. Portefaix et des autres? Int6ressons-nous i
ces causes par la priere et comptons, pour eux, sur le
pouvoir d'intercession de ceux qui sont dkji glorifi&s.
Le matin, rue da Bac, service annuel pour les seurs
d6funtes, dans l• chapelle des retraites. Les confreres
qui en ont la libert6 vont unir leurs prieres a celles de
nos sceurs.
23 septembre. - Mort du cardinal Dubois, archeveque de Paris. a Le vendredi 20 septembre, jour
anniversaire de son ordination sacerdotale, icrit le
vicaire capitulaire -dans sa lettre au clerg6 et aux
fid~les du diocese, Monseigneur le cardinal nous pria
de dire la sainte messe. dans sa chambre, quelque
temps avant l'op6ration qu'il devait subir. Le lendemain samedi, ii s'ouvrit a Son Excellence le nonce
apostolique, qui, depuis son retour a Paris, venait le
voir amicalement tons les jours, de son d6sir de rece-
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voir l'extrkme onction. Nous eCmes la consolation de
lui donner, ce jour-la, sa dernitre communion, en
I'anniversaire de sa premiere messe. II protesta qu'il
voulait la volont6 de Dieu, et quand, apres les onctions saintes, nous voulimeslui exprimer, en pr6sence
des membres de sa famille archiepiscopale, nos
sentiments de reconnaissance et d'attachement filial,
il nous interrompit et se recommanda A la mis6ricorde de Dieu, en disant, d'une voix lente et profonde, avec le roi prophete : Misereremei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Dans la nuit do
samedi au dimanche. il fit express6ment le sacrifice
de sa vie pour 1'1glise et pour la France, les deux
grands amours qui lui tenaient tant au coeur. Disor-

mais sa tache touchait a sa fin; ses gestes et ses
paroles se firent plus rares et sa respiration plus saccad'e. Enfin. le lundi 23 septembre, a 5 h. 2o du soir,

comme Son Excellence le nonce apostolique venait
d'entrer dans sa chambre, il cessa de respirer et de
vivre : son ame itait devant Dieu.
Le soir de ce m&me jour, les professeurs du college
Stanislas, pretres et laiques, viennent commencer
chez nous leur retraite annuelle. C'est i M. Lesage
qu'est divolue, cette ann6e, la mission de preparer
les pr&tres, par une sbrie d'instructions, Ala nouvelle
annie scolaire.
26 septembre. - Un Congres missionnaire se tient
i Lisieux. Aujourd'hui, troisieme jour, M. Collard,

de notre Maison-Mere, y fait une conference sur
le clergi indig.ne en Extreme-Orient et les
vicariatsindigknes.
27 septembre. -

nouveaux-

Anniversaire de la mort de saint

Vincent. Nous altons passer ce jour de f&te a Gentilly.
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A midi, M. Baeteman dit de fort
belles choses a Paris sur sceur Therise de l'EnfantJesus, patronne des Missions, et sa parole, portke par
la telkgraphie sans fil, pinetre dans les maisons,
franchit les frontieres, traverse les mers, va "remuer
29 septembre. -

les coeurs et -

qui sait? -

susciter peut-4tre des

vocations d'ap6tres. Jamais notre confrere n'eut un
auditoire si nombreux et si invisible.
3o septembre. - C'est aujourd'hui le dixieme anniversaire .de l'lection de M. le Sup&rieur general. Dix
ans de generalat, ce n'est pas un fait rare dans l'histoire de la Compagnie. Avant 18oo, huit sup6rieurs
g6neraux sur dix ont depasse le decennat. Apres
1800, la proportion descend a trois sur huit. La
moyenne de duree des gen6ralats est de quatorze a
quinze ans. Quand le generalat actuel sera termine,
la moyenne aura, esp6rons-le, quelque peu monte.
C'est le vceu que nous formons en ce jour de fete.

En entrant au refectoire a Gentilly, chacun trouve
h sa place une grande image : Notre-Dame de la Mission. On lit au verso : " La statue, i present dite
Notre-Dame de la Mission et placie dans 1'office de
la lingerie de Saint-Lazare, rue du Bac, 140, se trouvait, a l'origine, rue Saint-Denis, sur la porte de
1'enceinte de Philippe Auguste. Au cours des Ages,
elle a vu passer a ses pieds les rois et les reines faisant leur entree solennelle dans la capitale, ou portes
a leur derniere demeure dans les caveaux de l'abbaye
de Saint-Denis. Quand, pour agrandir la ville, on
demolit cette porte, la sainte image fut placee sur
une maison voisine, au coin de 'impasse des Peintres.
u Enfin, en I681, elle fut donnke aux Filles de la
Chariti, qui 1'ont conservye avec une pieuse v6neration comme un precieux talisman de leur Maison-
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M1re. Leur filiale confiance n'a pas 6tC trahie et la
tradition de la Communaut6 se plait a rapporter les
marques nombreuses de particuliere protection accor-des jadis rue du faubourg Saint-Denis, aussi bien

que, depuis, rue du Vieux-Colombier et rue du Bac,
oi l'antique Vierge continue i sourire aux Smurs de
la nouvelle g6neration, qui, commeleurs devancieres,
aiment A venir invoquer cette unique Mire. C'est
devant son autel notamment qu'eurent lieu, en 1840,
les premieres apparitions du Scapulaire Vert.
u Au dire des connaisseurs les plus qualifies, la
vinerable image remonte a 1320-1330; elle est done
plus ancienne de quelques annies que la statue de
Notre-Dame de Paris, conserv6e dans I'iglise m6tropolitaine. ,,
Ge mime jour, 3o septembre, nos s6minaristes et
nos etudiants vont feter sceur Th6erse de I'EnfantJ6sus dans le sanctuaire qui lui est dedi6 a Auteuil.
On les a charges du chant et its s'en tirent a merveille. Mgr Saint-Clair chante la grand'messe et prononce le panigyrique.
I" octobre. - La retraite a 6et retard6e de deux
jours pour laisser aux confreres la libertk d'assister

aux obscques du cardinal Dubois. a La cirimonie,
icrit le Journal des Dibats, n'6tait pas seulement
grande par la pompe officielle, par I'accomplissement
de rites qui ont leur haute signification, par la pr&sence des dignitaires de 1'iglise et des repr6sentants
du gouvernement; elle itait touchante par le concours
d'une population recueillie, qui rendait un dernier
hommage A I'archev&que de Paris... Dans la foule qui
se pressait sur le passage du convoi, it y avait A la
fois les catholiques pratiquants et cette partie de la
population qui, meme quand ses pratiques sont irr&-
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gulieres, reste profondement attachee aux croyances,

aux coutumes, a la force spirituelle que represente
rl'glise. "
Le soir, ouverture de la retraite annuelle. Une
heureuse combinaison a permis aux isoles de 1'Hay,
de Clichy, de Sainte-Rosalie et d'ailleurs de se
joindre i nous ou i nos confreres.de Gentilly pour ces
huit jours de recueillement et de silence. Une tradi-

tion se crie; elle se maintiendra.
Io octobre. -

Fin de la retraite et dernier cong6 de

l'annae a Gentilly.
29 octobre. - A l'examen particulier de midi,
Notre Tres Honori Pere nous annonce qu'il va partir
pour Rome dans 1'apres-midi et que, le 3t, jour de
1'audience, il demandera an Saint-P&re sabtnýdiction
pour la Compagnie tout entiere et la Maison-MWre en
particulier.
M. BENJAMIN HURAULT (Suite)
CHAPITRE III. -

LA COMMUNE ET L'APRES-GUEBPE

Rentre enfin & Saint-Lazare, 1'abbi Benjamin se
remit avec ardeur i sa besogne de procureur. Il 6tait
sp~cialement charg6 des finances et de I'administrav. Pour elairer le debut de I'article publiA dana notre dernier numnro,
article qui etait extrait d'un manuscrit plus 6tendu, Mgr Hurault nous
envoie ces quelques lignes destiades t presenter plusieurs personnages
dont it est question dans le r&cit. Ne pouvant revenir en arriere, nous
let insgrons ici en note :
C'est dams la region do d6partement de Is Marne voisine de la
rivitre d'Aiiae et de 1Argonne, r6gion dans laquelle les traditions religieuses demeurent bien vivaces, que M. Benjamin Hurault naqult
en 183,.
Sa famille, dont le berceau 6tait & Berrieus, appartenait I la bonne
race des eultivateurs champenois. Son pere, Claude.Etienue Huraujt,
an moment de son maiage avec Mile Caroline Galichet, avait tout,
dans le Dormois, une ferme que la grande guerre a rendue cel)bre ea

-96tion de la maison de Paris. A ce titre, il avait eu la

charge d'amasser les provisions nicessaires avant le
siege. La privoyance et l'habilet6 avec lesquelles il
s'6tait, 1'ann6e pricidente, acquitte de ce devoir sont,
a l'heure presente, encore 16gendaires dans la maison.
Maintenant que la guerre se terminait et que le siege
6tait lev6, il y avait fort a faire pour remettre en 6tat
les caves et les greniers. II s'y employa courageusement. (c Les pauvres confreres de Paris sont a bout de
forces ,, &crivait-il le 17 fevrier, deux jours apres
son retour, et c'est precisement la n6cessit6 de leur
venir en aide qui l'empechait de se rendre a Chilons
pour le deuil de son frere Auguste. Mais cette periode,
relativement tranquille, de travail et de reorganisation ne dura guere. Paris ne sortait du siege que
pour entrer dans la Commune. Le 18 mars, l'insurrection debutait par I'assassinat des g6nbraux Lecomte
et Clement Thomas. Des le 19, Benjamin envoyait ces
la ditruisant: Chausson; mais ii svait abandonan plus tard cette exploitation pour habiter, au sud de Saintc-Menchould, le domaine de
Vernaut.
Parmi ses oncles, l'un avait zempli successivement les fonetions de
vicaire g6ndral et de cur6 de la c ,thidrale i Ch&loos-sur-Marne. Tzois
autres, Maximilien, Benjamin et Modeste tenaient, dans la meme ville,
une maison de commerce, fondee eno1825 etddej prospire.
La famille etait heureuse. Le grand-pare, qui, avec sa femme et son
dernier fi.l, cultivait & Berzieux les champs des ancelres, pouvait se
loner de l'union et de I'esprit chr6tien qui regnaient parmi ses enfauts.
Tout h coup Ic malheur s'abattit sur la ferme de Vernaut. En x835,
Claude-Etienne mourut, laissant sa femme dans la desolation et dans
la g&ne.
Elle avait cinq enfants. Les frtres ainds de Benjamin se nommaient
Auguste et Eugene. Ses smurs teaient Virginic et Elise. Les membres
chilonnais de la famille, avec un deiouement qui merite d'etre remarqua, viorent au secours de leur belle-seur et se charg&rent presque entierement de I'dducation etde l'avenir des orphelins. Lea commergauts
associtrent deux des garlons a leur maison; tous veillbrent sur lesjeunes
filles. Auguste, l'aind, devait epouser un jour Mile Remy. On l'appellerait ganeralement dans la famille : M. Hurault. Eugene associerait a
sa vie Mile Pauline Deullin. Virginie mourrait presque aussit6t apr~s
s'1tre marie avec M. Jean Leclerc, orfevre i Chlions. Elise 6pouserait an arliste peintre, Adolphe Hamel, et habiterait Paris.
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nouvelles &Chalons : a Depuis hier, nous sommes en
pleine bagarre revolutionnaire; les troupes ont eti
d'abord accueillies A coups defeu et ont march6 rdsolument; plus tard, elles ont fraternis6 avec l'6meute et,
depuis ce moment, l'insurrection est maitresse de
Paris. Aujourd'hui, le drapeau rouge est arborA sur
I'h6tel de ville, oa les nouveaux membres du nouveau
gouvernement se sont installUs, pr6sid6s par le fameux
Assi, du Creusot. On a entendu gronder le canon a
plusieurs reprises; les 6meutiers s'amusent A tirer a
blanc pour faire pear aux Parisiens, qui gobent la
chose en grand. Il y a, en ce moment, plus de quatre
cents barricades dans Paris; plus de voitures, plus
d'omnibus, on circule partout a pied avec la plus
grande facilit6. On peat sortir de Paris comme on,
veut; onn'y peut pas entrer. Comme il n'y a personne
pour attaquer, 1'6meute n'a rien A faire pour se
defendre. Elle s'est empar6e de l'h6tel de ville et a
proclamr
la Commune. n
Les autres lettres de l'abbW, envoyees a son frere
Eugene, A sa belle-soeur Pauline, A sa mere, toujours
seule a Dampierre, apportent a ses chers correspondants des nouvelles fr6quentes de la situation. D'une
lecture fort interessante, elles marquent, avec des
d6tails pittoresques, les progres de l'insurrection et
aussi ceux de la terreur qu'eprouvent justement les
Parisiens, au milieu de la guerre civile, sous les
balles et sous le canon des Versaillais. Bien qn'6crites sous I'6motion d'une crainte bien explicable,
elles s'ing6nient A rassurer. a Plus d'un millier de
bombes sont pass6es an-dessus de nous, 6cr:t-il le
i avril A sa mbre, ou ont 6clat6 tout autour de nous.
Notre maison n'a eu absolument rien. Vous pouvez
Etre tranquille, il en sera de meme pour cette fois,
Ne vous laissez done pas effrayer par les bruits que

-- 98l'on r6pandra autour de vous.. Ce que le bon Diem
garde est bien gard6. *
Cette confiance, appuy6e sur des motifs de foi,
inspirait sa conduite au milieu de la communaut6. La
volume de la relation consacr-e par les Lazaristes.
aux evenements de la Commune parle souvent de lui.
a Vous y verrez de temps en temps le nom de votre
ils n, 6crira-t-il le 14 janvier 1872, en 1'envoyant i
sa mere, et, dans sa fiert6 retrospective, la bonne
Mme Hurault pourra juger du r6le important que son
cher Benjamin aura jou6 pendant les jours tragiques.
Cette relation, dans laquelle il est facile de recoanaitre 1'enjouement discret de confreres qui sourient
des petites manies de chacun en racontant les.aven,tures.de tous, insiste quelque pen sur la sp6cialitf
que s'6tait faite M. Hurault de colporter partout des
prophities plus ou moins authentiques : ( Quant a
M. Hurault, y est-il dit (page 368), il a pris pour
sp6cialitA, non pas de prophitiser, mais d'interpreter
des proph6ties, qu'il va dinicher on ne sait oi. I1 en
a bien une douzaine, provenant de sources plus ou
moins respectables, qui, selon lui, s'appliquent aux
6venements actuels. Le malheur est qu'elles se contredisent les unes les autres; aussi M. Hurault ne
pent venir a bout de les concilier. Cela ne I'empeche
pas de les debiter atout venant; il effraye nos saeurs,
leur disant que toutes leurs maisons vont sauter, que
le sang va couler dans les rues et les transformer en
rivibres, que Parissera cassA comme un pain de sucre,
etc.; bref, il est d'un sinistre tres r6ussi. Quant i
lui, il conserve un sentiment de securit6 profonde,
que rien ne pent 6branler, et il rit de tout son coeur
des frayeurs qu'il inspire par ses proph6ties. n
Ces lignes peignent tris exactement le pr6tre jovial
et courageux qui, en definitive, cherchait dans lta

plaisanterie et dans l'outrance le moyen de dissiper
les craintes tres reelles et malbeureusement tres fondees que les 6vinements inspiraient autour de lui et
que, dans le fond de son ceur, ii ne pouvait guere
s'eaipacher de partager.
Ii ne se contentait pas, d'ailleurs, d'effrayer les
saeurs, pour les faire rire ensuite; devenu aum6nier
de 1'ambulance qui s'6tait reouverte dans les locaux de
Saint-Lazare, depuis que la guerre civile. avait succede a l'autre, il avait pris contact avec les zivolutionnaires blesses que les hasards de la bataille y
amenaient. On les appelait les Outraxces, parce qu'ils
voulaient, disaient-ils, resister a outrance. Benjamin,
quand ii les tenait entre ses mains charitables et sons
le feu de ses plaisanteries, ne tardait pas a les apprivoiser et it publiait partout que c'etaient de trbs
braves gens. a Its se confessent volontiers, disait-il,
et leur plus grand desir est de ne pas retourner .la
bataille. I
L'un de ses plus grands plaisirsa lui 6tait de sortir,
seul ou en compagnie du procureur g6n6ral, M. Mailly,
pour aller aux nouvelles, on pour visiter les soeurs
dans les differents quartiers de la ville. Lorsqu'il cir.
culait ainsi, il s'accoutrait d'un costume civil dit
d'ambulancier, dans lequel il finit par se faire photographier, mais il portait a la main, dans un petit
paquet, la soutane dont it se vEtirait a l'arrivee. C'est
ainsi qu'il suivait si exactement ies faits de la rivolu:
tion et qu'il pouvait apporter a ses confrres, on
cnvoyer a Chilons, des d6tails curieux on. utiles,
mais surtout il faisait aux soeurs de Charit6 de precieuses visites.
C'est au cours d'une sortie de ce genre qu'il courut,
avec son ami M. Mailly, un grave danger. Voici
comment le .livre des Lazaristes conte l'anecdote.
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M. Hurault avec M. Mailly avait profite d'une accalmie
de la bataille des rues pour se rendre rue du Bac, &
la Maison-Mire des Seurs, o4 I'on craignait que des
obus a pitrole ne fussent tombes. C'6tait le 24 mai, as
moment oi I'6nergie des Versaillais allait en finir avec
la r6volte et, par consequent, aux jours les plus terribles de la lutte. Us visitent les diverses parties de
l'immeuble, constatent que nulle part ne se declare
d'incendie. a M. Mailly entra un instant dans une
petite pice pres de l'escalier et, ne d6couvrant riena
se retira fort satisfait de voir qu'il n'y avait pas de
p6trole dans les bombes de MM. les Fid6res. Au
meme moment, un vacarme terrible se fait entendre;
le montant de la porte oi M. Mailly venait de passer
la t&te est emport6 par un obus, qui va briser unt
marche, traverse deux murs et entame le gros mar
sur la rue de Babylone, couvrant les six spectateurs
de cette scene quelque pen 6mouvante de plitras, de
debris, et soulevant une poussiire telle qu'il n'y avait
plus moyen de respirer. Nos Sceurs furent braves
comme des artilleurs habitues au feu; le soldat (na
soldat et un domestique 6taient accourus an danger)
ne broncha pas, nos confreres non plus; il n'y eut que
le domestique qui disparut dans le nuage de poussiere et ne se retrouva qu'au fond du jardin. Personae
n'avait 6t6 touch6, ni par I'obus, ni par les eclats d*
pierre brisie. Par un bonheur qu'il est bien permis
d'attribuer A la protection cileste, le projectile federal
n'eclata pas, et nous le conservons intact, satf la vis,
qui ne s'est pas retrouv6e.
La Commune, an moment de finir, mettait le comble
Sses horreurs. C'est pr6cisement ce 24 mai que furent
fusill6s Mgr l'archeveque de Paris et les autres otages
de la Roquette. Parmi ceux-ci, on le sait, se trouvaient
plusieurs Peres J6suites. II n'y figurait pas de Laia-
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ristes. Pourquoi? Parce que les ennemis de I'tglise
poursuivaient d'une haine sp6ciale les membres de la

Compagnie de Jesus, mais aussi, peut-etre, parce que
les Lazaristes et M. Hurault en particulier, avaient su,
a l'origine des perquisitions, d&tourner adroitement la
foudre de leur maison.
Dans une lettre du 6 avril, adressee a une Sceur de
Charit6 et a sa famille, M Benjamin avait racont6
rapidement cet 6pisode, qui eut, sans doute, la plus
grande importance. D'apres la Relation imprimee,
c'est M. Mailly qui intervint dans la circonstance,
mais il semble bien peu probable que son ami et
subordonn6 ne 1'ait pas au moins assist6. « Avanthier, nous avons eu une alerte. Deux deblgu6s de la
Commune sont venus faire une perquisition chez nous,
avec ordre d'incarcrer tout ce qui paraitrait suspect.
Nous les avons rejus bonnement et nous nous sommes
empresses de leur montrer une partie de la maison.
Assez raides d'abord, ils sont devenus ensuite plus
coulants et, apres avoir visit6 une partie du rez-dechauss6e, ils ont d6clare qu'ils se contenteraient de
l'assurance donnie sur 'hbonneur que nous n'avions
pas d'armes. n
M. Hurault n'avait jamaiseu si belle occasion d'aller

aux nouvelles que le jour oui se repandit le bruit de
l'assassinat de Mgr Darboy, archev&que de Paris. II
n'y manqua pas. Au retour de son pelerinage, il
raconca avoir vu, a l'archev&ch, le cadavre de
Mgr Surat, vicaire g6n6ral, a c6t6 de celui de Monseigneur, qui avait la poitrine ouverte. C'6tait le
28 mai, f&te de la Pentec6te.

Ces atrocit6s marquaient la fin du conflit entre la
r&volution et I'armee de l'ordre. Des le 31 mai,
M. Hurault,. muni d'un sauf-conduit, se rendait A
Bruxelles. On I'envoyait au-devant du Sup6rieur
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g6ndral, qui r6sidait dans cette ville depuis le 5 septembre 1870. Des la fin dn siege, le P. Etienne avait

manifest6 le disir de reprendre sa place rue de
Stvres. Longtemps on avait df le dissuader de r6a
liser ce dessein, mais d6sormais la situation 6tait bien
chang6e et, lorsqu'il eut requ la visite du procureur,
auquel il manifestait une confiance si justifiee, ilse
decida bien vite a revenir en France. Apres avoir fait
part de son projet a ses confreres par une lettre du
3 juin, il reprit le chemin de Paris et, accompagni
vraisemblablement par Benjamin, il s'y trouva Ie
8 juin.
La grande maison de Saint-Lazare reprit bien vite
son aspect de ruche active et silencieuse. Pour Ie
19 juillet, on replaca au-dessus du maitre-autel les
reliques de saint Vincent. M. Hurault avait; le Io septembre, assist6, avec une douleur qui ne pouvait so
contenir, a la translation de la prCcieuse relique damn
le coffret de fortune destinMe la dissimuler pendant
le danger; il dut 6prouver une joie bien vive a la

v6nirer de nouveau dans la spiendeur des honneuts
liturgiques.
A partir de cette date, sa correspondance avec sa
famille devient plus rare. II 6crit, h6las! trop souventl
pour compatir aux douleurs de ceux qui l'aimentR
L'annee 1871 avait etC cruelle pour'les Hurault dt
Chilons. Benjamin avait d6 consoler les siens de I
mort de M. Hurault R6my, de la tante Virginie, dK
Georges Hurault, de I'oncle Maximilien Hurault
Lepreux. En janvier 1872, Mme Eugene Hurault perdi*
sa petite Th6rese. Dans toutes ces circonstances, il s
montrait le parent aimant et le pr&tre de toi qu'il etaitZ
Mais quelle que fut son affection pour sa famille,toute
son activit6 appartenait a ses devoirs d'6tat et a sc
confrtres. II convient que nous le voyions 4 l'oeuvrc-
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II a done repris sa place & la Procure de SaintLazare. Cette Procure occupe le premier 6tage du
bitiment d'entrie qui borde la rue-de Sevres. Elle
renferme plusieurs chambres, qui, A l'epoque, prenaient
jour sur la cour, tandis qu'un corridor les reliait en
longeant la rue. Chacun des procureurs occupait 'une
de ces chambres, au milieu du mobilier, des livres,
des caisses et des cartons dont il se servait. M. Mailly,
le procureurg6naral, celui que, dans sa correspondance
et dans l'ordinaire de la vie, Benjamin appelait a le
Vieux , ou ci le Patron ), se tenait dans la plus grande
et la plus reculee. Celle de M. Hurault venait immbdiatement apres. Un guichet permettait a celui qui
s'y trouvait de communiquer avec les visiteurs sans
leur ouvrir la porte.
Dans ce quartier isoli, oh les procureurs semblent
avoir &t6alors au nombre de quatre, les traditions
joyeuses d'avant-guerre n'avaient jamais completement 6te oubliees; elles furent bien.vite reprises,
grAcea Benjamin, et, le 7octobre 1872, l'ide lui vint
de fixer en une sorte de journal r6dig6 par ceux qui le
lisaient les impressions de.ses confreres etles siennes.
Ce journal devait, grace & sa persve'rance, durer
tout le temps que lui-meme demeurerait pr6sent a
Paris, c'est-a-dire jusqu'en 1874. II lui donna un nom
singulier : le Cul du Four. On appelle ainsi, dans les
campagnes, le dessus exterieur du four a pain, oi l'on
jette, pour s'en debarrasser, tous les objets dont on me
sait que faire. Ainsi, songea-t-il plaisamment, on se
debarrasserait de tons les importuas,.ea les jetant, par
plaisanterie, au cul d .four, o'et-A-dire au pilori du
journal. Car le journal serait avant tout §atirique.
Dans une preface declamatoire a souhait, le fondateur qui, ce jour-di, signa Pierre Pince-Mollet, -en
exprima les principes. Les plus caractiristiques 6taient
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ceux-ci : i Le Cul du Fouraura pour principe d'attaquer
tout le monde et de ne se laisser attaquer par personne. 11 sera r6dig6 par les habitants de la Procure
eux-memes. Les r6dacteurs se souviendront qu'ils soot
tenus de s'admirer mutuellement, sans tenir aucue
compte des r6flexions ou sentiments des profanes, qui
restent a jamais exclus du droit de manifester lenrs
opinions.
C'6tait partir en guerre, mais pour une guerre bien
innocente, qui ne compromettrait en rien i'amiti6 ni

le bon esprit.
Du Cul du Four M. Hurault fut a peu pres I'unique
r6dacteur. Ses collegues y collaborbrent quelquefois,
dans les d6buts, mais on sent, en le parcourant (car
on le conserve pricieusement encore a la Procure),
qu'ils s'en lasserent bien vite. Presque tous les articles
sont sign6s a l'Henrum6 ,. Or, 1'Henrumi, c'est Ben-

jamin. Tout le monde, dans la Procure et meme an
dehors, a son pseudonyme, toujours tres dr6le: le
Vieux, le Petit, Auverpin, T6elmaque, Tristapatte, if
Tchilibi, etc.; et I'Henrum6 brosse, de ses collegues,
des portraits fort amusants et tres ac6rbs. II lear
attribue les aventures les plus hilarantes, it ne s'arrete
pas toujours devant les personnages importants, et
sa bile-s'exerce aussi d'une maniere fort comique SUF
les lectures faites au rifectoire. Les titres d'articles
d6celent la verve qui 1'emporte: la Fosse aux ours, la
Femme du Tchelibi, T6elmaque en goguette, etcl
Les petits 6v6nements de la Procure prennent unl
importance inorme et les personnages qu'il n'ai•R.
pas, semble-t-il, tel ce pauvre Tristapatte, sont marqu4
d'un ridicule d6finitif.

Parmi les confreres pr6sent6s dans-le Cul du Fou
se trouve M. Francois Dillies, que l'on appelle pla
samment le petit Francois. Voici en quels termes ot;
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plut6t par quels versil est salub en septembre 1873. II
avait succid6 a l'Auverpin. L'Henrum6 le voyait
venir avec plaisir; mais, a son habitude d'ailleurs, lui
qui etait si affectueux, it dissimule a son propos,
comme a propos de tons ses confreres, une amitie
extremement devoube sons la dr6lerie du style :
A peine 1'Auverpin avait quitt6 sa turne,
D6ji le sort propice, entre-bhillant son urne,
Nous laissait percevoir an rassurant profil.
Le bon Phre Chinchon, homme qui a le fil,
Arrachant de son aile une plume choisie,
Nous P'envoyait un soir sous le nom de Dillie.
C'est lui qui fera tout: il gardera la caisse,
Surveillera les fonds, empechera la baisse.
Les autres, au repos, se croiserout les bras
Et, ne faisant plus rien, feront leurs embarras.
Evidemment ce n'est pasldu Lamartine, mais, 6crit
au courant de la plume, c'est facile et c'est gal.
Pendant que le Cul du Four continuait sa joyeuse
existence, le P. Etienne, Supbrieur gen6ral, qui avait
t6moign aLM. Mailly et a M. Hurault la confiance
que nous avons d6ji signale, vint malheureusement a
mourir. Benjamin fut vivement affect6 de ce deuil, et
la colere qu'il exhale i propos de portraits du PNre,
peu ressemblants selon lui, fait deviner 1'affection
qu'il lui portait. ( La physionomie du Pere, ordinairementsi calme etsi majestueuse, ecrit-il en 1874,
est tellementtourment6e que l'on aperqoit sur ses traits
une immense douleur de se voir ainsi fagot6. ,
Avant la nomination du nouveau sup6rieur, la Communaut6 fut gouvern6e par un vicaire g6neral; puis
M. Bor6 succ6da au regrettb M. Etienne. II n'avait
pas, pour les procureurs, les memes sentiments que le
dbfunt. M. JEtienne avait compris le fond de s6rieuse
gravit6 que Benjamin s'obstinait a cacher sons son

enjouement. M. Bore n'entendait pas la plaisanterie.
M. Hurault eut peut-6tre I'imprudence de parler sans
minagements du nouveau maitre. M. FranCois Dillies,
qui devint plus tard le directeur du neven de Benjamin au s6minaire de Chilons, lui raconta qu'un jour,
sur son passage, il avait toussi d'une maniere qui
parut irreverencieuse et qui 1'etait sans doute. Toujours
est-il que, pendant les vacances de 1874, ii fut d6signi
pour aller enseigner les c cours accessoires n au grand
seminaire d'Evreux.
Sa gaiet6, tout de m&meun peu intempCrante, avait
fini par lui nuire. Aujourd'hui encore, h Saint-Lazare,
oh il demeure legendaire, on le juge trop d'aprbs e
Cul du Four, dont les pages, noircies i force d'avoir
6tC feuilletees, font les d6lices des nouveaux procureurs et de leurs amis. Sa reputation d'amuseur lui a
surv6cu. On se souvient aussi de son exceptionnelle
competence comme homme d'affaires; mais ses quaIit6s sacerdotales 6minentes, qui se revelent si bien
dans sa correspondance de famille et que proclament
tous ceux qui I'ont connu de pres, semblent maintenant presque ignorees. II fut, pres de ses confreres,
sauf peut-etre pres des intimes qui, comme M. Mailly,
avaient su le pen6trer, la victime de sa timidit6 on
de son humilit6 foncieres. Pour dissimuler une valeur
remarquable, il affectait a temps, mais aussi i contretemps, les dehors d'un enjouement sans frein. II fut,
lui aussi, un peu s6verement jete sur le Cul rlu Four.
Mais Dieu a ses desseins et le jour viendraoi l'homme
de foi qu'itait Benjamin Hurault se r6jouira d'une
disgr&ce qui va donner plus d'essor k sa vertu et
mieux utiliser ses qualites.

CHAPITRE IV. -

107 LE GRAND SiMINAIRE D'WvREUX

En bon religieux qu'il 6tait, Benjamin Hurault se
rendit joyeusement et sans aucune r6clamation au
poste ofiI'obeissance l'envoyait. IIsemble avoif recu
i Evreux la visite de son frere Eugene, des les premiers temps de son sejour. C'est ce que l'on peut
vraisemblablement conclure de cette lettre charmante
dans laquelle il lui fait part de ses premieres impressions. c Voila dej» huit jours pleins que nous nous
sommes quitt6s et, depuis lors, j'ai eu le temps de m'acclimater. 'Ce n'a pas tC6 long. D&s mon arrivde, j'ai
prie les confreres de rengainer leurs compliments de
condoleances et de me considirer comme un confrere
appartenant au skminaire depuis dix ans. La glace a
6t6 vite rompue et, des le premier jour, nous etions
vieux amis. Le personnel se composede six directeurs
pour le siminaire et de trois pretres qui travaillent
aux missions des campagnes. J'ai trois cours a professer; ce qui me donne trois classes par semaine.
Elles ont lieu pour ta gouverne : Herm6neutique, le
dimanche, de onze heures a.midi; Histoire sacr6e, le

mardi, de neuf heures a dix heures trois quarts;
Ecriture Sainte, le mercredi, de neuf beures . dix
heures. Je suis done libre les trois derniers jours de la
semaine et j'ai, de plus, toutes mes apres-midi.
« Jusqu'a present, je ne me suis nullement eanuye.
D'abord, je n'en ai pas eu le temps. Sur les trois
cours que je fais, il y en a un que je connais et pour
lequel je suis pret, c'est le cours d'Ecriture Sainte.
Les deux autres sont tout nouveaux pour moi; ils me
font un peu 'cffet d'une barre de fer rouge que l'on
ne salt par quel bout prendre; cependant, j'ai donnde chaque c6te le premier coup de pioche; le reste
viendra tout seul.

a Tu t'es demandi sans doute plus d'une fois si je

regrette Paris. Franchement non; le Vieux, Francois
et Cleophas, oui; et encore j'aimerais mieux les avoir
ici qu'a Paris. Je suis ici comme un vrai coq en pite,
sous Ie rapport des avantages materiels..
4 La chambre que j'occupe donne sur une prairie
born6e par des arbres et une colline; sons mes
fenetres, s'6battent les poules de l'econome, son chien
Panthere et son cochon, qui n'a pas encore de nom.
Il est convenu que j'ai la haute surveillance de tout
cela de mon deuxieme 6tage. Les rouges-gorges se
r6pondent dans les noyers, les poiriers et lespommiers
qui m'environnent de toute part. Sous mes yeux, on
fait en ce moment le cidre, ce vin de la Normandie
auquel je me suis abonne des mon arrivie.- En us
mot, mon cher ami, je suis dans un pays de Cocagne,
Et si tu savais comme il fait bon lire, itudier et prier
dans cedte cellule, en pleine campagne, sur laquelle
personne, pas m6me le soleil, ne pent jeter un regard
indiscret. Comme on se sent revivre! Je n'ai pas encore
eu le temps de m'occuper des jeunes gens; j'ftudie
pour moi, je leur communique ce que j'apprends, je
trouve a cela un charme inexprimable, que je n'avais
jamais goit6 que tres superficiellement. Lorsque je
serai au courant de mon affaire, je pourrai itudier
plus particulierement pour eux.
c Les confreres, desireux de me montrer les environs, m'ont d6jA emmen6 trois fois en forkt; c'est I'affaire d'une demi-heure. On peut fliner la-dedans tout
Sson aise; quelles bonnes parties on peut faire, surtout pendant I'te!
i J'oubliais de mentionner la riviere qui borde notre
prairie, on peut s'y promener en bateau et m&me y
pecher A la ligne d'excellentes truites.

( Un jardin magniique sert de lieu de rrcr6ation
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aux jeunes gens; on y recolte des poires grosses
presque comme des melons, de petits melons, bien
entendu. 1 (26 octobre 1874.)

La bonne impression du d6but ne devait jamais
s'effacer et Benjamin allait passer, dans la ville normande, des annies pendant lesquelles, en depit naturellement de plus d'un ennui, il serait, selon le mot
d'un de ses confreres, heureux comme un roi, mot
qu'il rectifiait en ajoutant : a Je crois que je le suis
plus. ) (24 novembre 1874.)

II est vrai qu'il cherchait le bonheur 1l oii il se
trouve, dans l'accomplissement de la volont6 de Dieu
d'abord, car c'6tait la le programme qu'il avait depuis
longtemps adoptC, mais aussi dans la gaiet6 et dans
un travail infatigable.
La gaiet6, a 9vreux comme a Paris, ce furent surtout ses confreres qui en eurent le profit. II se remit a
leur doaner des noms amusants. Tres amicalement

li6, par exemple, avec I'econome, il ne se genait pas
pour l'appeler I'Incommode, jeu de mots bien innocent, comme il les aimait. Au beau milieu de l'hiver, il
faisait, daas le jardin, la d&couverte d'un neflier, et
grace a lui, et malgr6 l'ongl6e, tout le monde se r6galait de ses humbles fruits mollis sous I'arbre. Parmi le
corps professoral, il se chargeait d'entretenir aussi la
bonne humeur, compagne ordinaire du bon esprit, car
rien ne lui 6tait plus a coeur que 1'entrain dans le travail bien ordonn6, on que la confiance t6moignbe aux
supirieurs : u Je me tiens toujours, aimait-il a dire,
du c6t6 du manche. n
Parmi ses confreres se trouvait un Chionnais,
M. Geoffroy, professeur au petit seminaire d'ivreux,
qui appartenait & une honorable et chr6tienne famille
de la Marne. M. Benjamin lui t6moigna toujours un
d6vouement particulier, d6vouement qui allait jusqu'i
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la plus grande et la plus discrete charit6. II intervint
plusieurs fois et largement pour procurer, en des
moments critiques, a la famille Geoffroy des subsides
financiers dont elle avait besoin.
Mais son affectueux dbvouement dipassait les limites
de la maison et il se cr&a de sincires amities parmi
les membres du clergA d'Evreux. L'une des meilleures
manieres de gagner leur estime 6tait, a coup sfr, de
les aider dans leur ministire. Le grand siminaire
donnait I'hospitalitk & des missionnaires dioc6sains,
mais iAs ne suffisaient pas toujours a rendre tons les
services voulus et c'etait une fete pour les professeurs,
lorsque leurs occupations leur en laissaient le temps,
de parcourir aussi les paroisses pour y porter la parole
de Dieu.
Le diocese d'Evreux ne saurait compter parmi les
plus fervents de France, mais ii s'en faut qu'il ne
compte pas de bonnes paroisses. Benjamin se plait a
les vanter a ses correspondants chilonnais : a Je suis
vraiment content de mon excursion chez les pauvres
d'Elbeuf, comme chez les paroissiens de Saint-Germain-de-Louviers. J'ai trouv6 un fonds de foi et de
pi6td que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer dans le diocese. II y a dans la paroisse une
Confrerie de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui est la
sauvegarde de la religion dans le coeur des jeanes
gens, et P'on est vraiment surpris de voir 1'6glise

comble aux offices. , II est vrai qu'il ajoute : a Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de paroisses
comme celle-l1 dans dans le diocese. (22
(
aoit 1878.)
C'est sans doute a des milieux moins chritiens qu'il

fait allusion un autre jour. II avait pris part i la pr6dication du jubile de 1876. u Les predications du

jubile et do careme out fait du bien en nos contr6es,
ecrit-il... Les derniers jours de la Semaine sainte, j'ai
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pr&ch6 une petite retraite i quelque distance d'ici;
c'est IA que j'ai eu l'occasion de voir un peu ce travail
secret dont je viens de vous parler. Quelques braves
genssont revenus; d'autres sont 6branl6s et reviendront
un peu plus tard, quelques autres ont remporti la
semence, sans donner, pour le moment, aucune esplrance; plusieurs n'ont mime pas mis le pied a 1'eglise.
Ceux-l constituent l'armee territoriale du mal; ils se
mettront en mouvement quand il s'agira de d6truire,
mais ils n'iront pas loin. , (2o avril 1876.)
Mais les missions ou les remplacements de cures
absents ne pouvaient constituer qu'un travail accessoire et meme ne devaient tenir,dans la vie d'un professeur de grand s6minaire, qu'une place fort restreinte; c'est a ses elives.que se doit avant tout celui
qui est charge d'une aussi belle fonction et d'une
si grave responsabilit6.
- M. Hurault, dont le coeur 6tait si largepient ouvert
aux affections saintes, qui avait du devoir une notion
si juste et dont Ia pikt6 se tournait naturellement en
zile des Ames, ne pouvait manquer de se donner avec
enthousiasme aux c jeunes gens n, comme il les appelait, auxquels ses sup6rieurs l'avaient envoy6 et qui,
de leur c6te, ne lui menageaient pas lear confiance.
Dans ce diocese, que les lettres du missionnaire
d'occasion nous ont d-jA revili comme incomplete-

ment cbr6tien, les vocations sacerdotales n'e pouvaient
se manifester aussi nombreuses que les besoins des
Ames l'anraient exig6. Benjamin en fait la confidence
le 29 mai 187 !, c'est-k-dire quelques jours avant l'ordination de 1'Nti, la principale de VannCe : ( Nous

avons une douzaine de pr&tres pour en reIplacer
vingt-cinq, qui sont morts dans le courant de :'ann6e.
Voild ou nous en sommes. Sur cinq cent soixante
pretres quatre-vingt-dix qui ont pass&soixante-quinze
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ans; un plus grand nombre ont passe la soixantaine;
de sorte, qu'il n'y a pas de proportion entre les decs
et les ordinations. Hl6as! nous n'y pouvons rien. ,
Si les s6minaristes sont moins nombreux qu'on ne
le disirerait, c'est une raison de plus de les mieux
preparer a leurs futures fonctions et aussi, car I'ua
est la condition de l'autre, de les aimer davantage.
M. Hurault n'y manqua pas. II dut, au dibut, prendre
contact avec eux. Mais bienvite il apprit a les estimer.
( Nos jeunes gens, &crit-il,le 24 janvier 1875, gagnent
beaucoup a etre connus. Plus je les vois, plus je me
rdjouis d'etre en etat de leur faire du bien. Malgr6
leur reputation de Normands, ils sont ouverts et boas
enfants. II faut done profiter de leurs bonnes dispositions pour leur faire avaler tout ce que l'on peut, soit
dans les leqons, soit dans les conferences que nous
leur faisons A notre tour. >
11 faudrait, pour juger en pleine connaissance de
cause la m6thode p6dagogique de M. Hurault et l'impression qu'il produisait sur ses 6leves, interroger,
dans le diocese d'lvreux, les pr&tres qui furent formes par lui. L'un d'eux, devenu vicaire g6enral, rencontre par hasard, disait a son neveu en 1923, quel
souvenir pr6cis et surtout reconnaissant il avait conserv6 de son ancien professeur. II avouait que la
maniere dont il parlait, soit en classe, soit en prechant,
n'allait pas sans quelque monotonie. Voil& qui parait
surprenant quand on salt quel homme joyeux il 6tait
dans la vie avec ses confreres. On ne se l'imagine pas,
lorsqu'il parle a ses 61lves, serieux jusqu'A leur inspirer
presque de l'ennui. Mais, si son debit manquait de
varifte, son enseignement etait d'une grande richesse.
II apportait A ses 6elves une somme de connaissances
consid6rable, expos6e avec la plus grande clart6. II
suffit, d'ailleurs, de parcourir ses 6crits pour se rendre
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compte de son krudition, mais aussi de sa precision,
de sa clart6, de la fermet6 pleine de ses exposes.
Reconnaissant au professeur, les anciens s6minaristes
d'Evreux le sont surtout au directeur. A ceux qui lui
faisaient 1'honneur de lui confier la conduite de leur
vie, I'abbe Benjamin se donnait tout entier. II 6tait
assur6ment toujours pret a leur accorder audience,
mais cet empressement n'est qu'une partie du don de
soi et il y a dans la facon de parler, de conseiller, de
montrer I'int&ret port6 a une ame, un abandon inimitable qui revele, a ne pas s'y tromper, celui qui, par
une charite toute surnaturelle, mais aussi tr4s complkte, appartient a autrui. L'abb6 Benjamin, plus que
beaucoup d'autres, connaissait cette manire de pratiquer le- zile des ames et celles-ci s'en apercevaient
bien. Comment conduisait-il vers Dieu ceux qui
venaient ainsi & lui? Nous ne saurions l'expliquer
d'apres des documents sp6ciaux, mais les lettres de
direction qu'il 6crivait a sa belle-sceur, Mme Eugene
Hurault, suffisent a faire connaitre sa m6thode, qui
ne devait guare changer, sauf les adaptations n6cessaires, quand de la conduite d'une dame il passait a
celle d'un 61lve du sanctuaire.
La richesse de son enseignement et de sa direction,
il la devait ; un travail acharn6. C'6tait un si grand
laborieux! Choisi depuis longtemps a la Maison-Mere
pour y enseigner 1'Ecriture sainte, il avait pu dbrober
assez de minutes a ses besognes administratives
pour acqu6rir la science n6cessaire, mais un professeur
d'une matiere si importante n'est jamais satisfait de
sa preparation acquise, et, de plus, 1'abbe Benjamin
devait enseigner l'histoire sacrie et l'hermeneutique.
Comme il ne lui aurait certes pas suffi de r6peter un
manuel, il se mit a l'ceuvre des son arriv6e & Evreux.
Bient6t, d'ailleurs, ne se contentant pas de la stricte
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preparation du cours a donner, il 6tendit ses itudes
vers des sciences annexes fort difficiles, telles que
l'hebreu et d'autres langues, sans oublier une autre
connaissance des plus intressantes et qu'il pratiquait
pour se distraire, la botanique, et surtout, car ce fat
sa passion, la liturgie.
Dans une lettre du 16 octobre 1877, en rendant
compte de la rentrie, il ecrit : a Nous avons reconmence nos cours avec soixante-trois 61eves; j'en ai
vingt et un pour I'h6breu. - Lorsqu'on salt que 1'6tade
de l'hibreu ne peut etre, dans un s6minaire ordinaire,
que purement facultative, et que des candidats a cette
science il faut retrancher au moins les plus jeunes,
les philosophes, le nombre d'6tudiants fascinds par
cette langue difficile parait vraiment considerable et
il suppose dans le professeur une puissance de propa,
gande par I'enthousiasme assez pen commune. De cet
enseignement de l'hebreu etait parvenu jusqu'a sa
famille un timoin qui a fni par etre igar6, un cabiet
autocopi6 qui renfermait en quelques pages une petite
grammaire, tres suffisante pour la plupart des s6wili
naristes. Ceux-ci, en effet, ne peuvent devenir toes
des sp6cialistes dans les langues orientales, mais
ils auraient tous besoin de connaitre les 616ments
d'un idiome dont les caracteres on la morphologia
donnent assez souvent lieu a des discussions d'exeghse.i
Ces etudes accessoires, pour lesquelles il semble biew
que M. Benjamin avait un faible, 6taient reserves_
pour le jour de la grande promenade d6te. c Apr4s
Paques, crit-il le 12 avril 1877, commencent lesgrandd
jours de congd; on part a cinq on six heures du matian
et on rentre le soir a huit heures. Mais que faire
pendant les quatorze grandes heures que l'on a a passerl1-bas ?G6neralement, on s'occupe d'taudes accessoires,
chacun suivant son goit. Cette ann&e, les seminaristes,
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se sont avises d'6tudier diverses langues. L'hebreu,
I'allemand et l'anglais se sont partagi les suffrages.
II s'est trouve que les deux premieres langues me sont
echues, ce qui est assez dr6le. J'ai pu ichapper A la
troisibme en la renvoyant a un s6minariste irlandais
qui est ici. Malheureusement, nos bonshommes ont
plus de bonne volont6 que de sous; il faut done leur
fournir a plusieurs les livres n&cessaires; ce qui fixe
imm6diatement le placement de I'argent de poche da
professeur. n

Une lettre, que veut bien nous envoyer un anciea
61eve de M. Benjamin Hurault, nous permet de compl6ter heureusement ces vues insuffisantes sur sa carribre pedagogique. Elle 6mane du R. P. Baudot,.
binedictin de Farborough,.qui, originaire du diocese
d'Evreux, fit ses etudes an s6minaire de cette ville
et s'est fait, depuis, un nom parmi les 6crivains liturgistes. a II faudrait, 6crit ce religieux, pouvoir
exprimer de vive .voix l'impression profonde que
M. Hurault a produite sur ses ~1lves. II y avait en
lui un prodigieux melange de plaisant et de ssrieux;
il passait avec une rapidit6 etonnante du plaisant au
severe. I1 6tait en train de nous raconter des gaudrioles
en recr6ation et en riait lui-meme A gorge deploy6e;
mais, la cloche venait-elle A sonner, notre homme
devenait d'un serieux a nous d6concerter et cela nous
6difiait beaucoup. Mais le s&rieux pr6dominait
sfrement partout dans sa pite6 comme dans son travail.
II travaillait beaucoup et se montrait consciencieusement l'homme du devoir dans la pr6paration de ses
cours varies : iL mecait de front I'enseignement de
1'1criture sainte, du Droit canonique et de l'Histoire
eccl6siastique, a quoi il ajouta par surcroit des classes
d'h6breu pour les volontaires (dont je fus).
a Ayant un pen pratiqu6 moi-mrme, depuis, I'en-
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seignement (le R. P. Baudot fut quelque tempd
sulpicien et, a cette 6poque, professeur au grand
s6minaire de Viviers), je me demande comment il
pouvait y suffire. Et cependant rien n'6tait n6gligC.
Le m6rite en 6tait d'autant plus considerable que,
comme il l'avouait volontiers, rien ne l'avait pr6pare
d'avance a pareille besogne. Procureur A la MaisonM&re, il avait, durant des ann6es, align6 des colonnes
de chiffres, donnant, entre temps, des instructions et
des retraites aux sceurs de Saint-Vincent-de-Paul;
puis on l'avait envoye a Etvreux pour une besogne
tout autre. Homme de devoir, il s'y 6tait mis, et de la
bonne facon, courageuse, 6difiante, interessante. 11
formait ses e61ves au travail, ii leur en donnait le goat,
et n'epargnait pas sa peine pour fournir toutes lea
explications suppl6mentairesqu'on allaitlui demander.
Car sa porte 6tait toujours ouverte et l'on se demande
comment, dans la journ6e, il pouvait trouver du temps
pour la preparation de ses cours. Interessant et vibrant,
mais oui, il I'6tait dans ses cours.
i Ce que l'on a pu vous dire au sujet de sa parole
se rapporte plut6t a ses instructions du dimanche
matin on a ses entretiens de retraite. Tout en donnant
un enseignement tres substantiel avec une grande
facilit6 d'6locution, it faut bien avouer qu'il noas
faisait parfois l'effet d'un robinet d'eau tilde. 11 pa0
lait un peu a la facon des Anglais qui ne font aucu
geste et demeurent flegmatiques. Mais 14 encore
nous 6difiait, car nous nous 6tions laiss6 dire qy'il
avait eu, dans ses ann6es de predication, de v6ritabli
succes d'i6oquence et que, par vertu, pour ne pas .
laisser griser, il s'etait fait une loi de se conten4Volont toujours maitresse d'elle-meme et ferme a
contenir au besoin. Nous le croyions volontiers, 6tag
donn6 ce passage du plaisant au s6vere dont je p:
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lais tout A l'heure et dont il nous fournissait un si bel
exemple A la fin des recr6ations.
i Je n'ai pas eu l'avantage de suivre sa direction
spirituelle au for de la conscience, mais je sais de
source certaine qu'il ktait tout a la fois un directeur
prudent et ferme, en mime temps que bon. En d6pit
des apparences qui tenaient A ses plaisanteries en
recreation, il savait former les ames a une solide piete.
De sorte que vous pouvez bien dire que, s'il a exerc6
une grande influence sur sa famille, cette influence
s'est 6tendue a ses l66ves et a ses dirig6s. »
Cette precieuse lettre apporte Anotre documentation
une piece maitresse et, grace A elle, nous pouvons nous
representer plus facilement le ministare de Benjamin
Hurault a Evreux. Toutefois, nous n'avons pas parl6,
faute de documents, des matibres les plus importantes
de son enseignement. Les lettres qu'il 6crit a son frare,
par les allusions, les commandes de livres dont il le
charge, le montrent tres au courant de la litt&rature
exeg6tique de 1'6poque; mais que signifie une
remarque de cette sorte quand il s'agit de caract&riser une chose aussi grave que l'aeuvre didactique
d'un professeur charge de former de jeunes clercs a
de si hautes disciplines?
II est cependant une science ecclesiastique habituellement dedaign6e, mais dont M. Benjamin Hurault
avait reconnu le reel int6ret et dont il s'6tait fait une
specialiti, c'est la liturgie. Sur ce point, nous pouvons
parler, car nous poss6dons a peu pres toute son oeuvre.
(A sxuire.)
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UN APOTRE DES EMIGRES ITALIENS

M. AUGUSTIN VENEZIANI

Quel est 1'6migr6, ouvrier ou pauvre, qui n'a pas
connu, dans la capitale francaise ou dans ses faubourgs, M. Veneziani, de la Congr6gation des Lazaristes?
Le corps robuste, la tete droite, le visage 6maci&
par de continuelles mortifications, les yeux vifs et
profonds, lesquels, derriere les lunettes, semblaient
vouloir lire dans les Ames. Son regard et son sourire,
reflets fiddles de son Ame bonne et pure, attiraient
tous ceux qui le connaissaient, et la pleine confiance
qu'il leur inspirait lui permettait de descendre au
fond des coeurs, pour en combattre les d6fauts et lesrendre sensibles de nouveau aux choses spirituelles.
II avait 1'ame et I'activit6 d'un ap6tre. II passait

rapidement de maison en maison, de baraque en
baraque, dans les zones les plus miserables de la banlieue parisienne. Partout of. il pensait que sa presence, sa parole pourraient ftre utiles a une Ame, on
le voyait; et devant les peines, les douleurs, les
miseres de ses chers 6migr6s, sa compassion le faisait pleurer sur tant de pauvret6, voisine de tant de
luxe.
Lui qui connaissait en ditail tant de miseres physiques et morales, il r6petait, parlant de ceux qu'il
assistait.: t Pauvres, pauvres!

)

Et il se multipliait si

bien pour eux, qu'on aurait pu.lui attribuer le don
d'ubiquit6.
Les corps et les ames 6taient assist6s avec la m&me
indulgence. Pour savoir tout le bien que M. Veneziani a fait sans bruit, pendant vingt ans, A Paris,
dans les faubourgs, a Versailles et ailleurs, il faudrait
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recueillir le t6moignage des mille. et mille ouvriers
qu'il a assist6s dans des cizconstances difficiles, des
families nombreuses reconstituies sur leur base chritienne, des ames innombrables ramenies & Dieu dans
cette salle de la rue de Sevres, oh il avait I'habitude
de recevoir, des malades visit6s et consoles dans les
h6pitaux, oh il passait rapidement, ayant, pour tous,
une parole, un conseil, un sourire.
Quelle est la commune des d6partements de Seine
et Seine-et-Oise qui ne l'a vu visiter les Italiens disperses <a et la? C'etait vraiment la charit6 du Christ
qui l'animait et cette charit le rapprochait de Dieu
dans la mesure oh elle le sortait de lui-mwme.

II parlait un langage simple, inspire par la foi et la
charite, le langage du coeur, que le peuple comprend.
C'est ainsi qu'il priait, c'est ainsi qu'il pr&chait. II
emouvait et entrainait; on ne pouvait, en effet, rester
insensible a la voix et au geste de cet homme; il
savait inspirer a ses auditeurs une confiance immense
en la Providence divine, qui n'abandonne jamais ceux
quila prient et esperent en silence. Sa propre vie fut,
d'ailleurs, un acte de foi en la Providence de Dieu.
Elle fut aussi un acte de charit6.. Elle le fut non
seulement par la bont, de ses actes et de sa parole,
mais surtout par cette humilit6 souriante, sous laquelle
il enveloppait sa charit6 et qui fut la source de sa
prodigieuse activit6.
II fut pretre dans le sens le plus 6leve de ce mot;
la vie du pretre, pour lui, se r6sumait dans l'ivangile et la Communion : la parole de Dien et Dieu
lui-meme.
A la lecture de l'9vangile, il apprenait a reproduire
en lui le Ridempteur; dans 1'Eucharistie, il trouvait
la source indefectile et feconde de cette lumiire, qui
illuminait sa propre vie et qu'il faisait rayonner sur
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tous ceux qui l'approchaient. II vivait d'une vie int6rieure intense, et, des courses charitables parmi le
tumulte d'une grande ville, son Ame ne ramenait
aucun echo des bruits et de la dissipation du monde.
Faut-il s'itonner que, vivant d'une vie spirituelle
si profonde, ceux qui ont vecu des annees et des
annees aupres de lui, n'aient jamais entendu sortir de
ses l1vres une parole moins delicate? Faut-il s'ttonner qu'on l'ait vu fr6mir quand le blasphbme ou une
parole vulgaire frappait ses oreilles? Se tournant
alors vers le blasph6mateur, I'air peink, son regard
semblait lui dire : ( Ne blaspheme pas, mon ils, ne
blaspheme pas. » Et il ajoutait : " Que I'Italie serait
belle, sans cette grande plaie du blaspheme! »
Ainsi se r6unissaient dans M. Veneziani, pour parfaire la figure d'un saint pretre et d'un veritable
apOtre, la douceur, la simplicit6, la force d'A1e, ]'esprit surnaturel, une foi vive et une charit6 active, qui
lui faisait d'abord concevoir pratiquement ce qu'il
voulait et puis r6aliser ce qu'il avait d6cide. Comme
le principe de son activit6d tait uniquement la Providence, le but de sa vie fut toujours la r6demption et
le salut des ames.
II y a plus d'un an que M. Veneziani a termin6 sa
carriere terrestre, mais le nom des hommes qui ont
une vie pareille a la sienne est aureol6 de souvenirs.
Quand son nom revient dans la conversation, il est
fr6quent d'entendre cette exclamation : u Oh! le
P. Veneziani! » comme pour dire : c'btait un de ces
hommes dont la mort laisse un vide. La masse des emigres qui, comme le peuple en g6neral, porte des jugements pr6cis et rapides, r6sumait sa pensie et sa
vwneration pour le PNre difunt en ces mots : a C'6tait
un saint! »
A sa mort, la consternation fut gen6rale, et des
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milliers d'Italiens comprirent qu'ils venaient de
perdre un ami, un conseilter, un pire. Ceux-la se
souviennent de lui et le prient, certains que le bon
Pere n'oubliera pas ses prot6ges.
Cette unanimit6 de sentiments et de regrets est la
plus belle r&compense de la vie du pretre, et M. Veneziani l'a bien m6rit6e, lui qui avait r6alis6 sans bruit
le beau programme : se faire tout a tous pour les
gafner tous A la vertu.
Comme la Providence, en laquelle il esperait tant,
il se donna g6nereusement; il comprit les besoins de
coeurs innombrables et les secourut; il sentit I'amertume de beaucoup de larmes et les adoucit; il vit les
miseres de nombreuses families 6migr6es et les consola.
Aussi n'est-il pas seulement licite,-mais tres juste,
de parler d'un homme qui vit dans les pauvres les fils
privilegibs de la Providence et qui passa au milieu
d'eux comme une ben6diction.
Son nom et son souvenir resteront donc, comme
restent sur les lkvres et dans le cceur du peuple le nom
et le souvenir de ceux qui leur ont fait du bien, de
ceux qui ont su meler le divin a l'humain et envelopper, de leur bont6, de leur a'mabilit6, de leur sourire, comme d'une caresse maternelle, tous ceux qui
itaient pauvres, isol6s et abandonnes.
N. N. TORRICELLA.
(Extrait dull Corriers,journal hebdomadaize catholique,
imprim6 a Bordeaux pour les Italiens de 1'etranger,
numfro du 27 septeinbre 1929.)
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STRASBOURG
Letrle de swa3.

COUFFIN, Fill de la Chariti

a M. le SUPERIEUR GENERAL
Strasbourg, 3 septembre 1929.

MoN TRts HONORn

PtRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Le pelerinage de Kirchberg, en 'bhonneur de la
Vierge de la M6daille Miraculeuse, dont je vous ai
parle, lors de ma retraite, en mai dernier, aura sa
grande f&te d'inauguration le 8 septembre prochain.
Monseigneur d6sire beaucoup y assister. Oserai-je,
mon Tres Honor6 Pere, pousser I'audace jusqu'i vous
inviter a venir rehausser cette inauguration du premier sanctuaire de la Vierge Immaculee en Alsace?
Oui, mon Pere, M. le cure de Berg-et-Thal n'ose
pas; mais il serait si heureux si vous lui faisiez cet
honneur! et vos filles encore plus, car il y aura- deux
journdes de f&te en l'honneur de la Nativit6 : une,
le 8, pour les pilerins de tous les environs; et une,
le 9, pour toutes les Filles de la Charit6 assez proches
et leurs groupements de jeunes filles.
Au cas oti vous seriez emp&ch6, mon Txrs Honord
Pere, combien nous vous serions reconnaissantes si
vous pouviez y envoyer un de vos Messieurs! Au
moins, il y aurait un Lazariste' qui pourrait, a la
grand'messe, les deux jours, .parler de la m6daille,
tandis qu'il n'y a, pour offiier, que des pretres
n'ayant pas les pouvoirs de l'imposition, et que les
Franciscains et les Peres du Saint-Esprit se disputent
la faveur de s'occuper du pelerinage.
Merci a l'avance, mon Tres Honor6 Pere. Je crois
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que la sainte Vierge marque le coup, et prend nettement possession de ce coin d'Alsace, tout protestant.
Vous en aurez de bons 6chos par la a Secretaire , de
1'insigne protecteur des families, Mile Christiane
Boeringer, qui est actuellement ici et suit ce mouvement avec un tres vif interat.
Heureuse de vous communiquer ces bonnes nouvelles, je vous redis le filial et pieux attachement de la
petite famille, et j'ai I'honneur d'etre, mon Tres
Honor6 Pare,
Votre tres humble et trbs ob6issante fille,
Sceur GOUFFIN,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

PRIME-COMBE
En cette journee du dimanche 4 aoft 1929, c'est le
pelerinage annuel des hommes. L'Hirault devient de
plus en plus infidele a la tradition de cette manifestation mariale; mais les hommes du Gard y sont
bien reprbsentes. Ds-les premieres heures du matin,
il en vient de tous les coins du diocese. Ils d6valent
des chitaigneraies du Vigan, comme des villages
noircis du pays des mines; ils arrivent de la blanchoyante Aimargues comme des steppes de Barutel;
ils ont la tete s6vere des montagnards de Valleraugue,
le visage rubicond et I'ceil de feu des vignerons de
Lunel, ou la mine soign6e et la langue fibrile des
habitu6s des boulevards nimois. Voici toute une
phalange qui serpente sur les chemins de Fontanes;
d'autres jouent & cache-cache dans les sentiers de la
montagne; les autobus, les motos, les bicyclettes
escaladent la route difficile du sanctuaire. Fouillez
dans cette cohue : l• un paysan de Saint-Gilles,
qui vient pour a un merci n; ailleurs, 1'avocat de
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Nimes, l'ing6nieur d'Ales, le contremaitre de Tamaris, le cheminot catholique d'un peu partout, 1'employd dd banque de Montpellier, le commandant en
retraite spirituelle et temporelle, le viticulteur de
Calvisson ou de Jonquieres, le rude paysan de LUdenon, aux mains calleuses et au coeur d'or; le conteur
iblouissant de Milhaud et le pitre de La Rouviere
ayant dans son regard toute l'ampleur de 1'horizon.
Les pelerins arrivent et saluent leur Mere. Puis,
les messes commencent, chevauchent 1'une sur 1'autre,
comme les teintes d'un arc-en-ciel, et les hommes se
pressent aux tables mystiques, pour prendre ce d6jeuner de l'ime, chair et sang de J6sus. Plus tard, c'est
la grand'messe. Que de gens recueillis ou enthousiastes Voili quelques scouts multicolores, les jeunes
avec leurs drapeaux, le clerg6 avec ses pr&tres de
campagne, les doyens honoraires, les chanoines,
Mgr l'6veque de Nimes, dont la bont6 s'appelle
dilection, dont 1'impituosite semble appliquer a
I'action catholique un vers du porte Balaguer : ( On
dit qu'elle est morte; moi je sais qu'elle vit. n
Puis, c'est le chapelet, le Credo, I'Agxus, la bendiction 6piscopale, les discours.
D'abord, la conference du matin,qui suit imm6diatement la grand'messe.
( Pends-toi, brave Crillon n, 6crivait Henri IV a
son ami, qui n'avait pas combattu h Arques. A combien d'amis de Prime-Combe, qui n'y sont pas venus
le dimanche 4 aoit, pourrait-on redire le mot du
B6arnais! Non pas pour qu'ils le prennent A la lettre,
mais pour qu'ils sachent, A l'avenir, que lorsqu'on
annonce une conf6rence du P. Doucet, on peut, sans
apprehension, entreprendre un pelerinage pour venir
I'entendre. On est sir de ne pas le regretter.
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Cet orateur, au verbe clair et puissant, fait i son
auditoire attentif le tableau de nos revendications,
c'est-a-dire des ruines que nous avons laissees s'accumuler depuis cinquante ans, et sur lesquelles il nous
faut, maintenant, reconstruire.
I1 marque ensuite nos responsabilit6s. Les n6tres.
Car on ne peut pas expliquer les victoires des loges
sans constater les defections des catholiques.
Enfin, il indique les remedes. Car il faut les connaitre et les employer, sous peine de s'6garer dans
de st6riles palabres.
Ces remedes sont : les convictions et la.vie chr&tienne.
Convictions puis6es dans 1'instruction religieuse
apprQfondie, entretenues par le bon journal, nettement et crinement catholique.
Vie chritienne qui s'impose, parce que, sans la
pratique, nous ne garderons pas la foi, et parce que,
chretiens, nons avons le devoir de precher par notre
vie, et de mettre en valeur notre doctrine, aux yeux
des adversaires, par la pratique de nos devoirs et par
l'exercice de la charit6.
Une heure, cette conference ?
Eh oui! Quand les applaudissements qui en marquaient le terme eurent cess6, il fallut bien en convenir, au timoignage de toutes les montres. Mais une
heure combien fugitive, si l'on songe a 1'enchantement
des auditeurs! Une heure combien durable aussi, si
I'on escompte le souvenir que tous en garderont !
L'apres-midi, apres la r6citation du chapelet et le
chant des vepres, M. le chanoine Jullian prend la
parole & son tour et, en des accents d'une 6gale force,
d'une flamme pareille, apres avoir dfini, a la lumiire
dies enseignements pontificaux, l'Action catholique, il
en expose magistralement les trois conditions essen-
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tielles : elle doit &tre disciplinke, surnaturelle et
sociale.
Disciplinee, dans la hierarchie de l'iglise;

Surnaturelle, dans ses vues et ses moyens;
Sociale, par l'adaptation qu'elle fait de la chariti
chr&tienne aux conditions actvelles de la sociite.
Sur ce point, M. le chanoine Jullian lance, en terminant, un appel eloquent a tous les catholiques,
pour cooperer a l'organisation des assurances sociales,
en depit de certaines campagnes inconsid6r6es et

menses parfois & l'aide

d'arguments

pitoyables.

Comme les opposants a cette r6forrme, nous savons
que celle-ci a des d6fauts; mais nous savons aussi
que son principe est bon. Nous pensons que notre
preparation massive et immediate a son application

sera pour nous le moyen le plus efficace d'en corriger
les d&fectuositis et une occasion magniique d'exercer
un apostolat social conforme aux aspirations des travailleurs et a l'enseignement de l'1glise.
Apres le sermon, la procession s'organise.
Le long du chemin pittoresque, trace a flanc de
coteau, elle se diroule au chant des cantiques,
cependant que les encenseurs de Milhaud, dans un
rythme large et concordant, font monter vers l'hostie
le parfum de 'encens. Dans le trajet, les chants
restent a I'initiative des plus d6vouks et font une
mosaique qui ne manque pas de charmae. Les voix
s'unissent pour le Tantum ergo; i la fin, pour l
Credo.
Voici la derniere bendi:tion. C'est fini. Mais non.
Monseigneur veut, auparavant, chanter sa joie. Dans
une improvisation ardente, il dit sa gratitude enverF
Dieu qui nous a donni cette belle journee, envers
Notre-Dame de Prime-Combe, envers toute l'assis,
tance.
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C'est I'au revoir que Sa Grandeur adresse . ses
chers catholiques. Et eux quittent le sanctuaire en
redisant, du fond du cceur, a Marie, a leur &v6que, aux
orateurs si brillants de cette journ6e : Au revoir!
XXX.
(L'Union Catholique du Gard, aoit-septembre

1929.)

ITALIE
M. RAPHAEL RICCIARDELLI
Le 8 aoit, vers les onze heures du matin, mourait,
fortifi6 par les sacrements de l' glise, M. Raphael
Ricciardelli, procureur general de la Mission pres le
Saint-Siege. Atteint d'art6rio-sclerose depuis quelques ann6es, il a succomb6 . une crise cardiaque dans
la soixante-quatorzieme annbe de son age et la cinquante-septieme de sa vocation religieuse.
Pendant sa longue carriere d'ap6tre, il n'a cessde travailler A sa sanctification personnelle et a celle
iu clergi; c'est dans ce champ qu'il a specialement
d6ploy6 ses nobles qualites d'esprit et de cceur. Prsde quarante ans de sa vie se sont 6couldes dans l'enseignement de la theologie, soit a Carcassonne, soit an
ce6~bre collbge Alberoni de Plaisance.
II fut un des plus brillants collaborateurs de la
remarquable revue Divus Thomas. Ses classes itaient
soigneusement pr6parbes, sa science th6ologique tr4s
6tendue et puisee aux sources pures de saint
Thomas; ce qui se l'empechait. pas d'&tre de son
temps, daus le bon sens du mot. Un nombre incalculable d'6•lves pourraient attester la precision de
ses id6es, la penetration et la sagacit6 de son esprit,
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la force invincible avec laquelle ses raisonnements
dissipaient les erreurs modernes opposes a la doctrine
thomiste.
Fix6 a Rome depuis 1'annre 1914, il remplissait le
double office de procureur et de postulateur g6enral
pour les deux families de saint Vincent. II itait, de
plus, examinateur du clerg6 et consulteur de la Sacr6e
Congregation des Siminaires et de I'Universit6 des
Etudes.
Si l'ancien professeur ne pouvait plus monter ea
chaire, charg6 de son ins6parable saint Thomas, it
avait toujours la facilit6 de faire du bien au clerg6

par ses conseils, ses predications et

la directiw.

spirituelle.
On le voyait arriver ponctuellement A tous les exa
mens des clercs du diocese. II y Cdifait par 14
modestie avec laquelle il cachait les remarquabli.
qualitis de son esprit.
-

Sa lenteur apparente n'6tait que prudente r6serve i•
reflexion pr6paratoire a l'action.

La Congregation de la Mission gardera un souvenir
imp6rissable de sa vie sainte et laborieuse. I- a 6ci
la biographie de plusieurs de ses confreres.
Le io, A ses fun6railles, &taient presents beaucoup.
de procureurs g6nbraux, ses collegues, des Filles dei
la Charite et ses confreres de la maison provin~
ciale..
A ces lignes 6logieuses, tirdesde 1'Osservatore Romnsa
(II aoit i929), ajoutons Particle consacr6, dans la Semain,
Religietse de Carcassonne(24 aout), au regretti d6funt :

M. Ricciardelli n'est un inconnu pour aucun deC
pretres du diocese qui, ayant fait leurs etudes as
grand s6minaire de .la rue Victor-Hugo, ont, depuisi
plus ou moins longtemps, doubl6 le cap de la quarantaine.

91
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M. RICCIARDELLI
le jour de son jubile sacerdotal (25 juin 1928).
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S..IaS oublike, parmi les souvenirs
«r
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CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION
.'. -- i·--~.,.~u···~n"--"Y~~~

~ii~Y

·~~""'-;~;"nl~R

`;=i~ ~·~yly-`~~L*p~OPPIIIIIIL

nommions Rampolla remplit ces fonctions dltLclies

que n'e6t, sans doute,
5
avec un tact et une clairvoyance
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Elle n'est surtout pas oubliie, parmi les souvenirs
que notre coeur garde fiddles, 1'attachante physionomie
du professeur instruit, du directeur subtil, de l'ami
affectueux jusqu' la tendresse que nous avons connu
et aimi. Elle s'y ditache avec un relief dont le
temps ni l'espace n'ont efface ni meme estomp6 les
traits.
Au seul mot de M. Ricciardelli, si francais de coeur
sous un nom 6tranger, que de souvenirs s'eveillent en
foule! Lemons magistrales, oa son esprit embrassait,
d'un synthitique et comprehensif regard, les grandes
lignes d'un trait6, explications claires, sermons d'une
trame solide et d'une ordonnance parfaite qui dicourageaient l'imitation.
Parmi ces souvenirs, je ne crois pas que quelqu'un
parmi nous puisse 6voquer un sujet attristant.
La louange A son. sujet apparait unanime. Peut-ftre
l'aimions-nous trop pour lui attribuer le plus petit
defaut. S'il eut ses pr6efers, il n'eut pas d'ennemis,
et ceux-la memes qui n'avaient pas avec lui des rapports si fr6quents ont 6prouv6, a l'occasion, en quelle
impartiale estime cet esprit aussi droit que fin nous
tenait tous indistinctement.
De son histoire consecutive a son depart premature
en 19oi, ]a plupart savent les 6tapes. Elles sont
d'ailleurs simples. Ils savent que le clair professeur,
qui r6solvait d'un tournemain toutes leurs difficultis,
fut appel6 au college Alberoni de Plaisance pour y
professer la philosophie et y diriger la savante revue,
le Divus Thomas. Ils savent aussi qu'il fut ensuite
place a Rome, comme procureur g6neral de la Congr6gation des Lazaristes, dont il etait, et que, dans ce
poste de confiance, celui qu'irreverencieusement nous
nommions Rampolla remplit ces fonctions difficiles
avec un tact et une clairvoyance que n'edt, sans doute,
5
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pas d6daignis le grand secret; 're d'Etat du pape

LIon XIII.
Et cette. gloire posthrieure ne confirme que plus
fortement le jugement qu'ils avaient portt sur sa
valeur, et n'avive que davantage les regrets qu'ils
6prouvent d'avoir 6t& priv6s dans la vie du secours de
ses lumiires et de I'appui de ses conseils.
Dites 1 Quel professeur fut jamais plus clair? Quel
directeur plus complaisant? Qui nous donna jamais
une affection plus vive sous des dehors dont la
froideur ne donnait le change a personne? Vous qu'il
a dirig6s dans les passages difficiles, vous qu'il a
relev6s aux heures d'abattement, vous qu'il a 6blouis
de ces mots simples et lumineux qui dissipent le
brouillard des plus sombres difficult6s, dites, que
n'aurions-nous pas donnr pour retrouver dans la vie:
un maitre si competent, un ami si delicat, un directeur
si penetrant ?
Autour de sa tombe aujourd'hui, s'il 6tait parmr
nous, quelle troupe compacte nous eussions form6e 't
Quelles funuraillestriomphales !Autour desa d6pouille.
refroidie, que de pri'res versies avec des larmes!
Comme il est mort, on ne nous l'a pas dit, mais
sans doute d'un long effort amen6 A son terme sans
d6faillance, comme on se retire, la journee finie, da
labeur quotidien. A soixante-treize ans, il rend son
Ame a Dieu, charg- d'autant de vertus que de travauxN'ayant pu donner cours a notre reconnaissance,
qui nous empiche d'y supplter par une pri.re fervente, au besoin m&me par une messe? II.1'a biea
gagnke, Ie pauvre, lui qui nous a tant aimes! Que
Dieu lui rende en mis&ricorde tout le bien qu'il nous
a fait et celui qu'il a voulu nous faire i
Gardons surtout l'exemple de son amour du travail,
de sa dignit6 sacerdotale, de sa patience et de sa
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simpliciti. Evoquons, en fermant les yeux, cette tete
solide, au front large, qu'enveloppait une calotte de
cheveux drus et noirs et d'ou descendait un long nez
droit et fin, puis des yeux a demi ferm6s sous des cils
abondants, qui filtraient un regard si pinftrant qu'on
se sentait devin6 et comme photographiC, quand il le
fixait sur vous.
Plus d'un regrettera a cette heure de I'avoir niglig6.

11 y a loin de la tete a la plume A &crire, et Rome,
d'ailleurs, n'est pas si pros! Je sais pourtant, pour
l'avoir vu dans le bel etablissement de la Via Pompeo
Magno, quel souvenir fiddle et precis il gardait de
chacun de nous, servi par sa m6moire autant que par
son coeur. 11 me prbdit que je ne le reverrai plus. A
l'heure ojise virifie-cette parole proph6tique, le souvenir de cette entrevue me parait encore plus 6mouvant.
Je le revois amaigri, penche, gardant dans un corps
affaibli l'ame si forte, I'intelligence si lucide que nous
avons connues.

II attend de nous, d6sormais impuissant pour laimeme, que nous lui rendions l'hommage effectif de
notre affection reconnaissante. Aucun de nous n'y
manquera.
J.-M. D.
LA DECORATION DE SCEUR ANTOINETTE PERELLI

Le dimanche 14 juillet 1929 fut un jour memorable

pour les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul de Virle en
Pi6mont :leur sup6rieure, sceur Antoinette Perelii,
requt la m6daille de premiere classe de l'Instruction
publique pour son d6vouement aux ceuvres scolaires.
La maison, fond6e en 1854 par la pieuse et charitable comtesse Louise-Henriette de Volvera, une des
dames qui ont le plus v6n6r6 M. Marc-Antoine
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Durando, supirieur de la Mission, comprend tout a la
fois hopital, hospice, asile, ouvroir, icoles et college.
Elle cut pour premiere superieure seur Dominique
Sadio, qui a laisse une reputation meritee de saintet6
et de charit6. En lui envoyant sceur Perelli, M. Durando lui avait 6crit : ( Voili celle qui vous succ-dera. ) Et il en fut ainsi. Sceur Perelli a donn6 a
l'oeuvre commencie d'amples developpements. Ses
soixante ann6es de vocation, toutes, sauf les mois de
noviciat, passees i Virle, furcnt des annees de prieres,
de sacrifices et de travail dans la charit6, la bont6, la
confiance et la paix. Toute la population l'aime et la
venere.
Toutes les autorit6s.assistaient A la remise de la
m6daille. Une 616ve du college lut un compliment au
cardinal-archeveque : elle le remercia d'avoir bien.
voulu par sa presence donner un sens religieux a cette
fete en l'honneur d'une religieuse dont la vie de
devouement s'explique par 1'esprit qui anime les Filles'
de saint Vincent de Paul.
Le maire de Virle prit la parole pour dire sa joie
d'etre choisi pour temoigner a seur Antoinette la
gratitude du gouvernement et sp6cialement du prefet
de la province; cet honneur le flattait, mais il eft
pr6f6r6 qu'il fit attribu6 t un personnage plus haut
place.
Apres lui, la diectrice des ecoles du d6partement,
ancienne le6ve du college, raconta avec 6motion ce
que furent ses ann6es de college; elle eut un mot de
remerciement pour les sceurs et surtout pour lear
superieure. Elle donna connaissance des lettres que
lui avaient adressees d'autres anciennes 6 lves pour la
prier de les representer a la fete, puis rappela que, le
23 juillet igo3, le Bulletin de l'Instruction publiqut
faisait un grand dloge de 1'Institut de Saint-Vincent
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a Virle. <i C'est, disait-il, une grande famille; on y
vit une vie qu'on ne connait pas ailleurs; on y donne
une formation spiciale, qu'on voudrait retrouver
partout. Grande est son influence au double point de
vue civil et moral, sur les populations des campagnes,
qui se montrent meilleures que les autres. )
Cette situation achevee, la directrice continua :
, Bien qu'habitant la campagne, sceur Perelli a
devanc6 les temps modernes. Je ne parlerai pas de
ses nombreuses ceuvres de charitb, de ce qu'elle a fait
pendant la guerre pour venir en aide aux peres et
meres de famille. Permettez-moi seulement de porter
a votre connaissance ce passage du Bulletin de l'Instruction publique, du 29 d6cembre 1928 : u A sceur
Antoinette Perelli, directrice de l'Institut de SaintVincent-de-Paul b Virle (Pi6mont), est decern6 le
dipl6me de mirite de premiere classe, avec la facult6
de porter !a m6daille d'or pour services exceptionnels
et oeuvres gratuites au profit de l'instruction et de
I'education. ))
La directrice ouvrit ensuite la lettre de Son Exc.
le senateur Paul Boselli, ancien ministre de l'Instruction publique, que toute l'Italie v6nere. " Revirende Sceur. Temps desormais lointains; m6moire
toujours vive et reconnaissante. Les m&rites de la
distingu6e Superieure et la haute valeur de l'Institut
a laquelle elle appartient me sont connus. Dans mes
visites a Virle, je me suis toujours rendu compte que
son oeuvre r6alisait parfaitement I'iddal de saint
Vincent. Je m'incline tres bas devant elle, devant son
intelligence et devant son coeur et j'applaudis &
1'honneur qu'elle reSoit. Plusieurs gin6rations la
b6nissent avec reconnaissance. Elle appelait de tons
ses voeux la paix et 1'union des esprits; le bon Dieu a
exauci ses ferventes prieres pour la foi et pour la
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patrie. Que les Filles de la Charite de Virle, fleurs
c6lestes, reqoivent le temoignage du respect de leur
P. BOSELLI. n
oblige,
On applaudit cette belle lettre. Le prefet des 6coles
du Pi6mont ajouta que sceur Perelli non seulement a
devanci les' temps modernes, mais les a parfaitement
compris; qu'elle a aime et fait aimer le devoir, l'etude,
la moralit6, et cela toujours avec bonte, vertu assez
rare et cependant si necessaire dans l'Nducation; il a
souhait6 que partout sceur Perelli trouvat des imitatrices.
Le cardinal-archeveque d6clara ensuite qu'il s'associait pleinement aux tloges entendus; il remercia, de
la part de 1'administration dont il est le pr6sident, les
autorit6s et toutes les personnes venues A cette f&te;
puis il ajouta que la bonte de sceur Antoinette doit
s'appeler la chariti et non philanthropie; que cette
charit6 vient de Dieu et va a Dieu; que, si les hommes
temoignent leur reconnaissance et leur admiration
par une midaille, Dieu, plus g6nereux, offre le ciel.
<t Si notre fete, ajouta 1'6minent pr6lat, nous donne
l'occasion de souhaiter maintenant a sceur Antoinette
cette ricompense celeste, dont la r&compense terrestre
est un modeste embleme, nous prions cependant le
bon Dieu de la lui faire attendre encore longtemps,
de nous laisser encore cette bonne seur denombreuses
annees, dans l'interat de ses ceuvres de charit6 et
meme de sa couronne celeste, qui sera plus belle et
plus riche, apres une vie mieux remplie. ,
Le cardinal prit alors la mradaille des mains do
prefet des 6coles et l'epingla sur la poitrine de la
modeste Fille de la Charit6.
Apres la soeur, les 6elves. C'6tait, en effet, distribution des prix, et cette distribution ne commenca,
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comme d'usage, qu'apres nn examen oral, qui montra
combien les bl~ves avaient bien profit6 des lenons de
leurs mattresses. Le pr6fet des 6coles se retira ravi et
m&me enthousiasm6.
Beaucoup d'anciennes blives n'avaient pu venir; elles
furent invit6es pour le 22 septembre. Ce fut l'occasion
d'une nouvelle fete. II y eut messe chant6e et un
repas abondant et joyeux. Des septuaginaires etaient
1l avec leurs cheveux blancs. Elles avaient vu les
commencements de seur Antoinette et maintenant
6taient heureuses de passer avec elle un jour de
paradis sur terre.

POLOGNE
Lettre de ma seur KROCIN, Fille de la Chariti
a M.

LE SUPERIEUR GENERAL

Grodno, 19 octobre 1929.
MON TRiS HONORE PERE,

Votre binddiclion, s'il vous plait!
... Je vous remercie d'avoir bien voulu m'envoyer
dans la nouvelle fondation de Grodno, oi le champ
d'action est tres vaste et tres intLressant pour les
Filles de la Charit6.
Par une singulire permission de Notre-Seigneur,
votre b6nidiction nous est arrivee le 6 septembre, et
le 7 au matin, nous nous mimes en route, done le
meme jour que notre bienheureux Pare saint Vincent
envoyait nos premieres sceurs en Pologne, il y a deux
cent soixante-dix-sept ans.
Les Dames de la Charit6, qui jusqu'a pr6sent s'oc-
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cupaient des pauvres et qui nous ont fait venir a
Grodno, sont venues nous recevoir a la gare; tout le
monde paraissait heureux de l'arrivie des Filles de la
Charit et 1'on compte beaucoup sur nous.
Nous nous occupons surtout des pauvres et des
grandes jeunes filles dans un ouvroir.
La situation de la ville est pittoresque, au bord du
Niemen, sur des collines coupees par des ravins, oi
se trouvent les habitations de nos chers Maitres. Pour
les visiter, il faut descendre on grimper et tenir les
rampes etablies a ces passages, si on ne veut pas
d6gringoler. La fatigue est compens&e par la beaute
du paysage, qui nous fait admirer la puissance de
Dieu, et nous sommes si heureuses de nous trouver
au milieu de ce pauvre peuple qui a subi tant de pers6cutions!
Nous sommes a 6 kilometres de la frontiere de la
Lithuanie et pas loin, non plus, de la frontitre russe;
aussi la population est bien russifie. Avant la guerre,
Grodno 6tait tres opprim6, il y avait defense de parler en polonais. La civilisation etait completement

arret6e. On enseignait au peuple que la religion 6tait
chose indiff6rente, car t c'est le m&me Dieu qui a cri6
tous les hommes n.

Dans chaque famille, surtout chez les pauvres, il y
a melange de toutes les confessions; catholiques,
schismatiques et protestants vont indifferemment tant6t a l'6glise catholique, tant6t a la schismastique, ou
bien nulle part. II y a ici cinq 6glises catholiques, six
orthodoxes, une protestante et une synagogue. La
ville compte cinquante mille habitants, dont 5o p. Ioo
de juifs. On peut faire ici beaucoup de bien, mais il
faut en avoir les moyens et nos debuts sont bien

modestes.
J'ai 6tc Otonnee de voir sur la liste des pauvres tant
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de families schismatiques, mais je vois que cela peut
les attirer au catholicisme, et ils disent eux-memes :
t Si vous autres, Polonais, ne nous donniez aucun
secours, nous serions oblig6s de mourir de faim,
parce que les Russes ne nous donnent jamais rien. n
Veuillez bien m'excuser, mon Tres Honor6 Pere,
de vous prendre tant de votre temps si pr&cieux, mais
je tenais a recommander notre nouvelle mission A
vos saintes pribres. Daignez binir ma chore compagne
et moi, car nous ne sommes que deux ici pour le
moment, et croyez-moi en l'amour de Jesus et de Marie
Immaculee,
Mon Tres Honor6 Pere,
Votre trbs humble servante et tres obeissante fille,

Smur KROCIN,
ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

PORTUGAL
Lettre de M. MARINHO, Pritre de la Mission
4 M.

LE SUPERIEUR GENERAL
Vizeu, 15 octobre 1929.

MONSIEUR ET TRtS HONORE PtRE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Depuis longtemps, je disirais vous donner de nos
nouvelles. Mais comment.faire s'il n'y a rien de bien
saillant dans notre petit train de vie? Cela marche
sans secousse, sans bruit, uniform6ment; dans nos
champs, point d'6pis qui levent la tete au-dessus des
autres. On ne craint done pas le geste meurtrier de
Denis de Syracuse. Mais, mon Tres Honor6 Pere,
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c'est dommage quand m&me, car, comme cela, rien a
dire; et quand on veut &crire, c'est bien pour dire
quelque chose. Et que dirons-nousP Qu'on travaille
un peu, qu'on se porte bien et qu'on tiche d'&tre de

vrais enfants de saint Vincent.
Des que, de par le peche, nous avons 6ti condamnes
a la loi du travail, on s'y soumet de bon coeur, d'autaut plus que, m&me sans le p6che, on aurait di travailler, puisque Dieu travaille. Et, graces a Dieu, nous
avons pu faire jusqu'i maintenant, depuis la fin septembre 1928, 18 missions de huit jours, 4 de quinze
jours, 3 retraites, 3 neuvaines et plus de 20 sermons
par-ci par-lk et je remarque que j'oublie les ig tri-

duums. (;'a eti une annee bien remplie, je vous 1'assure; on 6tait toujours sur la tranchee. Mais c'est
si consolant de toucher du doigt les misericordes
de Dieu dans les Ames rachet6es par Notre-Seigneur! On n'a pas toujours compt6 les communions
que nous avons distribu6es; nos registres cependant
nous donnent plus de 47 ooo. Helasl c'est toujours
trop peu; mais, tout de meme, nous en sommes heu-

reux. Dans les communions, que nous nous efforgons
de rendre bien solennelles et ferventes, nous voyons
l'amour passionn6 des hommes et des femmes et des
enfants pour le grand Pauvre de nos tabernacles. Ah!
quelle aum6ne de cceurs! Et nous aurons la r6compense de'faire aimer Notre-Seigneur, bien sir, n'estce pas, mon Trts Honor6 Pere?
Maintenant, si nous pouvions avoir une statistique

de tout le service missionnaire fait dans la Congr6gation, chaque annee, par les enfants de saint Vincent,
nous en louerions Dieu davantage et notre courage
prendrait un nouvel essor, sans trop courir le risque
du chitiment de David a cause de sa vanit6 dans le
dinombrement de son peuple. Aujourd'hui, la statis-
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tique est i l'ordre du jour; c'est une espece de thermonmetre du progres d'un peuple.
Ah! si nous faisions la statistique de notre activit6
missionnaire ! Mais pardonnez, mon Trbs Honor6 Pere.
Oi me suis-je embarqu6?
De fait, nous ne sommes que des serviteurs inutiles,
propres a tout giter.
En tout cas, notre petite r6sidence de Vizeu tient
Svous faire connaitre son amour pour les oeuvres de
notre vocation, auxquelles elle se devoue dans ce diocese et dans les dioceses voisins.
M. le Supirieur est toujours charg6 de la direction
spirituelle du grand et du petit s6minaire et, dans ses
moments de loisir, se fait aussi missionnaire a la campagne.
Nous commencons une nouvelle annie missionnaire : nous vous demandons, mon tres Honor6 Pere,
votre paternelle b6nediction, qui est celle de saint
Vincent, pour que cette ann6e soit plus riche encore
en fruits de salut et en miracles de grces. Le bon
Dieu en fait tant et l'on se sent si 6mu quand on se
trouve en presence de l'amour qui pardonne, mais qui
fait violence pour se faire accepter! Mais il faut se
taire et adorer en secret les desseins de Dieu sur les
ames,dont les pech6s memes rentrent dans le plan de
leur predestination. Mais on saura tout cela et bien
d'autres choses encore 1a-haut. Que la grande sceur
missionnaire, sainte Thirese de l'Enfant-Jesus, nous
prenne sous son patronage, nous qui prechons a des
chr6tiens!
Nous remercions des midailles miraculeuses qui
nous ont 6et envoyies par quelques ames genereuses.

Et dans le centenaire de la medaille, combien en
pourrons-nous distribuer? Dieu le sait. C'est tout ce
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que je puis dire pour le moment, car notre provision
est enorme : pas une.
Veuillez nous benir tous, mon Tres Honor6 Pire, et
agrier 1'hommage filial de notre veneration et l'assurance de notre obeissance.
Et j'ose vous demander une binediction plus particulibre pour moi, qui suis tout simplement votre
enfant
Jose MARINHO.

AFRIQUE
ALGERIE

LE FOURNEAU ECONOMIQUE DE LA RUE SALLUSTE

A ALGER

C'est bien une impression unique et generale de
gaiet6 collective, r6gnant inlassablement sur tous les
visages, qui vous accueille des que I'on pinktre dans
le vaste immeuble de la rue Salluste, ouf se d6pensent
de nombreuses soeurs. C'est un geste cordial, enrobe
d'un sourire, qui accueille tous ceux qui, quels que
soient leur situation on Igur aspect, viennent, deux
fois par jour, chercher dans cet-abri, d'une blancheur
liliale, un repas copieux et substantiel, prepar6 avec
des soins m6ticuleux par le personnel du fourneau
4conomique, conduit avec une inlassable activit6 par
une femme an grand cceur et i l'esprit methodique :
seur Vincent.
C'est la directrice actuelle, d'ailleurs, qui crea, en
19o5, cet organisme dont les sauvetages ne se comptent
plus. Mais a cela ne devait point s'arr&ter son ardeur
bienfaisante; d'autres creations virent ensuite le jour,
qui sont 6galement dues A la soeur Vincent : !a
Bonne Garde, 1'CEuvre des midinettes, la Carche.
D'autres enfin 1'avaient precid&e dans ce quartier
desb6rit6; tel le dispensaire, ouvert en 186o, auquel
elle imprima un d6veloppement remarquable.
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Le fourneau economique de la rue Salluste occupe,
derriere la cath6drale, le rez-de-chauss&e de l'immeuble qui borde les rues Salluste, Saint-Vincentet 1'impasse Salluste; il comprend trois locaux distincts, installs sous de larges voites aux piliers
imposants.

An centre, une vaste cuisine, ot rougeoient de respectables fourneaux, surcharg6s de marmites aux
brillants nickels.
A gauche, la salle reservye aux femmes; &droite,
celle destinee aux hommes. Les murs, revetus de
faiences, supportent de longues tables de marbre
blanc, sur lesquelles, de distance en distance, des
gargoulettes suintantes laissent deviner la fraicheur
de leur eau. Sur un c6t6 et sur des tablettes de
marbre s'ouvrent des guichets, derriere chacun desquels apparaissent la cornette immacule et le visage
souriant d'une sceur.
VoilA le d6cor.
Quant aux acteurs, ils reunissent' dans ce local
toutes les diverses classes dignes d'inter&t de la soci6te;
depuis le petit bourgeois, qu'une confiance immod6rie dans les placements russes a reduit A la misere,
jusqu'au sans-travail auquel un embauchage intermittent permet cependant de manger quelquefois A sa
faim, en passant par le pauvre retrait6 ruini par la
guerre, le modeste employ6 de magasin et 1'ouvrier dont
le domicile trop 6loigni est un obstacle A la prise en
famille du repas de midi.
Du c6t6 des femmes, l'impression est plus p6nible;
ce soet pour la plupart des pauvres matheureuses qui
ont du kconomiser p6niblement le prix, si reduit pourtant, d'un repas, qu'elles savourent avec componction,
comme une chose rare. Mais ici, le sourire des servantes b6n6voles se fait plus affectueux, si possible.
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Je jurerais que les portions sont certainement servies
avec plus de g6ndrosith et qu'il y a toujours an petit
coin cache au public, oi peavent se rzfugier- en toute
tranquillit6 les miseres honteuses plus particulibrement lameatables.
Mais,de quelque c6t6 que l'on se tourne et a quelque
guichet que l'on s'adresse, on est toujours accueilli
avec It meme serviable empressement, dans lequel se
devine une lueur de reconnaissance, puisqu'un repas
de plus permet de faire an peu plus de bien.
C'est done sans aucune hisitation et avec un sentiment de bien-etre allkgre, que j'ai pris place dans la
longue ile des habitues qui, ea attendant leur tour
prEs du guichet, s'entretiennent de leurs affaires,
comme les plus mondains de nos concitoyens dans Je
grand restaurant a la mode.
Mais conbien les conversations soet ici plus profondes, plus humaines et plus int&ressantes! Un jeune
apprenti nmaon, le bourgeron bleu constell de taches
blanches, apprend a un chauffeur qu'il a enhn trouyr
un travail suivi et raisonnablement remnnr~.; un vieillard aux vetements Clim's, mais rigoureuseaint
propres et soigneusement reprises, vient chercher la
nourriture de sa femme malade et dont 16tat de sant.
ne laisse pas ses camarades indiff6rents. Les jeones
parlent: de sport et s'entretiennent des dernihres performances de tel ou tel champion; les honmmes de
sens plus rassis, discutent sur 1issue de la Conference
de La Haye, on toute autre question de politique.
En am mot, et je l'cris trbs sincerement, c'est as
conomique qu'il favt venir,
vifectoire du fournean
si l'on vent connaitre A fond, pour I'apprIcier comme
il convient, l'mre populaire.
Mais mon toar est arrive; je me trouve alors en face

d'une large ardoise, sur laquelle sont inscrits les dif-

-

144 -

f6rents plats du jour. Mon hesitation en presence
d'un choix difficile me vaut un rappel amical de la
soeur, qui voit derriere moi s'accroitre le nombre de
ses prot6egs.
Hesitation comprehensible, si l'on considere la
vari&te des mets offerts et la modicit6 de leur prix.
Jugez-en plut6t par vous-meme!
Voici la carte du repas du midi du 20 juillet dernier :
Potage : o fr. 20; hachis de bceuf, o fr. So; 6pinards
au jus, I franc; courgettes farcies, I franc; macaroni
au gratin, I franc; bceuf A la tomate, i fr. 25; boeuf
nature, I fr. 25; boeuf vinaigrette, I fr. 25; salade de
haricots, o fr. 75; flan, o fr. 5o; raisin, o fr. 20;
confiture, o fr. 5o
Ajoutez qu'un tres gros morceau d'excellent pain
de fantaisie ne vaut que o fr. 3o, et quele flacon de
vin est cede au prix coftant, et vous conviendrez avec
moi qu'il ne s'agit, ici, comme me l'a declar6 par la
suite la sceur Vincent, entre le producteur et le
consommateur, que d'un 6change de produits dont la
pr6paration, la distribution et les frais accessoires
sont assures par le devouement de la directrice et des
vingt-six sceurs qui concourent an fonctionnement de
cette ceuvre.
J'ai fait, ce jour-la, pour 3 fr. 85, et en la plus
sympathique compagnie, dans une vaisselle d'une nettet6 irr6prochable, un repas excellent, comportant un
lgume, un plat de viande garnie, deux desserts, pain
et vin. II n'est pas etonnant, dans ces conditions, que
le nombre des habitu6s augmente chaque jour, pour
le plus grand bonheur, d'ailleurs, des animatrices du
fourneau 6conomique.
Mais ce n'est point i celui-ci seulement que se
borne leur feconde philanthropie; elle s'exerce
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encore sur toute une serie remarquable d'ceuvres en
faveur de I'enfance et de la jeune fille. Elles sont
trop nombreuses et trop importantes pour qu'il nous
soit permis de les. traiter en un seul article : nous y
reviendrons done plus tard.
F. HERLIN.
(Semaine religieuse dAlger, 6 septembre 1929.)

MADAGASCAR

Lettre de S. GR. MGR SEVAT ~ M. LE SUPERIEUR GENERAL
Fort-Dauphin, le 20 juillet

1929.

MONSIEUR ET TRES IIONORE PERE.
Votre binmdiction, s'il vous plait!

Je le sais, vous n'apprendrez pas sans satisfaction
que vos enfants a destination de Madagascar sont
enfin arrives.
Jeudi soir, 18 juillet, nous 6tions a Fort-Dauphin,

juste pour feter notre bienheureux PNre.
II aurait fallu attendre a Tamatave, peut-6tre un
mois, le paquebot c6tier. Nous nous sommes alors
resolus a prendre la voie de l'nterieur : en chemin de
fer jusqu'i Tananarive, puis quatre jours et demi
d'auto pour etre h Fort-Dauphin.
Voyage, d'ailleurs, extremement interessant Atravers
les autres vicariats, oi nous avons 6te requs partout
magnifiquement.
Pour ma part, j'ai, et6 particulibrement heureux de
cette occasion que m'offrait la Providence de visiter
ces regions, que je ne connaissais pas encore, depuis
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vingt et un ans cependant que je suis a Madagascar.
SNous ne pouvons que gagner a.voir ces oeuvres, plus

anciennes et, pour cette raison, mieux organis6es que
les n6tres.
Confreres et soeurs sont done arrives en excellente
sant6. II n'en aurait peut-etre pas 6t6 ainsi, si noas
avions 6t6 oblig6s de reprendre la voie de la mer. Je
l'apprehendais pour M. Deguise, qui a 6te vraiment
malade, au point de me donner des inqui6tudes.
Chez les sceurs surtout, la bonne mine des voyageuses
fait contraste avec les physionomies deji touch6es par
le climat.
Daignez b6nir notre Mission et tous vos enfants, qui
s'unissent pour vous offrir 1'hommage de leur humble
et filial d6vouement en saint Vincent.
A. SEVAT.
Letire de saur ALLINOLA, Fille de la Charit, a M. COSTE
ONSIEU,
MONSIEUR,

Fort-Dauphin, le 7 juin 1929.

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous Pourjamais!

Voili bient6t deux ans que je suis A Madagascar et
je ne peux pas me faire encore a la distance qui me
separe de notre chere France et i la longueur de la
correspondance, voili pourquoi je m'y prends si tard.
Si vous saviez comme mon petit monde est gentil,
un pen sauvage; mais c'est ce qui lui donne le plO
de charme. Je fais la classe aux petites qui vienneat
directement de la brousse, c'est tout vous dire. Les
premiers jours, elles ont un regard de biche apeur6c,
mais petit i petit elles s'apprivoisent et commencenti
vouloir apprendre. On commence par le signe de la
croix, pois les prikres. Enfai, viennent celles qui seat
plus avancies, qui out dbji ane annie d'6tude, cell4i
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qui se pr6parent A la premiere communion; celles-l,
c'est mon lot a moi, exclusivement; je les aime tant,
mes petites! Oh! parfois je m'impatiente aussi, surtout
lorsque, apres avoir r6p6t6 une question pendant une
heure, on constate qu'on n'a rien compris. Mais avouez
tout de meme que ce n'est pas complktement leur faute,
mais bien la faute a la lecon, qui est bien aride, bien
difficile : la foi, l'espirance, la charit6, vertu surnaturelle... A c6te de ca, j'ai aussi de grandes consolations. J'ai dans ma classe une petite protestante qui
vient de Sainte-Lucie, pensionnat protestant. Cette
pauvre petite, depuis qu'elle est chez nous, goite avec
d6lices aux beaut6s de notre religion et n'aspire qu'i
6tre baptis&e; aussi, pendant ses recreations, elle
profite pour apprendre son cat6chisme, et cela je l'ai
su par hasard. Le dimanche qui suit I'octave du Saint
Sacrement, elle est venue, tout heureuse, me r6citer le
chapitre du bapteme et des sacrements, qu'elle avait
appris en plus de sa lecon, me disant, les larmes aux
yeux: i Oh ! que mes compagnes sont heureuses d'etre
baptisbes et de pouvoir communier!1
Je vous quitte, Monsieur, je crains de vous ennuyer
par mon bavardage. Je recommande a vos prieres mespetites illes, afn qu'elles aient toujours la force de
resister aux suggestions du demon.
Croyez-moi toujonrs, en J6sus et Marie Immaculde,
Votre fille respectueuse,

Sceur ALLINOLA,
i. f. d. I. C. s. d. p. m.
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CONGO
Leltre de saur HELkNE, Fille de la Chariti
a saur BAPTIZET
N'Sona Mbata, ce 21 juillet

1929.

MA RESPECTABLE S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Pour connaitre les gens des villages indigenes, il
faut surtout aller chez eux.
C'est ce que nous avons fait pendant les vacances.
Quand il s'agit d'une tournee en brousse, vous ignores
peut-&tre, ma respectable Sceur Visitatrice, qu'il fast
emporter avec soi de quoi se loger, de quoi cuisiner
meme. La brousse, c'est la brousse et on n'y trouwe
que de la brousse. C'est accompagnbes de trois braves
noirs deux chr6tiens et un paien, portant notre attirail, que nous avons fait nos tourn6es. Donc chez les
noirs comme chez les noirs; nous avons chacun notie
( boy ». Peut-etre trouverez-vous que nous ( jouonsa
la dame ,; mais non, je sais que vous comprendrez
ais6ment que nous ne pouvons trainer un tas
( d'affaires ),pendant d'aussi longues marches. Aprs
nous etre mises sous la protection de la sainte Vierge
par un fervent Ave Maria, nous sommes parties, cotrage au coeur et baton a la main.
Bien vite notre petit plateau disparait i nos yeuux
et, quittant le sentier de traverse, nous nous engageos
sur la nouvelle route ( Kisantu Moidimba, N'Sona
Mbata, a qui sera bient6t Kinshasa, parait-il. Nous ae
l'avions pas encore vue, cette nouvelle route, et vrai
ment nous sommes 6merveillees par ce magnifique
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chemin au milieu de la foret. Nouspourrons la suivre
jusqu'au village de Kingudi, environ deux heures. Les
debuts de notre voyage commencent bien. II fait delicieux cheminer par cette matinee un peu fraiche.
Nous sommes en saison seche. Tout de suite, nous
avons sous les yeux un magnifique spectacle; a droite,
a gauche, nous ne savons de quel c6t6 admirer le plus.
D'extases en extases nous arrivons a Kingudi. Ici,
nous trouvons une route plus belle encore, plus facile
pour la marche surtout, parce que mieux faite. C'est
la route i de la Texaffe », societ6 s'occupant des filatures a Kinshasa et 6tablissant un nouveau poste a
Nsanga, done oi nous devons passer, apres la halte
que nous ferons a Tadi. Nous la suivons et, durant
plus de quatre heures, nous pouvons contempler de
ravissants panoramas se d6roulant sous nos yeux. Ce
qui frappe le plus, c'est l'immensit6. On voit des collines, des montagnes, des ravins profonds, de petites
oasis a perte de vue. Durant tout ce trajet, pas une
maison, pas une hutte d'habitant, pas un animal sauvage non plus, pas ou presque pas d'oiseaux. C'est
grand, c'est calme.
Nous arrivons ainsi h Tadi. Tadi en kikongo signifie
pierre. Pourquoi d6signe-t-on ainsi ce village, alors
qu'on ne voit pas meme un caillou? Mystere aussi
myst6rieux que le village, que nous avons peine a
d6couvrir, bien qu'on nous dise que nous y sommes. Le
calme est subitement rompu par des voix argentines
et bien connues. Quelle 6motion ! Nos enfants sont li,
dansant, sautant, criant, heureuses de notre arrivee.
Tous les habitants sont bient6t la, le chef du village
et le catbchiste en t&te. Ce dernier nous accueille avec
un bon et large sourire, emu lui aussi de nous voir lP.
II en avait des larmes dans les yeux. Ces braves gens
devinent que nous logerons; quel probleme embar-
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rassant! Non pas pour un gamin cependant, qui ouvre
un chimebeque et se met sans nulle gene a le vider de
ce qu'il contient. Pour un diminagement rapide et
inattendu, c'en fut un. En moins de dix minutes, tout
fut dehors. Eh quoi ! Un fourbi de choses innomables,
bidons vides, vieilles boites a conserves, une casserole
en terre cuite, plus noire que les noires, plus noire
que le diable lui-meme sans nul doute, un bac en
bois, lianes et feuilles servant a l'emballement des
chickwangues, etc. Cela termin6, notre n6grillon
s'arme d'un balai, fait &l'aide de feuilles de palmiers,
et, en un tournemain, balaye energiquement le parquet de terre battue (3 metres carres), rentre trois
chaises, deux mauvaises et une caduque, une table
maculie, venant de je ne sais oii, et nous voilk install6es dans notre nouveau domaine. Il ne faut etre
ni grande, ni grosse pour etre a 1'aise dans ces chimebeques indigenes. Soeur Elisabeth est trop grande et se
cogne la t&te contre le toit a chaque pas; seur Catherine a peine & se caser; moi j'y suis un tantinet a
l'aise.
Tant et si bien tournons-nous pour nous caser, nous
et nos petits bagages, qu'il parait que le moment le
plus solennel de notre visite est arrive. Le chef du
village demande quand nous pensons distribuer les
m6dicaments. Ainsi que tout voyageur blanc qui se
respecte parmi les noirs, nous avons avec nous une
boite renfermant des remides. C'est le moment done
d'ouvrir cette fameuse boite, objet de l'attention gin&rale et que chacun lorgne du coin de 1'ceil. Sceur Elisabeth s'ex6cute et annonce I'ouverture de la s6ance.
Les figures s'illuminent, tous s'approchent d6sirant
etre servis les premiers. 11 faut cependant un peu
d'ordre. Tous ont mal quelque part, desirent recevoir
quelque chose. Soeur Elisabeth examine s6rieusement
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chaque cas, soigne et m6dicamente les vrais. malades
et n4cessiteux, contente les autres avec an peu d'eau
camphree, qu'ils prennent pour dua 4 nitu gansi

),

midicament de leur predilection et se composant
d'eau, d'alcool et d'ammoniaque, je crois. Parmi eux,
se trouvait un 16preux, dont les orteils des pieds et des
mains ataient deji tout a fait rongis. 11 y a dix ans
qu'il est malade, a 6t6 intern6 a Leopoldville quelque
temps. Comment est-il ici en libert6 ? Nous ne savons
pas. Peut-6tre s'est-il sauv6. Pendant que scur Elisabeth distribue les medicaments, nous donnons du
sucre aux petits enfants et habillons quelques petites
chr6tiennes de robes neuves. Que les genereuses donatrices de ces robes auraient joui avec nous en voyant
la joie briller dans les yeux de ces enfants!
Mais le temps passe et nous n'avons accompli que
la moiti6 de notre tiche. Nous n'avons vu que Tadi et
nous devons aussi aller a Nsangi, autre petit village
noir, situe de l'autre c6t6 du ruisseau, qui les s6pare.
Emportant avec nous la boite magique et enchanteresse, nous nous y rendons et recommengons la
mnme s6ance qu'A Tadi; m&me succes ont les mddicaments et les robeset le sucre. Nousdistribuons aussi
des m6dailles miraculeuses. Nos chr6tiens les recoivent avec bonheur, d'autres les refusent cat6goriquement: ce sont les protestants. Oh! que c'est
triste de voir tant de pauvres gens induits en erreur
et refusant 1'insigne de la sainte Vierge I
Quelle oeuvre diabolique que 1'euvre de ces Anglais
et Americains! Nos cceurs saignent en constatant le
nombre elev6 de ces victimes de l'erreur. On se perd
un peu dans la mentalit6 noire quand on voit les
negres de tout pres. Nous trouvons ici un Pare protestant, ayant deux filles, l'une catholique et chez
nous, 'autre protestante. Questionnant les uns et les
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autres, nous voyons d'autres anomalies semblables: ici
une mere est protestante et ses filles catholiques; la
encore et dans beaucoup de familles il en est de
meme. Les vieux aiment a plaire aux Peres et aux
Pasteurs sans aucun doute.
Les protestants n'ont pas P'air de beaucoup prier.
Nos chr6tiens, eux, se r6unissent reguliirement deux
fois par jour au petit (t chimebique chapelle , pour
les prieres du matin et du soir. Prient-ils reellement?
Leurs prieres sont-elles un elan spontan6, l'expression
d'un besoin? Pour beaucoup, comme ailleurs, la
mission de Notre-Seigneur, I'amour du prochain ne
doivent pas avoir beaucoup de signification. Les Peres
nous assurent cependant qu'il y en a parmi eux qui
croient sincerement et qui comprennent toute l'efficacit6 de la priere. Ils doivent &tre rares.
Nous terminons la soir6e & Nsangi et revenons
loger & Tadi, rapportant en cadeau, de ces braves
gens, de quoi souper, tout a l'indigene. Apris la
priere en commun avec nos chr6tiens, nous allons
prendre un peu de repos, cette fois bien m6rit&. Nous
goutons toute la douceur de notre moelleux lit de
planches et, malgr6 cela et les sarabandes des multiples rats log6s dans le toit de nianga, nous nous
endormons, enroulees a c la noire a dans-notre couverture de laine. On se souhaite tout bas le bon lit restA
vide a la Mission, mais cela va quand meme et le
matin nous voit fralches et disposes, comme au
depart. La priere du matin nous reunit encore aux
braves gens de Tadi, puis nous leur faisons nos
adieux et nous nous dirigeons vers d'autres lieux.
Nsanga devient le but de notre tournbe. C'est, a
part un hameau de chimebeques, le poste le
plus
rapprochi de Tadi; quatre heures nous en s6parent.
Nous voili en route; meme grand et beau chemin
que
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la veille. Nous voyons successivement se reproduire
les m6mes sites que prichdemment, avec peu de
variantes: brousse seche, aride, roussatre, petites oasis
broussailleuses, montagnes, ravins; ce sont autant de
r6p6titions des memes tableaux. Nsanga apparait A
l'horizon, ici village noir et village blanc. Nous traversons le village noir, nous informant d'une de nos
fillettes; elle est A la foret et ne rentrera que le soir.
Nous ne nous arr&tons pas, ne pouvant songer y loger.
Nous nous renseignons sur le chemin qui conduit a
Ngomina, sur la distance qui nous en sipare. c Ka
ntama beni ko a est la phrase qu'on nous r6pond invariablement: cc Cela n'est pas tres loin. , Seulement
nous devons en conclure qu'en partant tout de suite,
et il est midi, nous atriverons le soir. Pour les noirs,
du moment qu'on peut y atteindre avant la nuit, ce
n'est pas loin. Cette fois, nous abandonnons la
grand'route pour nous enfoncer dans la brousse; un
simple sentier s'offre a nos pas. Nous nous y engageons et ne tardons pas a mieux comprendre encore
que, pour etre 4 missionnaires ,, il ne faut pas etre
heroiques, mais seulement avoir de bonnes jambes.
On monte A pic, on redescend a pic et le soleil est
sans pitid. Avant d'affronter d'autres montbes et
descentes chevaleresques, nous d6cidons A l'unanimit6
des voix de reprendre des forces. Aussit6t fait que
dit, et nous voila dinichant un bon petit coin, A
l'ombre de gigantesques arbres, nous regalant d'un
bon petit diner t6t fait sur l'herbe. Nous y sommes
vraiment bien au frais aupres d'un gracieux ruisselet
d'eau limpide. Nos noirs s'y rafraichissent avec
bonheur et nous les suivons d'un ceil d'envie dans
leurs aspersions d'eau bienfaisante. Nous ne pouvons
penser marcher sous ce soleil de plomb et nous nous
reposons une heure entiere.
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II est des choses quasiment miraculeuses, meme en
pleine brousse; c'est ainsi que nons qualifions de
petit miracle l'arriv6e toute providentielle d'une de
nos filles habitant Ngomina et venue vendre des
chickwangues a Nsanga. Heureuse rencontre, qui nous
vaut un guide stir, pour arriver sans aucun souci au
village que nous desirons! Elle s'6tablit elle-meme

notre cicerone et nous voila, notre caravane renforcee
d'elle, d'une de ses voisines, un bMbM sur le dos, et
d'une ravissante petite flle de six k sept ans. Retournant chez elle les mains vides, elle s'offre a porter
nos bagages, i la grande satisfaction de nos porteurs.
En avant done pour une nouvelle chevanch6ee Ne
vous effrayez pas,on monte de nouveau a pic. Allons-y !
J'arrive la premiere au sommet. Sceur Elisabeth me suit.
Sceur Catherine arrive an-dessus plus plniblement,
elle a mal aux pieds, endoloris par les djiques. On
redescend encore. On oublie d'admirer les beautts de
la nature, si sauvage dans ces endroits. Nous demandons : Est-ce encore loin? Y a-t-il encore de ces terribles mont6es? C'est la derniere, nous dit la petite,
et nous approchons. C'est li-bas, dit-elle, nous montrant le lointain. Nous 6carquillons les yeux, mais
ne voyons absolument rien que l'immense horizon.
Si, nous distinguons un sentier, petit ruban serpentant a travers les montagnes. Courage! il faut aller
au bout. C'est le ciel, puisque Jesus nous y attend
dans la personne de ces pauvres noirs que nous
cherchons. Derriere une petite palmeraie, nous voyons

apparaitre quelques chimebeques. Est-ce ici? Non,
nous dit notre fille, c'est Ngomina, mais le premier
Ngomina, et ce n'est pas le v6tre.

Nous passons, puis tout A coup nous nous trouvonst
devant un spectacle vraiment feerique. Une de ces
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indescriptibles vallees se pr6serte de nouveau i nos
yeux, mais, cette fois, s'y ajoute une large et sinueuse
rivibre tout argentee. C'est la , Vinia ). Nous restons
toutes les trois muettes un instant, tant c'est beau.
De la poesie nous passons vite a la prose. II faut
franchir le pont, qui n'a rien de bien rassurant avec
toute sa rusticite. Pont jet6 ~A la noire ) et formn de
vulgaires troncs d'arbres, relies ensemble a I'aide de
grosses lianes. Deux lianes, solides encore, servent
de garde-fous. Je passe la premiere apres les noirs.
J'aurais voulu que tout le monde vit sceur Elisabeth
et soeur Catherine; moi, j'ai eu un plaisir fou a les
regarder passer. Cela valait un instantane. Toutes les
deux, sur ce pont branlant et de fortune, soeur
Catherine tenant sceur klisabeth, s'aidant de son long
baton. C'6tait unique. J'en ai ri aux larmes sur la rive
et j'en ris encore en y pensant. A chaque pas, elles
menacaient de tomber a l'eau. C'est mechant de ma
part, direz-vous. Non, I'eau n'6tait pas profonde et
elles n'auraient pu, en tombant, que se mouiller
jusqu'aux genoux.
Durant ce passage du fameux pont - et il a dur6! notre filette a disparu, ainsi que la femme et le bC6b
et la petite fille. Peut-6tre passent-elles l'eau
uan
autre endroit. Nous nous engageons dans l'unique
sentier se trouvant devant nous, seuls nos noirs prec6dant, sentier a peine trac6 au milieu d'une brousse
faite d'herbes seches de plusieurs metres de hauteur.
On ne voit pas plus loin que le bout de son nez.
Nous voyons tellement pen que nous nous 6garons.
Apres dix minutes de marche, nos noirs s'inquietent.
O<h est Marthe et oh allons-nous? Un d'eux appelle
de toute la force de ses poumons : Marthe, Marthe!
Pas de r6ponse. Nous marchons encore, peut-6tre
sont-elles en avant; cinq minutes passent encore, qui
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nous paraissent une heure. Tout a coup, nous entendons, rompant le calme plat de la brousse, I'icho
d'une voix dans ie lointain. Nous comprenons : a He!
vous autres; h ! vous autres, oi etes-vous? Ce n'est
pas le chemin. NNous rebroussons chemin et nous ne
tardons pas a voir apparaitre notre fille, qui s'est
rendu compte que nous nous 6tions 6garees. Elle est
furieuse contre nos porteurs, a qui elle avait expliqu6
la route, parait-il.
Nous en sommes quittes pour recommencer a marcher dans le bon chemin cette fois. Nous traversons
de nouveau un ruisseau, et ii y en a une foule qui se
jettent dans la " Vinia ». Beaucoup d'eau dans ces
parages. Pas de marecages cependant. Tous les bords
des rivieres et des ruisseaux sont bois6s. Ce sont ces
parties boisies qui donnent le bois nicessaire a la
construction des habitations indigenes. Et nous
poursuivons notre route accident6e, montons toujours,
mais doucement. Nous atteignons un deuxieme village, deuxieme Ngomina, nous dit-on, pas encore le
v6tre. Nous le traversons, tout comme le premier,
sans nous arriter. Nous apercevons des chimebeques,
bien align6s de l'autre c6t6 sur le versant d'une
petite montagne.
Cette fois, c'est notre Ngomina. Fallait-il que le
n6tre fit le troisieme? Notre n6grillonne est ravie
en nous disant : i Nous y sommes. » Elle nous conduit h un ravissant chimebeque, qui se distingue
entre tous les autres par sa somptuosite ext6rieure.
Sur les murs blanchis &la chaux, on voit des especes
de frises au pochoir, aux couleurs les plus bariolkes,
repr6sentant des dessins de tous genres. Quelque
grand dessinateur a d6 passer par lM. Le chef du
village arrive, gracieux, nous introduit a l'int6rieur,
nous disant que nous occuperons la demeure du
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a Bula Matari n, administrateur- Nous avons su plus
tard que c'est dans ce meme chimebeque qu'a loge
Son Altesse Royale le prince Leopold dt Belgique,
lors de son passage pour aller aux chutes de l'Inkisi
&Nzongo. Le chef nous installe, puis se retire.
Nous sommes dans un village 4 kibangiste ,. Nous
nous apercevons vite qu'ils ne sont pas fort aimables;
mais nous faisons, comme on dit, c contre-mauvaise
fortune, bon coeur n; et nous allons au-devant d'eux.
Nous sommes venues pour les gagner a notre ceuvre,
A la cause du bon Dieu. Le chef nous fait remettre
une poule, qui doit nous servir pour le souper. On
nous cherche de l'eau; on arrange notre place.
Durant ce temps, nous commencons tout de suite le
tour du village. Les femmes viennent nous saluer,
leurs bibes sur le dos, un pen effrayes d'abord par
nos grandes cornettes, mais bient6t rassures et conquis
grace aux morceaux de sucre que nous leur donnons.
Nous offrons de petites robes aux fillettes,qui viennent
timidement les essayer; elles ont un peu peur, mais,
chez elles aussi, la peur est vite remplac6e par la
confiance, quand elles se voient transform6es en
( demoiselles » avec leurs belles robes.
Nous allons chez tous et nous rencontrons une seule
famille chritienne, charmant petit intirieur se composant du pare, de la mere et de quatre enfants :
trois gargons et une fille. La femme est ravie de nous
voir et nous suit partout. Elle nous dit sa peine d'etre
seule chr6tienne dans le village, nous dit aussi sa
joie de nous voir a la conquete de ces noirs. Marthe
aussi nous suit dans nos visites, nous aidant A donner
des m-dailles, que beaucoup acceptent et que peu
refusent. Le village compte done en tout neuf chretiens : cette famille, Marthe, notre fille, et ses deux
sceurs aussi chez nous, mais se trouvant au village
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voisin d'un kilometre, Nzongo sur l'Inkisi. Ce sont
trois soeurs du mime pire paien, mort I'ann6e der-

nitre, mais* de trois meres, diff6rentes; deux sont
encore esclaves. Quel dommage de ne pas voir ces
deux enfants! Sur cette phrase chappee de ma
bouche, notre Marthe, qui a marche aussi toute la
journie, ne recule pas devant la course a faire et me
dit : a Je vais vous les chercher ,, et elle part
aussit6t.
Nous restons seules avec cette chr6tienne. Le chef
du village vint nous retrouver et nous demander si
nous avions des medicaments avec nous. Cela nous
etonnait qu'on n'en edt pas encore souffie mot. t Si
vous en avez, il serait temps de commencer a les
donner, car la nuit va tomber. , Nous revenons a notre
demeure hospitalibre et nous recommenqons notre
travail d'infirmires. J'assiste en simple spectatrice,
car je n'y connais rien aux malades; j'aide sealement
un peu sceur Catherine en lui traduisant les demandes
des gens. En les voyant aussi avides de secours, je
me disais :combien il est triste de voir ces malheureux
aussi abandonnes dans leurs maux physiques et
moraux! De fr6quentes et bonnes visites les transformeraient, certes, et nous nous sommes bien promis
d'y revenir encore aux prochaines vacances. Nous
passons ainsi la soirte au milieu d'eux tons, heureuses de les trouver dbji moins mbfiants, plus
aimables. Puisse le bon Dieu leur accorder la grande
faveur de devenir chritiens! Ici je me permets de
vous demander une petite priere sp6ciale pour les
quelques noirs abandonnas de ces trois villages.
Nous assistons incidemment au brflage de la
brousse avoisinante. C'est un spectacle magnifique
et, aussi, terrifiant que ces immenses feux le soir.
Imaginez-vous une ftendue indifinissable de hautes
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herbes s4ches, livrbes a la proie des flammes. Tout Ie
village en etait illumine, c'itait superbe. Jamais
certainement nul n'a eu illumination plus brillante.
Nous voyons cela assez couramment chez nous; mais
ici, cela noes a frappies davantage, tant 1'4tendue
6tait grande. A sept heures et denie, nos enfants
arrivent, essoufflees, n'en croyant pas lears yeux de
nous voir chez elles. Elles nous apportent des ceufs

frais, qu'elles nous tendent gracieusement, de la part
de leurs meres. Elles sont ravissantes avec leurs yeux
p6tillants et s'informent si gentiment comment vont
les autres seurs resties a la maison I Nous bavardons
et terminons la soiree avec elles par la priere du soir,
puis nous allons nous coucher.
Je dois vous avouer que je ne dormis guere; 1'6motion, I'incendie de la brousse se continuant i quelques
mitres de distance de notre logis, les craquements
sinistres de ces feux, auxquels s'ajoutaient des bruits
insolites, semblables a des chutes d'eau, me tinrent
longtemps 6veillie sur ma couchette en planches. Vers
la matinee, je dormis cependant quelques beures. Le
chant de quelques coqs du voisinage nous reveilla
vers les cinq heures. Priere du matin, dbjeuner, un
dernier salut k ces braves gens et en route! II faut
profter des quelques heures fraiches du matin.
Nouvelle journie de marche. Immensit6, je ne dirai
pas verte, mais rousse; tout est bral6 par le soleil,
coteaux et vallons, petites palmeraies et ruisseaux.
Nous reprenons le meme sentier qu'a l'allr.
Soeur Catherine et moi repassons la t Vinia ,, marchant dans l'eau comme les noirs; on glisse bien un
peu sur quelques roches, mais il n'y a aucun danger
et nous prenons un bon bain de pieds, des plus salutaires a cette heure matinale. Nous retrouvons sceur
Elisabeth sur l'autre rive, elle a prefer4 r6essayer ses
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talents de gymnaste sur le fameux pont. Ayant remis
bas et chaussures, bien rafraichies, nous continuons
notre route par la brousse; brousse et encore brousse.
Nous marchons plus all6grement qu'hier au soir et
nous nous retrouvons A Nsanga, oi nous attendent
(pour des m6dicaments) les gens que nous n'avons que
salues en passant hier. Soeur Plisabeth les satisfait
aussi de son mieux et suit meme jusqu'a l'autre bout
du village le vieuxchef, qui demande qu'on aille visiter
sa femme malade. Soeur Catherine et moi distribuons
le sucre et les dernieres medailles qui nous restent.
Irons-nous au village blanc? Nous ne sommes plus
tres fraiches pour paraitre devant ces dames. Nous y
allons cependant, malgr6 cela. Pour dire toute la
v6rit6, nous sommes tout pres des chutes de 1'Inkisi
et cela nous tente. Nous nous acheminons vers le
fleuve; une dame, venue, il y a quelque temps, a la
mission, nous accompagne. Nous ne tardons pas a
apercevoir, puis contempler, admirer, d'abord les
rapides impressionnants, puis les cataractes, belles,
mais il leur manque un petit decot. Ici tout est nu,
disold; des herbes, presque pas d'arbres, pas de rives
pittoresques. Une petite ile toute bois6e se detache a
quelques metres des chutes et agrdmente seule un
peu. En saison des pluies, cela doit etre mieux.
M. le directeur de la Texaffe, que nous allons
saluer, nous offre gracieusement des places dans un
des auto-camions servant au transport des matieres de
construction. Nous acceptons avec reconnaissance,
car ainsi nous pouvons etre le soir chez nous.
Nous
voila aussit6t cas6es tant bien que mal sur
un de ces
enormes camions.
Cette fois, c'est le depart, non plus de ces
d6parts
d'un point pour un autre qui ont marqurtoutes
les aubes
de ces quelques jours, mais le d6part
final pour la
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Mission. Nous courons a present sur la grand'route,
voyant se d6rouler sous nos yeux tres rapidement les
memes successions de montagnes, de ravins. Ce lourd
camion marche A toute allure et nous emporte en nous
secouant A qui mieux mieux. De la hauteur oh nous
sommes perchies, nous dicouvrons davautage encore
1'immensit6 qui nous entoure et nous montre mieux
cette route qui serpente a travers les forets, brousse,
broussailles. Nous arrivons bient6t a Kingudi, ohi
nous devons retrouver nos jambes et ou nous les
retrouvons, en effet, bien vaillantes pour effectuer le
petit trajet qui nous reste A faire. Nous emportons les
impressions de beaut6, de grandeur des merveilles
naturelles .que nous avons vues. Nous gardons dans
notre coeur une pensbe 6mue pour ces indigenes que
nous avons visitbs et que nous avons appris A connaitre
un peu, et A aimer beaucoup.
Vivent le Congo et son immensit6! Vivent les randonnees en brousse A la recherche des Ames tout
comme le fit Notre-Seigneur lui-m6me! Vive aussi et
surtout notre cher N'Sona Mbata, oi nos seurs nous
reCoivent A bras et A cceurs ouverts, avides des r 6 cits
que nous leur ferons de nos tournbes dans les villages!
Je termine, ma respectable Sceur, en vous redisant
toute ma filiale affection et en vous priant de me
croire dans les saints Cceurs de Jesus et de Marie
Immaculie
Votre tres humble et obbissante fille,
Soeur HELUNE,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ASIE
CHINE

LE GOUVERNEMENT NATIONALISTE
ET L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX EN CHINE

En octobre 1928, l'Acole Taoming, oeuvre de feiu
Mgr Fabregues, apres un mois d'existence, se voyait.
dans la nicessiti de renvoyer tons ses ilives.
En juin dernier, 1'Universite ouverte par les Bentdictins americains, a Pekin, passait a son tour par une
rude et humiliante ipreuve, comme le prouve l'ordonnance ci-dessous, dont nous empruntons la traduction
au Journal de Pikin (27 juin 1929) :
u Texte de 'Ordonnance [du ministre de l'Instruction publique] regie r6cemment par I'Universite de
Pekin du ministere de l'Instruction publique, ordonnant de changer le titre de 1'icole Fou-Jen.
- Nous avons recu du Bureau des Affaires civiles
du gouvernement nationaliste une lettre ainsi congue:
(tLe president nous a communique un tWl6gramme de
( Pekin de la part du Comile contre l'invasion de la
a civilisation implrialiste, dans lequel on exposait que
a l'Universit Fou-Jen-Ta-Sud a eti 6tablie par des
, adeptes de la religion catholique, et n'a jusqu'ici
a produit aucun bon r6sultat. Elle s'appuie uniquea ment sur des forces impbrialistes, afin d'opprirner
4 les 6tudiants. C'est pourquoi nous nous sommes
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a~associes pour lui resister, et nous vous prions de
V vouloir nous preter votre aide et votre appui, etc.
( Conform6ment aux instructions revues, nous en
* avons ecrit au ministare de l'Instruction publique,
* et lui avons transmis la copie dudit til6a gramme, etc. )
a Au requ de cette communication et de ce t61egramme, nous avons aussit6t depute un d6l6gu6 pour
faire une enquete. Du rapport de cet inspecteur, il
ressort que les troubles survenus dans l'Universiti
Fou-Jen-Ta-Sui ont surgi aprbs la F&te des Arbres
(Tsing-Ming). Les eleves reclamirent une prolongation d'un jour de cong6, qui leur fut refus6e par les
directeurs de 1'6cole. Pour ce motif en soi insignifant, une minorit6 d'6tudiants en vint a faire greve et
i quitter l'cole. C'est, sans contredit, une grosse
affaire suscitee pour une vetille. Le Comiti en question se compose d'une vingtaine des eleves, quT ont
-quitte 1'6tablissement. Leurs all6gations sont contredites par celles des 13o autres 6dlves restes a leurs
etudes.
(1 Que cette Universit6 s'appuie sur l'imperialisme
pour entreprendre, sans raison, sur la libert6 des
6lves, il n'en existe pas de preuves certaines; et il
semble qu'il n'y ait pas lieu de donner de suite a cette
accusation. Mais j'ai constate que les programmes et
les installations sont tres loin d'etre au niveau des
Universit6s priv6es, telles que l'Etat les a approuvdes.
II me parait qu'il y a li un besoin serieux de rtorganisation.
- D'apres cet expos6 de.notre d6l6gue, les dinonciations du t61tgramme dudit Comit6 se trouvant Ctre
sans fondement, le ministere a c rit au bureau des
Affaires civiles du gonvernement nationaliste pour
lui signifier qu'il n'y avait pas lieu de retenir ce chef
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d'accusation. Toutefois, d'apres le me&e rapport, les
programmes et les installations sont tris loin d'&tre
au niveau des Universit6s privbes approuvies par
l'Etat. Bien que la discipline passe pour y tre s6vere,
durant les cours les elves s'occupent fr6quemment
a lire des romans et a 6crire des lettres en secret. Les
sailes de classe manquent d'ordre, les instruments des
laboratoires de sciences naturelles ne sont reellement
point en rapport avec les 6tudes des sciences sociales
et physiques. Les cartes murales font presque totalement d6faut. Faute d'un outillage ad6quat, les
61eves 6prouvent du d6gofit pour les etudes math6matiques. Une complete reorganisation s'impose donc.
En outre, il est absolument n6cessaire de relever le
niveau des examens d'admission.
" Les conditions 6tant telles, I'etablissement devra
changer son titre et s'appeler d6sormais c College
Fou-Jen n, afin que le nom soit en rapport avec la
chose. Veuillez done transmettre cet ordre a qui de
droit.
S12 juin 1929.

u

Le ministre de lInstructionpublique :
u KIANG MENG LIN. -

SACRE DE MGR SHEEHAN

Le sacre de Mgr Sheehan eut lieu le 14 juillet a
Yao-chow, dont il 6tait cure depui3 1924.
II y avait presque deux ans que son predecesseur,
Mgr Clerc-Renaud, bris6 par les infirmit6s et les
6preuves, avait pri6 Rome de lui donner un successeur.
Rome se presse avec lenteur. C'est ainsi que les
Bulles n'arriverent qu'au mois de juin. Pour ne pas
remettre le sacre apres les chaleurs, c'est le deuxieme
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dimanche de juillet qui fut choisi par Mgr ClercRenaud, lequel avait hAte d'aller refaire en France
sa sant6 delabree.
C'est lui aussi qui fut l'6veque cons6crateur. Les
6veques assistants furent NN. SS. O'Shea et Mignani.
Mgr Galvin, de Han-yang, de la societ6 de SaintColomban, a laquelle est confiee, dans le vicariat de
Yii-kiang, toute l'ancienne prbfecture Kien-tchang,
6tait present aussi.
M. Morel, venu de Kiou-kiang, repr6sentait Mgr
Fatiguet, auquel son grand age et la saison interdisaient le voyage.
M. Legris, visiteur des Lazaristes, s'excusa, ayant
df se rendre & Saigon.
Environ une trentaine de pr&tres d'autres vicariats
et du n6tre rehausserent, par leur presence, la solennite du sacre.
Bien pres de deux mille chr6tiens 6taient accourus.
Sans la distance, les chaleurs et l'insbcurit6 des
routes, leur affluence aurait 6t6 bien plus considerable.
Toutes les autorit6s civiles, militaires, sociales de
la ville avaient accept6 avec empressement de participer aux f&tes.
La police pr&ta aimablement son concours pour le
service d'ordre et les chefs des mendiants s'engagerent, pour une modique somme, a empecher leurs
0 subordonn6s n de nous ennuyer et d'empecher les
vols. II faut ajouter qu'ils y r6ussirent a merveille.
Toutes les. autorites de la ville et de nombreuses
del6gations de chretiens offrirent des inscriptions
logieuses sur satin rouge, comme c'est la mode, et
de beaux cadeaux.
Les corteges de. ceux qui venaient les offrir etaient
accompagn6s de la musique, ce qui ajoute un nouvel

eclat aux nombreuses marques de respect et d'estime
dont le nouvel 6veque fut I'objet.
Mgr Sheehan avait su se crier de prkcieuses amities
parmi les habitants de la ville, meme en ces temps
troubles.
En 1927, il y eut A Yaochow, comme ailleurs, une
soci6te antichr6tienne; et toutes sortes d'idees subversives se donnerent libre carriere.
A voir l'unanimit6 des 6!oges et des hommages, on
peut se rendre compte qu'un nouvel esprit se fait jour,
d'apres lequel on juge les personnes et les institutions,
non seulement par idles preconcues, mais selon leur
valeur pratique. Nous n'avons qu'a nous en rijouir de
tout coeur. N'est-ce pas l'application du conseil du
Christ : t Jugez l'arbre d'apres ses fruits -? L'Eglise
ne demande pas mieux.
Les solennelles ceremonies se deroulkrent avec une
pr6cision impeccable, grace au concours des siminaristes et de leur directeur, M. Meyer. Poignant le
moment oh le vieil eveque, a la barbe vinerable, se
dressait dans sa majest6 paternelle et conduisait i
son propre siege le jeune 6 veque, plein de sante et
d'6nergie, pour I'introniser a sa place. Comme tous
les gestes et les mots prescrits par le Pontifical, qu'on
s'attendraitia trouver sees et raides dans leur symbolisme, si ancien d6ja, parlent au contraire a 1'esprit et
au coeur, dans leur simplicite grave et majestueuse!
Grande fut I'affiuence. Aucune de nos 6glises,
bien que plusieurs soient de vastes proportions, n'aurait pu contenir la foule. Meme l'attitude des paiens
fut assez recueillie. Rien que le bourdonnement inevitable d'une foule que tout etonne. Mais que c'6tait
loin du brouhaha des c6ermonies paiennes! Grande
fut l'all6gresse, innombrables les petards tires, tris
rbussies les d6corations, dues au bon gout de M. Teng

Francois; splendides les feux d'artifice, qui attirdrent,
deux nuits de suite, une foule 6norme. Le va-et-vient
continuel des curieux, qui dura pendant plusieurs
jours, a 6t6 lui-meme une predication qui doit avoir

fait connaitre l'importance sociale de I'Eglise : ce qui
sera une semence, espirons-le, de futures conversions.

Au diner, on porta nombre de toasts, graves de la
part des 6veques, vibrants d'espoir de la part des
pretres. La note gaie ne manqua pas non plus,
M. Chalbot, avec une verve bien'francaise, nous ayant
apportk le salut joyeux de la Procure de Changhai.
Le lendemain, un banquet chinois r6unissait toutes
les notabilit6s de la ville.
Au repas du soir, Mgr Sheehan dit A Mgr ClercRenaud toute la peine que causait son depart. Le
texte qu'il cita fit impression. Si cela avait &t6 possible, dit-il, il aurait chang6 la devise de ses armes,
qui est: Diligamus ixvicem en celui de Mane nobiscam,
Domine.

Mgr Clerc-Renaud a donn6 a la Chine trente-six
ans de sa vie, dont trente-deux passes dans le vicariat
qui s'appelait jadis le Kiang-si oriental et qui est a
present le Yii-kiang. II fut sacri en igir, en cette
meme 6glise de Yoa-chow, oii il vient de sacrer son
successeur. Qui aurait prevu qu'une constitution qui
semblait alors si robuste aurait 6te relativement si vite
usee par les fatigues et les soucis de la lourde charge
6piscopale ?
Mgr Sheehan est jeune encore : quarante et un ansII lui faudra du courage, de la d6cision, du savoirfaire pour faire face aux difficults des temps orageux
que nous traversons. Mais la facon dont il gouverna
sa paroisse au cours des occupations militaires et da
passage des troupes est un presage du tact et de la

fermet6 avec lesquels il conduira le navire au gouvernail duquel Dieu l'a place. Sa devise dit bien son
coeur. L'affection chr6tienne produisant l'union, donne
la force qui aide a vaincre bien des obstacles. Funiculus triplex dificile rumpitur. Ad multos annas!
A la cl6ture des fetes qui nous avaient cause tant
de joie, pourquoi faut-il qu'un sombre 6venement soit
venu mnler une profonde tristesse? Nous apprenons

que le P. Leonard a ete tue.
Le P. Leonard est le premier missionnaire tu6
depuis la fondation du vicariat. M. Reymers avait ete
menac6 de mort par les soldats et s'6tait vu bien pres
de sa derniere heure; M. Ting fut jet6 en prison, ou
il resta quelques jours apres; M. Lewis fut crible de
blessures par les recrues de l'arm6e, eut I'artere d'une
tempe coupee, perdit 6norm6ment de sang et ne fut
sauv6 que par 1'habilet6 et le devouement d'un docteur chr6tien; mais aucun pretre n'avait encore perdu
la vie du fait de la haine et de la cupidit6 paiennes,
Presque toutes nos residences furent d6truites en
19oo, pillees et devast6es au cours de ces dernieres
ann6es; la residence episcopale elle-meme a deux
reprises. Encore a present, une poignee de soldats
occupe la residence de Y-yang. Le vicariat commengait a respirer et a esp&rer. Et voild !
Mais Dieu a ses desseins. Sans doute veut-il qae
nous ayons au ciel un protecteur attitr6, qui nous
obtienne une abondance de graces et de bnt6dictions
au cours de 1'6piscopat qui commence.
(Le Bulletin catholiquede Pekin, septembre
1929.)
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TRAINS D'AFFAMES
Lettres de soeur DEFEBVRE, Fille de la Charitt,
a une autre Fille de la Charit!
Paotingfu, 2 juillet 1929.

MA RESPECTABLE S(EUR,

Je ne puis resister au desir de vous faire partager
la joie que nous 6prouvons depuis quelques jours.
C'est a 1'entr6e de notre jardin que je vous kcris, tendant l'oreille pour percevoir plus t6t, dans le lointain,
le sifflement bien connu d'une locomotive. Chaque
jour, en effet, deputis une semaine, il passe ici un
a train d'affambs n, malheureux ivacuant leur pays, oi
sevit une affreuse famine, et que les chefs du peuple
- pour s'en d6barrasser - envoient de l'autre c6te
de la grande muraille, leur promettant monts et merveilles : terres a cultiver, outils, semences, etc. Plusieurs milliers sont dejt passes; un bien plus grand
nombre encore, dit-on, attendent des trains libres.
3 juillet. - J'ai kt6 interrompue hier par 1'arrivee
de nos chers maitres, ils 6taient moins nombreux :
cinq cents, mais plus mis6rables encore que ceux des
jours pr6cedents. Je voudrais vous raconter toutes nos
consolations. Les impressions poussent ma plume et
celle-ci ne va pas assez vite! Voila comment nous
avons commence, comme pour tout Ie reste, sans y
penser; une fois de plus, nous avons 6t6 pouss6es par
les circonstances, et la bonne Providence a mis les
pauvres. et les malades sur notre chemin. Ma sceur
Marthe Ly se rendait, la semaine derniere, dans une

pagode abandonnee, oi elle avait baptis6 une pauvre
femme mourante. Au passage a la gare, elle remarqua
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un train de marchandises rempli de pauvres et s'informa de ce que c'6tait. L'ayant appris, elle revint
aussit6t i la maison, remplit son panier de remedes,
et, aidee par ma seur Francoise Kouo, alla de wagon
en wagon soigner les malades, parmi lesquels plusieurs mourants, qui parent &tre rapidement instruits
des v6rites essentielles. Nos soeurs firent dix bap-

tames. On leur dit qu'il passait, presque chaque jour,
un train de cette sorte; le lendemain, elles recommencerent leur tournie charitable et gagnerent huit
bapt.mes. Le surlendemain, il n'y eut pas de train;
mais le jour suivant, quelle ne fat pas notre surprise
en voyant un employe de la gare venir nous annoncer
que le train 6tait signal6! Du sud, on avait tlephon6
a la station qu'il fallait avertir les sceurs, parce qu'elles
distribuaient du the aux pauvres. C'etait inexact; jusque-li nous n'avions donne que des remedes, mais ce
me fut une inspiration. Je commandai pour le lendemain cinq cents pains de mais, puis, une demi-heure
avant l'arrivie du train, nos soeurs priparirent le the.
Accompagn6es de quelques employes et de nos enfants
les plus serieuses, nous nous rendimes a la gare; deux
saeurs s'occuperent des malades, cinq de la distribution du the et des pains, les deux autres, moins fortes,
resterent a la maison pour remplir a mesure les seaux
de the. Tout se passa a merveille, sans le plus petit
desordre; nous etions assistees par les policiers de la
station; le chef de gare nous encourageait pleinement
et le sous-chef permit a sa fillette, qui itudie chez
nous, de venir 6galement nous aider. Nous restimes
ainsi,pres d'une heure et demie, sous le soleil ardent,
et ce ne fut qu'au retour que nous nous aper4imes
que nous mourions de soif. Je vous donne tons les
details, ma respectable Soeur, parce que ma joic dbborde; je suis vraiment trop heureuse! Nos cinq
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cents pains n'Ctaient pas suffisants, j'achetai aux
petits marchands de la gare tout ce qu'ils purent nous
fournir et chaque pauvre eut sa part.
Hier, tout se passa de la meme facon ; ma sceur
Marthe a dbj~ une couronne de quarante-trois baptemes, et je vois avec plaisir que ma soeur Frantoise
semble marcher sur ses traces : rien ne I'effraie;
hier elle 6tait montie dans un fourgon; et comme
les pauvres se pricipitaient sur sa grande corbeille,
elle leur dit sans se troubler: c Ne bougez pas ; si
vous restqz a votre place, vous serez tous servis. , Le
calme se rtablit en effet; seur Francoise enjamba
laborieusement les pauvres trs.ors de ces pauvres :
paquets de hardes, vieux outils, voire meme vieilles
brouettes, et tout le monde fut servi.
8juillet. - Nous continuons A aller chaque jour i
!a gare, et chaque jour nous revenons consolCes et
heureuses de ce que nous avons pu faire. Les employes
et policiers font tout leur possible pour faciliter
notre travail. Je vous envoie un specimen des billets
que nous recevons pour nous pr6 venir de l'arriv6e des
trains. Une de nos sceurs chinoises disait 1'autre jour:
( Ce sont plus que nos seigneurs; on nous avertit quand
ils sont en route et combien ils sont; on nous avertit quand le train est signal6, et on nous avertit
quand il arrive. a Une autreajoutait: c On les attend
plus que si c'gtait nos parents/ » Comme vous jouiriez, ma respectable Sceur, si vous voyiez le contentement de ces malheureux ! La distribution du thb et des
petits pains s'effectue pendant que deux de nos
soeurs donnent les remedes, en r6coltant une bonne
gerbe de fruitsspirituels. Jusqu'a pr6sent, cinquantesept baptemes sur le quai de la gare! Le the, nous le
donnons a discrition; quant aux pains, ils sont comptis
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d'apres le chiffre prevu des clients. Voila qu'un jour
oh nous en avions apport6 cinq cents pour quatre cent
douze pauvres annonc6s, il nous en manquait 200oo poor
finir notre distribution. Je les fis acheter pros de la
gare, mais nous nous aperqcmes bient6t qu'un boo
nombre de ceux qui itaient deji servis changeaient
de wagon avec nous : nous par la porte et eux par le
dessus (wagons de marchandises d6couverts). Depuis,
il a fallu imaginer un moyen de nous y reconnaitre:
c'est un trait au crayon d'encre sur la bande d'6toffe
blanche 'que chacun de ces malheureux porte sur son
habit avec un numero et le sceau du-mandarin. Les
pauvres affames tentent bien tout ce qu'ils peuvent
pour faire disparaitre !e signe qui les empeche d'etre
servis deux ou trois fois. L'un d'eux a essay6 de le
laver : tout le haut de son 6toffe est devenu violet. Un
autre, plus avis6, I'a couvert' de farine. Hl6as! la
farine est tomb6e sous mes doigts, et la marque violette a r6apparu. J'avais grande envie de fermer les
yeux, mais, si ce pauvre homme avait vu son true
r&ussir, il l'aurait r6pet6 pour sa femme, ses enfants,
ses voisins, ses amis, et nous aurions 6t6 debordies.
Le train reste habituellement deux heures en gare;
un jour, par suite d'un retard considerable, il devait
stationner moins longtemps. N'ayant pas assez de
pains, je demandai a un employe si j'avais le temps
d'en acheter. 1 me r6pondit affirmativement, parce
que < on attendait que nous ayons fini la distribution
pour donner le signal du d6part ,. Je pouvais i
peine le croire; c'6tait vrai cependant, et le train ne
s'6branla qu'a sept heures et demie du soir, quaid
tout le monde fut servi.
Je viens d'etre interrompue par un Frire coadjateur du seminaire, m'apportant cinq dollars pour les
affames; pr6ecdemment un missionnaire m'en avait
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envoy6 six et M. le superieur du petit siminaire
trois, recoltes parmi ses 6leves. Je suis vraiment tou-

chee de voir comment tout se fait simplement; nous ne
parlons a personne et tout le monde nous aide: petits
dons par petits dons; finalement, les recettes 6galeront a peu pros les depenses; et cela, sans avoir fait
la moindre d6marche pour provoquer des offrandes.
Nous avons, bien entendu, Ia complete approbation
de Mgr Montaigne. Voici la petite carte que Sa Grandeur a eu la bonti de m'ecrire ces jours derniers :
( Je suis vraiment heureux de savoir que vous pouvez faire du bien aux pauvres, ultra-pauvres, qui
passent par la voie ferrie. Vous goitez certainement
des consolations a vous trouver ainsi dans le v6ritable
l66ment de votre vocation, votre lot, disait saint Vincent. Je prie Notre-Seigneur de vous les continuer, ces
consolations, A titre d'aide et d'encouragement, sans
d6triment de la r6compense qu'll vous r6serve au ciel! ,
9 juillet.-J'avais a peine termin6 ma lettre ce matin,
qu'on vint nous prevenir qu'un train de sept cents
affambs 6tait annoncA. Depuis plusieurs jours, leur
nombre ne d6passait pas trois cents. Nous sommes done
parties pour la gare. Si vous aviez vu ce spectacle!
Heureusement, il n'y avait pas d'autres trains sur les
voies; toute la place 6tait a nos maitres et a nous.
Mais c'6taient des a maitres un pen rudes n, comme
disait notre saint Vincent. Nous avons 6t6 pouss6es,
bouscul6es, tiraillees. Certes, ils ne le faisaient pas
expres, les malheureux I Ils nous avaient entourbes,
et comme il n'existait pas de barriere, en se bousculant les uns les autres, ils nous emportaient dans leurs
mouvements. Alors, nous avons fait cesser la distribution; c'6tait la legon la plus efficace, car jusque-lI,
toutes mes exhortations etaient inutiles ; nous pr8-
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chions dans le disert, tant il est vrai de dire que
a ventre affam6 n'a pas d'oreilles a. Enfin, nous par-

vinmes a gagner les bancs du quai; nous y montimes,
et, sur cette estrade improvis&e, nous pumes servir tout
notre monde. Pendant ce temps, ma sceur Marthe et
ma seur Franooise faisaient bonne moisson pour le
ciel : ving-sept baptemes en une heure, la plupart a
toute extremiti !
Ce qui m'ennuie, c'est qu'on commence a parler de
nous et qu'on nous loue beaucoup. Hier, le chef de
la police, dont la maison touche presque a la n6tre,
a arret6 nos Soeurs pour leur demander mon nom.
Nous avons su ensuite que c'6tait pour le mettre dans
un journal chinois. Tout se passe pourtant sans bruit,
sans embarras, mais il faut bien tout de mrme que
nous sortions de la maison pour nous rendre a la gare.
Cette nouvelle ceuvre, temporaire sans dopte, ne
nuit pas d'ailleurs a la prosperit6 de notre h6pital
Saint-Vincent, qui compteence moment sept malades.
Vous savez, ma respectable Sceur, que nous avons
decor6 de ce nom et place sous le patronage de notre
bienheureux PNre, deux miserables chambres, a c6t6 de
celle de notre portier, am6nag6es bien modestement,
pour servir d'asile aux pauvres passants, aux mendiants.
malades on infirmes, aux mourants abandonnes que
ma sceur Marthe rencontre dans ses courses charitables. Pour savoir ce qu'est une journ&e de notre
bonne seur Ly, il faudrait la suivre pas a pas, ce qui
n'est pas facile, car m&me avec ses a petits pieds »
elle marche plus vite que nous toutes! Ses visites A
domicile ne ch6ment pas non plus; elle a, en ce moment, plusieurs adultes baptis6s dans nos environs,.
prepares par ses soins, et qu'elle va voir,tous les
jours, dans leurs taudis pour les entretenir dans la ferveur de leur bapteme.
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Oh! que j'aurais de (c belles demeures » ia vous
faire voir et de traits idifiants a vous raconter! En
voici un entre beaucoup d'autres. Ma saeur Marthe a
fait enterrer ce matin un pauvre homme, dont la conversion sincere nous a et6 une veritable consolation.
C'6tait un mendiant infirme, age d'environ vingt-cinq

ans, qu'elle connaissait depuis longcemps et avait
recueilli par pitie, il y a une vingtaine de jours. Au
debut, il n'avait pas l'air commode et roulait de si
gros yeux que je dis i la sceur : a Vous aurez du
mal avec lui; s'il n'est pas dispose & accepter le bapteme, il faudra lui mettre le scapulaire vert. n Ce
malheureux etait tres fatigue, et semblait n'avoir plus
que deux ou trois jours a vivre. Ma soeur Marthe
commenca par le " faire descendre directement en
enfer ,. (Elle connaissait ses antiecdents, savait qu'il
avait vol, et fait bien d'autres mauvais coups...) Elle
lui fit une telle peur, qu'il demeura sans repondre et
craintif comme un enfant. Alors ma sceur Marthe
changea de theme et parla de I'infinie misericorde
du bon Dieu. Peut-4tre n'avons-nous jamais assist.e
une conversion si rapide, et on pent dire si complete.
Le lendemain, ce pauvre homme me paria beaucoup,
et de lui-mrme me dit qu'il etait un grand pecheur,
me demanda de prier pour lui, puis ajouta qu'il ne
pouvait guirir, mais qu'il irait au ciel et ne nous
oublierait pas.
Voyant se bonnes dispositions, nous l'avoas baptise; aprks quoi, il a traina plus longtemps qu'on
n'aurait pu le supposer, Pendant ces vingt jours, pas
un mot de plainte ne sortit de ses lIvres; sa boucbe,
qui ne s'etait ouverte jusque-lI que pour maudire, ne
prononcait plus que des paroles de repentir et de
reconnaissance. Sur son d6sir de revoir o ses amis ,,
les mendiants de la gare, ma sceur Marthe les it
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venir par groupes de quatre ou cinq. Quel tableau!
Parmi eux, il y en avait un qui sert souvent de porteur de cercueils pour les enterrements de nos pauvres.
C'etait u l'ennemi du mourant ,! Celui-ci lui dit
qu'il lui pardonnait; puis il ajouta : A Je vais bient6t
mourir; tu m'enterreras, mais tu ne demanderaspas de
C'est lui, en effet, qui 1'enterra ce
sous a la Sceur!
matin; mais ma seur Marthe lui donna quand m&me
les cinquante sous d'usage.
Combien d'autres faits du m&me genre je pourrais
vous narrer, depuis que nous recevons ces malhenreux, dont 1'&me s'ouvre si volontiers a la connaissance
du bon Dieu et aux esperances d'une vie meilleure!
15 juillet. - Combien je fus imue hier en lisant
votre bonne et encourageante lettre du loI Nous
revenions justement de la gare, oui nous avions servi
quatre cent vingt pauvres; la veille, il y en avait eu
huit cents, et trente-huit bapt&mes rien que ce jour-la.
C'est vous dire, ma respectable Sceur, que notre
bonheur continue, que nos sceurs ne se lassent pas
et que nos chers maitres ne didaignent pas nos petits
services. J'ai et6 aussi bien touch6e de la magnifique
offrande que vous m'annoncez. Justement, la veille,
devant ce beau chiffre de huit cents, j'avais eu une
ombre de crainte; je m'itais dit: Combien y en a-t-il
i venir encore? N'ai-je pas 6t6 tn6mraire d'entreprendre ces distributions? Mais ce ne fut qu'un
( eclair >; la pens6e que c'6tait la divine Providence
qui avait tout conduit me donna confiance qu'elle
acheverait l'oeuvre commenc6e, et voila que sa
r6ponse m'arrive avec votre bonne lettre.
En reconnaissance de ce pr6cieux secours, les
cinquante premiers bapt&mes se feront a vos intentions et a celles de nos chores soeurs qui y ont contri-
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bu6. J'en ai fait part a nos bonnes compagnes qui s'en
rejouissent avec moi.
Le train ordinaire vient de passer, sans pauvres
aujourd'hui, cela arrive de temps en temps, maisalors,
il y en aura deux f9is plus le lendemain. Rencontrant
ma soeur Francoise Kouo, je lui ai dit : II n'y a pas
de pauvres aujourd'hui. ) Elle m'a r6pondu aussat6t:
a Pauvres de nous ! » Cette r6ponse, dans la bouche
d'une jeune seur chinoise, m'a fait bien plaisir.

i6 juillet. - Ce matin, a huit heures, on est venu
nous pr6venir qu'un train d'affames arrivait; ils etaient
neuf cents, et pendant que nous faisions nos distributions, un message du tiligraphe nous en annon-

gait mille quarante pour cet apres-midi. Nous faisons
nos preparatifs.
23 juillet. - Depuis ma dernibre lettre du 16, nous
avons eu encore des journies bien consolantes. II y
avait eu un convoi de neuf cents le matin, et je vous
disais qu'on nous en annoncait un millier pour i'apr.smidi; ce fut vrai. Ce jour-1, nous eumes en tout
quatre-vingt-deux baptemes, une enfant recueillie
pour la Sainte-Enfance et un mourant pour c I'h6pital Saint-Vincent n. Ce mourant, je l'avais apercu
sur le sommet d'un wagon de charbon; il 6tait assis,
et n'avait de vivant que les yeux, qui sortaient
effrayants de leurs orbites; je n'ai vu nulle part
pareille maigreur ! Quand il s'apergut que nous soignions les autres malades, il descendit lui-meme de
son wagon. Je le regardai, stupefaite, me demandant
si ce n'6tait pas la mort personnifi~e que j'avais
devant les yeux! La pauvre sceur Marthe revisait
piteusement ses remedes, n'en trouvant pas un qui
pft convenir a l'6tat de ce malheureux. Pour rendre
le spectacle plus poignant, il se mit a pleurer silen-
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cieusement. Nous lui proposAmes de rester chez nous.
Avant que nous ayons pu 1'en empecher, il &tait prostern6 i deux genoux, la tate touchant terre, a la
manidre des paiens du nord de la Chine. Nous le
relevimes; pendant ce temps, sa femme 6tait venue
nous rejoindre. Us ramasserent leurs a trisors n : deux
petits paquets et une couverture, et se dirigerent vers
notre maison, conduits par une de nos soeurs, le
malade soutenu par un de nos employes.
Ce pauvre homme n'est pas encore mort et son 6tat
ne s'aggrave pas; il s'alimente tout doucement; sa
maladie semble surtout la misere, et ma soeur Marthe
a espoir de le sauver. Tous les deux ont P'air de bien
braves gens : la femme rend djkA quelque service au
dispensaire. Le pauvre homme a laissi an Ho-nan
sa vieille mere, qui le suppliait de nepas partir. 11 lui
avait r.pondu : A Si je reste, je meurs certainement;
autant. essayer de vivre ailleurs! , S'il guerit, nous
verrons ce que nous pourrons faire pour lui.
Le 17, ii n'y cut que cinq cent quatre-vingts
pauvres. Le i8, il y en eut mille cent, et le train, as
lieu d'arriver A quatorze heures, n'6tait lI qu'A dixsept heures trente, long i n'en plus finir. Pendant
que nos seurs allaient de wagon en wagon soigner les
plus malades, ceux des dernires voitures se demandaient s'ils auraient leur tour. J'ai vu un. pauvre
homme portant sa femme surson dos jusqu'il'endroit
o0 nos sCeurs se trouvaient; elle avait la dysenterie
et 6tait d'une extr&me faiblesse. De vieilles femmes
desceadaient aussi pour Atre soignees plus tbt. Le
train n'6tait pas a quai, ce qui rendait les descente
et les montees bien plus difficiles. Pour comble de
nalheur, ii se mit a pleuvoir et tous les wagons
6taient d4couverts. Quelques families moins miserables se faisaient de petites tentes avec des sattei;
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on voyait aussi, qa et 1a, quelques parapluies, mais les
quatre cinquiames n'avaient absolument rien pour se
couvrir. Quelques hommes nous demanderent si nous
n'aurions pas de vieilles nattes a leur donner; nous
plmes contenter une dizaine de families; mais, pour
tous les autres, nous ne pouvions que les recommander
au PNre des pauvres. II itait sept heures et demie du soir
quand nous rentrames; la chere cornette avait repris
la forme primitive du temps oi l'on ne se servait pas
d'amidon. C'Atait la veille de la fete de notre Bienheureux Pere. Nous sentions son regard satisfait s'abais-

ser vers nous avec sa ben6diction.
Le 19, il n'y cut pas de pauvres; mais, le lendemain

matin, i cinq heures et demie, un train entrait en
gare. Comme on nous dit qu'il y resterait plusieurs
heures, nous primes le temps d'assister A la messe et
de dejeuner. Aussit6t apres, nous nous rendimes a la
gare. Les pauvres gens nous assurerent qu'on ne leur

avait fait aucune distribution depuis deux jours;
quelques-uns nous montrerent les restes de la pr6cedente distribution : c'6tait du pain de mais noir et
tout moisi, ou plutot quelque chose qui n'avait plus
de nom. ls requrent l'ordre de descendre, parce qu'on
avait besoin de leur train pour le trafic des marchandises. Quel tableau de voir cette foule de neuf cents.
mis6reux traversant la voie ferr6e avec leurs tristes
bagages! Ils s'installirent sur le quai, oui nous primes
les soigner et les servir tout a notre aise. Pendant ce
temps, on vint nous avertir qu'il y en aurait mille cent
dans la soir6e. A midi, nous apprimes que ceux du
matin n'etaient pas partis, et qu'il n'y aurait pas de
train pour eux. En effet, quand le train de quatorze
heures arriva, avec un millier de pauvres, les neuf
cents du matin taient encore sur le quai; ilsrevinrent
se presenter pour avoir du pain, mais nous n'en avions
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que pour les nouveaux venus. Le train ne resta qu'une
heure en gare : les plus malins, les plus d6gourdis,
ceux surtout qui n'6taient pas charg6s de famille,
eurent la bonne id6e d'y monter; mais quel desespoir
pour les autres, quand le train s'ebranla et qu'ils rest&rent des centaines sur le quai! Une d6putation
d'hommes vint vers nous, pour nous demander ce
qu'ils pouvaient faire. Nous leur expliquames que
personne ne nous avait chargees d'eux; que tout ce
que nous pouvions faire etait de les ravitailler un peu.
Je fis done une nouvelle commande de petits pains,
et, dans la soiree, nous allAmes les leur distribuer.
Vers sept heures et demie, on nous dit qu'il n'y
avait toujours pas de train, et que les malheureux se
disposaient A passer tristement la nuit sur le quai. Le
lendemain matin, nous fimes rbveilles par un veritable
ouragan, qui ne dura qu'une demi-heure, mais si
violent que I'eau p6natrait jusqu'a nos lits au dortoir.
Notre coeur se serra A la pensee de nos pauvres. Aussit6t le d6jeuner, j'allai les voir avec ma soeur Marthe.
Nous rencontramesen chemin un de leurs ( d6putes u,
qui cherchait notre maison; ils sentent bien, les
pauvres gens, que nous nous interessons a eux! Une
troisibme fois, nous leur portames des pains et da
the chaud, ce qui leur fit beaucoup de bien. Ce jourIA, il n'en arriva pas d'autres et on permit A ceux-ci
de monter sur les toits d'un train de voyageurs. Ils
etaient rest6s U1trente-quatre heures en gare, sans que
personne autre que nous se souciat d'eux.
Hier, il en vint neuf cent quatre-vingts; nouveau
spectacle : ils avaient du recevoir I'ouragan de la
veille, car leurs habits et leurs couvertures 6taient
tremp6s, etendus le long des parois des wagons;
tristes lambeaux d'un triste passe, suivi d'un avenir
plus triste encore peut-&tre! Ces malheureux n'avaient,

-

i8i -

eux non plus, rien recu depuis deux jours, et a la
vue du petit pain que nous leurs donnions, les plus
hardis nous dirent: ( Comment voulez-vous que nous
vivions avec cela? n Au fond, c'4tait bien vrai; aussi
aujourd'hui allons-nous essayer de doubler la ration,
pour les grandes personnes au moins.

Monseigneur continue a nous encourager: il m'a
donn6 cinquante dollars et m'kcrivait encore ce
matin : c Je prie le bon Dieu de b6nir votre d6vouement. n
Lettre de la saur REISENTHEL, Fille de la Chariti
Si M.

LE SUPERIEUR GENERAL

Shanghai, Maison Centrale, 22 juin 1929.
MON TRts HONORa

PERE,

Votre binidictiox, s'il vous plait !
C'est un bien filial merci que, tout d'abord, je viens
vous dire pour vos si bonnes et si paternelles lettres,
qui sont venues me trouver, l'une &Peking, I'autre A
mon retour ici. Je les ai lues et relues et elles me seront
lumiere et encouragement. Combien j'aime, mon Tres
Honor6 Pere, cette pens6e que, si l'esprit apostolique
se d6veloppe dans la Communauti, nous aurons un
relivement dans les vocations et que, si nous nous
donnons a Dieu, II nous le rendra au centuple!
Avec notre chore soeur Laporte, je viens de faire
une petite tournee dans le Nord, oi j'ai pu voir toutes
nos maisons, ayant, en cela, plus de chance qu'au
Kiang-si, oi, le fleuve manquant d'eau, j'ai df laisser,
sans la voir, la pauvre maison de Kianfu. Nos soeurs
en ont eu de la peine, et moi aussi.
Pour le Nord,ce n'etait pas a craindre, mais, plutot,
les retards de trains ou leur absence; car, s'il n'y a
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pas de guerre proprement dite, les differentes armees
sont toujours 'une contre l'autre, a tour de rBle. je
crois. On se donne de l'argent; cela finit d'un c6t6
pour commencer d'un autre.
A 1'aller, c'6tait tres bien, mais, au retour, de
Chengtingfu a Paotingfu et de lti P6king, ii a falla
faire provision de patience, prendre un train tres
omnibus et faire une partie du trajet en fourgonMais, comme nous sommes arrivees tout de meme,
nous n'avons fait qu'en rire.

Du reste, mon Tres Honor6 Pere, les maisons de
nos soeurset leurs ceuvres soDt consolantes i voir. Que
de belles missions, particulierement dans. le Nord !
Et moi qui croyais, a force de 1'entendre dire au loin,
que les oeuvres de Chinie allaient en d6clinant ! C'est
qu'il n'en est rien, heureusement. Ce qui manque seulement, c'est le personnel.
A Tientsin, par oji nous avons commence, 1'h6pital
fait bonne figure et, surtout, beaucoup de bien, tant
aux classes un peu aisles qu'aux pauvres. Notre chere
socur Lebrun est estimbe au dehors comme au dedans.
L'Annexe des Martyres, oi nos seurs sont a demeure
depuis la fin de novembre, abrite des vieillards, qui
ont 'air trbs heureux. Le dispensaire soulage aussi
.bien des pauvres du quartier.
Tougshan a son hospice, qui fonctionne bien. On
y recueille les vieillards, ainsi que les mutiles, les
incurables de la mine. 11 y a aussi uneicole chinoise,
dirig6e par nos sceurs et qui compte trois cents enfants
et jeunes filles. Cette ecole est bien tenue.
A P6king, nous avons vu les cinq maisons. Le Jenn
T's6 T'ang, c'est la nombreuse famille de la SainteEnfance; une ecole interne d'enfants des chrytiens
pauvres des villages,auxquelles nos sceurs apprennent
ensuite a travailler; une autre 6cole franco-chinoise,
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dont les plus grandes ilives sont des aspirantes a la
Communauti. Les plus avanc6es passent un examen
qui leur facilitera ensuite l'enseignement. Ma soeur
Raymond se donne beaucoup de peine, mais elle a
bien arrang4 cette maison.
L'hbpital Saint-Vincent est aussien voiede progrbs,
aussi bien par rapport a la partie consacr6e aux
malades, dont l'installation a 6t6 bien amelioree, que
pour les oeuvres de jeunesse, car l'asile est fr6quent6
par un bon nombre de petits enfants et l'ouvroir
externe prospere 6galement. I y a eu, le 31 mai, une
belle r6ception d'Enfants de Marie. C'est une association naissante.
L'hospice Saint-Joseph, comme son saint patron,
ne fait pas de bruit. Le local est bien petit et oblige
a restreindre le nombre des vieillards qui aspirent A
y etre,admis; et il y a tant de pauvres du c6te de
Peking, des pauvres honteux! J'ai vu, parmi les
vieilles femmes,une personne de la famille imp6riale.
Comme genre, elle ne ressemblait pas aux autres. Quand
on lui parle du passe, elle repond qu'elle ne regrette
rien, qu'elle est contente d'etre chr6tienne et attend
le ciel.
II y a aussi, dans cette maison, une 6cole et un
ouvroir externe, qui rend service A bien des pauvres
ouvrikres, et un important dispensaire.
L'H6pital central nous inquijte toujours. On dit
manquer d'argent pour le continuer dans les conditions actuelles. Qu'y changera-t-on? L'administration? les docteurs? les soeurs? Cependant, on y
soulageet guirit grand nombre de malades et, surtout,

les fruits spirituels y sont abondants. Le jour oir j'y
suis all6e, un jeune homme, convalescent d'une tris
grave fikvre typhoide, a voulu me dire en termes 6mus
sa reconnaissance envers les soeurs, car il avait tout
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pour mourir, et c'est gr.ce a leur d6vouement, a leurs
soins s'il est guiri. Et le soir meme, il demandait un
cat6chisme pour etudier la religion. Les faits de ce
genre y sont tres frequents. Nos soeurs prient, se
d6vouent et se confient au Sacr6-Ceiur. La petite
famille, ~ 1'exemple dema saeur Barbry,est si fervente

que peut-&tre elle obtiendra la conservation de cette
chire meuvre.
L'h6pital Saint-Michel, par lequel nous avons termin6 nos visites a Peking, tient aussi sa bonne place
pour les bons soins donnes aux malades et les fruits
spiritueis. Jusqu'ici, il atteint surtout les Europ6ens et
les classes aisies. On aspire a pouvoir agrandir la
partie reservie aux pauvres, si la Providence le permet.
J'ai vu l1 une petite fille de douze ans, ame vraiment
pr6destinee, d'une bonne famille paienne; elle est
entree comme malade, on craint pour la poitrine.
D'instinct, cette enfant a Rt6 attir&e, par le surnaturel,
vers les seurs, elle a voulu etudier la religion et
a demand6 le bapteme. M. Clement lui a dit d'en
demander la permission a son pere. Elle l'a fait et
celui-ci lui a r6pondu qu'il ne s'opposait pas a ce
qu'elle ob6isse ainsi a sa conscience, mais que la
religion chr6tienne impose des devoirs et qu'elle ne
doit I'embrasser qu'a la condition d'y &tre fidle
ensuite. Elle a 6t6 baptisie, a fait sa premiere communion et a et6 confirm6e. Son bonheur est de communier; comme elle est faible, on ne lui permet d'aller
a la messe que le dimanche. Pour n'etre pas distraite
et mieux dire son chapelet, elle se mettait la t&te sous
les couvertures. Je n'ai pas 6te peu 6tonnee de la voir
venir me demander, en francais, d'etre admise a la
Communaut6, quand elle sera plus grande.
Les differentes missions font aussi leur bonne part
de bien.

-

185 -

L'h6pital Sainte-Anne de Paotingfu, bien installe,
rayonnera toujours davantage a mesure qu'il sera plus
connu.
L'orphelinat a, avec la Sainte-Enfance, une 6cole
externe, un dispensaire et meme un h6pital minuscule, decore du nom d'hApital Saint-Vincent et que
notre bienheureux Phre ne d6savouerait pas, cat, s'il
ne contient que quatre lits, s'il est simple, pauvre, )I
recueille les plus abandonnes, qui y trouvent la guerison on le ciel.
Chengtingfu est le village de la charite, oi sont
reunies toutes les miseres et oi les pauvres sont tres
aimis et bien servis.

A l'annexe, mon Tres Honor6 Pere, j'ai instaHl ma
soeur Ly comme premiere d'office. Il semble que cela
ira bien. C'est aussi un bon petit centre d'oeuvres.
Shuntehfu aaussi: une ecole interne pour les enfants
des chretiens pauvres des villages; les bib6s de la
Sainte-Enfance, qui vont ensuite a Chengtingfu; un
ouvroir externe et des vieillards. Le bien s'y faic
modestement, mais sirement.
Et maintenant, mon Tres Honore P&re, me voici de
retour, contente de connaltre nos chores sceurs, leurs
maisons et leurs belles oeuvres. Dans plusieurs maisons,
il y a aussi un catechuminat, qui produit de bons fruits.
Combien, de plus en plus, mon Tres Honore Pere,
nous allons prier pour que de vrais ap6tres, missionnaires et soeurs, soient envoyds, car la moisson est
abondanteet nous n'arrivons pas t Ia recueillir ! Mais,
quelle grAce de pouvoir y travailler un peu!
Veuillez agrier 1'expression du filial respect avec
lequel j'ai I'honneur d'etre, mon Tres Honore Pere,
Votre trbs humble et tris ob6issante fille,
Sceur REISENTHEL,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

COCHINCHINE

LA CHARITE POUR DIEU NE CRAINT PAS LA PEINE

Au commencement de cette annie, j'6tais en visite
chez des parents, . Ba-Nam, au-dessus de Saigon, et

je lisais, dans le journal catholique, des felicitations
i I'h6pital de Giadinh, qui, ces jours-ci, avait le bonbeur de possider les seurs de Saint-Vincent-de-Paul,
pour soigner les malades.
A quelques mois de l, je reqois des nouvelles d'une
de mes parentes, qui est entree i l'h6pital de Giadinh
pour se reposer. Je profite de cette occasion pour
aller acheter de la soie et faire diverses provisions a
Saigon. Je m'arrkte, en passant, a I'h6pital de Giadinh.
J'entre et regarde i droite et a gauche. Dans tons
les pavilions, les salles nettoyees, peintes en blanc,
bien propies; les lits, de couleur verte; tout tres joli
k voir. Les carreaux brillants. Au dehors, tout est
bien balay6. Je suis vraiment content de ce queje
vois.
Partout, c'est rang6 avec ordre.

En ce qui concerne les seurs, tous les matins, au
point du jour, elles s'occupent de leurs devoirs religieux : prieres, meditation. Aprbs le dejeuner, elles
changent leurs vetements contre une blouse blanche,
pour donnertoutes sorLes de soins aux malades, faisant
leur travail comme si elles itaient devait le bon Dieu
et le voyant toujours dans leurs malades, leurs frires
et sceurs en Jesus-Christ.
Elles travaillent avec cceur, ne comptant pas leurs
fatigues, sans se laisser rebuter par les mauvaises
odeurs et la contagion. Une Ame droite qui r6flkchit
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un peu se demande comment cela peut se faire. Elle
comprend que Dieu r&compensera leur merite dans le
ciel, que c'est de la bonne religion, la religion chretienne.
Soigner les malades, leur procurer les remedes, la
nourriture et la boisson suffisantes. Se .dranger tout
le jour. Prendre autant de soin pour l'.me que pour le
corps. Consoler les paiens pour les mettre dans la
bonne voie.

Pour les chr6tiens, aller chercher le PEre de la
paroisse, qui leur apporte le Viatique et l'ExtremeOnction A la derniere heure, aidant ainsi le malade a
bien mourir. De quel m&rite est tout cela devant le
bon Dieu!
Je viens de demander a une personne qui connait les
saeurs ce qu'elle en savait : j'ignorais que parmi les
sceurs venues de France, il y en avait qui appartenaient
a des families distinguees, qu'elles quittaient une
parent6 nombreuse, leur pere, leur mere, mmme de
riches situations; qu'il y en avait aussi de tris
instruites et qu'elles m6prisaient tout cela pour trouver
ensuite le paradis comme la recompense de leur
devouement.
II faut done avoir une tres grande affection et vn&eration pour les sceurs vraiment fortes et courageuses et
qui contribuent & la gloire de Dieu; et convenir qu'un
travail si beau est I'effet de la vertu et de l'amour
divin. Pour celui qui r6flichit, un tel enseignement ne
peut que le porter &louer Dieu toute 1'Rternit !
(Extrait d'un journal annamite de Cochinchine.)

AMERIQUE
ETATS-UNIS

Leltre de la swur PAULA DUNX, Fille de la Charili
' M. LE SUPERIEUR GENERAL
Emmitsburg, le 23 septembre 1929.

MoN TRts HONORE PtRE,
Votre bxendiction, s'il vous plait!
C'est avec le cceur rempli d'une vive 6motion, que
je vous 6cris aujourd'hui, mon Tres Honork Pere.
J'aurais bien voulu le faire plus t6t, mais, puisque
vous vous etes d6ji form6 une idie des jours de f&te
qui se sont succ6d6 depuis le o1septembre, jour ot
Notre Tres Honoree Mere s'est trouvie parmi ses
Filles des ttais-Unis, je vais tacher de vous en dire
un mot.
Au d6barcadere de New-York, il se trouvait vingtcinq cornettes, deux bonnets noirs et un bon nombre
de lazaristes, pour accueillir la Tres Honoree Mere;
sans beaucoup de tracas, on s'est rendu a Mount
Saint-Vincent, oh la reception a 6t6 des plus cordiales. Apres une nuit de repos, on a &t6 a Philadelphie; on a visiti rapidement chaque maison, o0 enfants
et saeurs avaient fait de grands preparatifs 'de fete
pour la Tres Honor6e Mere : compliments, chants,
fleurs et cadeaux.
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De Philadelphie, la Tres Honor6e Mere, que j'ai
accompagnee, s'est rendue a Baltimore. Les plus
petites maisons ont et6 les premieres visities, ensuite
les autres; a Mount Hope, il y avait plus de soixante
sceurs assemblees pour accueillir leur Mere. Les sceurs
des villes enviroanantes, o4 notre Mere ne pourrait se
rendre, avaient regu un mot, car j'avais fait en sorte
que toutes les sceurs de la province eussent le bonheur
de voir leur Tres Honoree Mere. Je crois avoir reussi.
Le 17 septembre, c'est la Maison Centrale qui
a eu l'honneur d'avoir la Trbs Honoree Mere, pendant
deux jours trop courts. La chapelle 6tait decor6e et
illumine comm.e aux jours de grandes fetes. Apris le
chant du Magnificat, on s'est rendu a la chambre de
Communaute, sceurs a l'habit, soeurs du seminaire, le
directeur et son assistant. Alors il y a eu compliments,
chants, bouquets de fleurs, de la part des sceurs
l'habit et des petits bonnets. Ce qu'il y avait de
mieux, les paroles si touchantes de Notre Trbs Honoree
Mere, et d'avoir des nouvelles directes de Notre
Tres Honor P&re. De 1&, on s'est rendu & I'infirmerie
des soeurs; je ne saurais vous dire la joie de ces cheres
anciennes.
Les jeunes filles du pensionnat, qui venaient de
commencer leurs classes, ont reussi tres bien a donner
un gracieux accueil a la Tres Honor6e Mere, qui en a
&tA enchantee.
L'ouverture des classes du college n'avait pas
encore eu lieu.
Toute la maison a 6ti parcourue : < Stone House,
Maison Blanche ), ainsi de suite. Les deux petites
icoles, sous la d6pendance de la Maison Centrale,
ont eu aussi le plaisir d'une visite dela Tres Honoree
Mere.
Le 19 courant, j'ai accompagn6 notre Mere a
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Washington; en un jour, elle a visite les six 6tablissements; Mgr I'6veque coadjuteur et nous lui avons
fait voir, en auto, les beaut6s de Washington.
Le 20, a dix heures du soir, Notre Tres Honoree
Mire et ma seour Reeves ont pris le train pour la
Nouvelle-Orlians. Arrivies a la gare, nous avons 6ti
surprises de voir un groupe de soeurs qui voulaient
avoir encore un dernier mot de Notre Tres Honoree
Mere.
Je me propose d'aller a la rencontre de cette
bonne Mire & Detroit, d'oi je l'accompagnerai au
Canada; je lui dirai au revoir sur le vapeur qui doit
vous la ramener A la chere Maison-Mere.
Comment vous dicrire, mon Trbs Honore Pere,
la grande joie que cette inoubliable visite nous a
faite ! Je vous le laisse deviner. Nos soeurs ne cessent
d'en parler, et puissions-nous nous souvenir des bons
conseils de cette Mire v6n&r6e, parlant d'un cceur si
bienveillant et si maternel! A vous, Tres Honor6
Pere, un grand merci de nous avoir procure ce grand
bonheur; nous vous offrons, de nouveau, nos sentiments de filial respect et nous vous redisons notre
affectueux attachement A la chere Communaute ett
nos VWnbres Superieurs.
Veuillez bien nous donner votre paternelle bbn6diction et me croire dans les Sacris-Cceurs de Jsus et
de Marie Immacul6e, mon Tres Honore Pere, votre
tres humble et obbissante ille,
Soeur PAULA DUNN,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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AMERIQUE CENTRALE

JOURNAL

DE VOYAGE DE SOEUR LEVADOUX
FILLE DE LA CHARITt
Jeudi, zojuin 1929.

A quatre heures precises, profitant de la marie
montante, ie paquebot Flandre lkve l'ancre, au son
aigu de la sirene, s'avansant majestueusement sur
Ie Garonne, tandis que, vers le quai, les amis et les
families des passagers agitent les uns leur mouchoir,
les autres leur chapeau, on font de la main un dernier signe d'adieu. Plus que quelques minutes et ce
grand bateau ne sera sur l'oc6an qu'un infime point de
mire, disparaissant aux regards de ceux qui le suivent
encore de loin, la larme a l'ceil et le cceur oppress6
par la peine de la s6paration; car, pour quelques-uns,
c'est un pere chbri, un.poux
ou des enfants bienaimbs qui s'eloignent et - qui sait?- peut-6tre pour
ne plus se revoir ici-bas.
Notre petite famille est aussi dignement repr6sentee. Notre Tres Honoree Mere ayant prii notre si
bonne sceur Froidefond de venir accompagner Ies
voyageuses a bord, ce dont elle s'acquitte avec sa
sollicitude et sa bont6 ordinaires; sa bonne assistante
vent aussi nous donner une marque de cordialiti et
de sympathic en venant nous y rejoindre. La bonne
sceur Leclerc etait venue aussi pour dire un dernier
adieu a sa soeur ainke, choisie par nos VWn6r6s Supirieurs pour faire partie de la petite colonie partante,
afin d'aller grossir les rangs de nos soeurs de 1'Am6rique Centrale. Les deux seurs se s6parent g6nereu-
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sement, heureuses d'unir leur sacrifice; car la s6paration est toujours penible. Le bon et respectable
M. Marlats, superieur de la r6sidence de nos Missionnaires de Bordeaux, ne se contente pas de venir
a la maison, pen avant le depart, nous donner, avec sa
benediction, une preuve de sa fraternelle bienveillance; mais il vient a bord nous souhaiter une heureuse traversee et benir, avec nos humbles personnes,
I'immensit6 de l'oc6an.
Nous partons, pleines de courage et d'entrain,
reconfortbes d'abord par un t6legramme de notre
Tres Honor6 Pere, qui, de Bourbon, nous b6nit, ainsi
que toutes les seurs des maisons d'Amirique, et nous
souhaite une heureuse traversee. Notre Tres Honor6e
Mere, malgre ses pressantes occupations, n'oublie pas,
non plus, I'heure du d6part et, par un autre t616gramme, nous dit que son coeur nous suit pendant le
cours du voyage, que sa priire nous accompagne, et
nous prie de porter son maternel souvenir aux maisons visit6es. De Paris, notre respectable sceur Assistante nous assure, au moment meme oit nous nous
rendons au quai, que le Conseil de la Communaut6

fait des voeux pour nous obtenir une heureuse travers6e. Apres tant de marques de bont6 de la part de
nos VWn6res Superieurs et fortifines par l'assurance
de leurs prieres si puissantes sur le Cceur de Dieu et
de nos saints Fondateurs, qu'avons-nous a craindre!
Cependant, une pens6e nous prioccupe. Aurons-nous
la messe a bord? Aprbs informations auprbs des autorites, on nous dit qu'il n'y a pas de pretre. Premiere
deception! Nous devrors nous contenter de communier chaque matin et a chaque instant a la volonti
divine en nous conformant a son bon plaisir.
Cependant, une messe avait 6t6 c6l6bree pour obtenir des ames de purgatoire cette grice tant d6siree.
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Vont-elles rester sourdes A nos supplications? Presque
miraculeusement, au dernier moment, un pretre se
pr6sente pour aller aux Antilles et voyage avec nous
jusqu'a Fort-de-France. Notre peine se change en
une douce joie; et nous allons, apres avoir fait en
commun nos priires de Co"munaute, tranquillement
prendre notre repos, nous preparant chacune, dansl'intimite de notre coeur, au doux festin du lendemain matin.
Vexdredi 21. - A six heures, nous sommes sur pied,
car la messe 6tait promise pour six heures et demie;
nous nous reunissons dans le petit salon de jeu des
enfants pour faire ensemble notre priere vocale; celleci terminee, nous commencons la m6ditation; le garcon apporte la chapelle, 6tend sur la table la nappe
sur laquelle doit s'offrir le saint saerifice, puis se
retire. Nous attendons, patientes et quelque peu
anxieuses, le pretre; mais, le temps passe et le sacrificateur ne se pr6sente point. Hl6as! nous avons
attendu en vain; ce premier jour de travers6e est
marque au coin du sacrifice que chacune a di offrir sur
I'autel de son coeur. Notre-Seigneur l'aura sirement
accept6 et aura souri, puisqu'll aime Ahtre d6sir6.
Nous traversons le golfe de Gascogne, ordinairement si mauvais et mouvement6; le temps est serein,
les flots sont calmes; cependant, un certain mouvement se r6percute dans les estomacs de mes deux
compagnes de voyage, si d6sireuses, la veille, de se
mettre s6rieusement A I'6tude de la langue espagnole;
elles abandonnent le pont, les livres et se retirent dans
leur cabfhe. Pauvrettes! c'est leur premier voyage,
elles doivent payer leur tribut A la mer! Et, en effet,
voila qu'elles donnent une abondante nourriture aux
poissons. La journ6e se passe dans cette triste alternative. Impossible de se tenir debout!
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Samedi 22. - La nuit a &t6 un pen mouvementee,
le roulis est venu remplacer It tangage d'hier; ce n'est

pas mieux pour cela. Aussit6t levees, nous allons nous
informer si nous auroas le bonheur d'avoir la sainte
messe. R6ponse n6gative du pretre, qui n'ose pas se
hasarder : nous nous retirons d6solies dans notre
cabine pour faire nos pridres de Communaut6. Le chemin de croix remplacera la sainte messe et la communion de d6sir sera encore notre seul reconfort.
Cependant, aujourd'hui, mes compagnes paraissent
plus vaillantes, j'espere qu'elles tiendront bon jusqu'au
bout, malgr6 le mouvement continuel de notre paquebot, qui, n'itant pas tres charg6, fait valser les passagers. I1 a 146 m. 37 de long sur 17 m. 35 de large
(c'est une vraie balangoire), I m. 30 de creux,
7 m. 21 plongent dans l'eau; son deplacement en charge
normale est de 11420 tonnes et de 4 8o tonnes de
port en lourd. La flotte maritime est bonne, excellent
personnel. Les passagers, presque tous des creoles,
metis, mulktres, qui, pour la plupart, se rendent A
Fort-de-France, capitale de la Martinique, sont tris
convenables. Ce sont des employ6s da gouvernement, qui font le voyage en France . prix reduit. II y
a aussi de bonnes families; nous sommes dans le
milieu qui nous convient.
On apprend toujours du nouveau, et ii est bon de
s'informer des choses qui peuvent &tre utiles. Nous
apprenons a bord qu'il existe dans la NouvelleZ61ande un arbre qui donne des aiguilles avec du fi
a coudre. Les indigenes se servent de cc rare produit
pour la confection de leurs vetements. Le libis de cet
arbre, tres dur et trbs r6sistant, s'utilise pour la construction, pour la fabrication des meables et des
outils. Le service pratique et important que leur rend
cet arbre est celai-ci. L'extrimit6 de chaque feuille
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presente une aiguille A coudre. En tirant cette 6pine
elle s'arrache, mais avec un f6l uni & cette extr&mzit
d'une maniere si r6sistante et qui sert aussi bien que
le fil. Les indigenes, ne sachant pas fabriquer les
aiguilles, se servent de cette aiguille naturelle et do
fil qui l'accompagne pour coudre leurs vetements, lesquels, parait-il, ne se decousent jamais. Admirons
une fois de plus la puissance de Dieu, qui a cr6 de
rien tout ce qui peut etre utile on agreable a 1'hommne.
Ce matin, a dix beures, tons les marins, petits
mousses et jusqu'aux derniers employes do paquebot,
ont di, au son de la sirene, faire an exercice de sauvetage en cas de danger imminent. La mer est assez
grosse, la brise fraiche do nord-est souffle avec violence. Chaque marin s'est rendu, ceinture aux reins,
au poste du canot que le commissaire du bateau lui a
assign6. C'est I'anique fait sailiant qui soit venu, en
cette journee, rompre la monotonie A bord. A cinq
heures, au salon, chaque jour, tons les passagers sont
convoquns pour assister i un concert symphonique
ex6cute par des artistes choisis. Le commandant luimeme fait acte de complaisance, afin d'encourager
l'orchestre, en assistant a cette petite reunion, qui a
pour but de distraire agrablement les passagers.
Dimtanke 23. - Nuit mouvementee; nors nous
dernandons avec angoisse si le vent va se calmer suffisamment pour permettre au pretre de dire la messe.
C'est dimanche; nous supplions les ames du purgatoire,
nous leur faisons des promesses. Enfin, les flots se
calment. A neuf heures, an grand salon, messe avec
orchestre. Les artistes nous ont fait entendre les morceaux les plus pieux de leur repertoire. Ave Maria, de
Gounod, 0 Salutariset, voire nmme, le Ciel a visiti la
Jerre. Et, en effet, le ciel a visite non seulement la
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terre, mais la mer, puisque son divin Roi a daign6
descendre, ce matin, de l'autel du bord, oiu II a et6
iminole, dans le coeur des trois pauvres Filles de la
Chariti, qui, par amour pour Lui, se rendent oi la

sainte obbissance les envoie. Ce moment du ciel nous
a paru bien court, mats bien d6licieux. Un grand
nombre de passagers, le commandant en tte, a la
droite duquel on a plac6 les trois petites cornettes,
assistent au saint sacrifice. C'est bien touchant de
p-nser que, sur cette immensit6 oi nous voguons entre
le ciel et les flots, notre Dieu veut bien descendre
vers nous et se faire notre compagnon de pelerinage.
Et dire qu'il y a si peu de chritiens qui savent appr6cier et profiter de sa divine visite. Oh! aveuglement
d'esprit et indifference du cceur humain !
Lundi 24. -

La nuit a 6t6 tres calme; l'oc6an n'a
pas une ride, nous c6lbrons de notre mieux la f&te
de saint Jean-Baptiste. C'est un grand avantage et une
securit6, en cas de danger, d'avoir un pretre a bord.
La journee s'annonce superbe, pas une vague, le ciel
se reflete dans l'ocean en lui communiquant son bleu
d'azur. On ne se lasse pas de contempler ce magnifique et grandiose spectacle et, pour qui veut se perdre
dans la m6ditation de I'infini, les heures s'ecoulent
rapidement; cependant cette m6ditation n'est pas du
goat de tous les passagers, qui desirent des divertissements; car, depuis le 20 que nous avons quitt6 le
port de Bordeaux, nous n'aurons d'autres distractions
que les vagues, tant6t houleuses,tant6tcalmes, jusqu'au
i' juillet, oh aura lieu la premiere escale. Aussi, pour
distraire les passagers, hier soir on fit, au salon, un
cinema, tres convenable, parait-il; c'est la distraction a
l'ordre du jour, on ne peut s'en passer, meme sur mer.
Quant a nous, notre cin6ma est notre oreiller, bien que,
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gra:ieusement, nous ayons recu l'invitation de nous y
rendre.
Pour aujourd'hui, une course de chevaux avait &tC
annonc6e et affichbe de toutes parts; cependant, le
commissaire donne l'ordre de l'ajourner, car nous
approchons des ties Agores et les passagers trouveront l une agreable distraction pour une partie de la
journ6e. En effet, vers dix heures, les premiers qui,
au loin, apercoivent la terre, poussent un cri de joie;
aussit6t toutes les jumelles sont braqu6es sur ce point
encore imperceptible. Mais,i onze heures, le premier
groupe de i'archipel, qui est habiti et assez bien cultiv6, se dessine A l'horizon. A midi, hous passons non
loin du deuxi6me groupe, qui se trouve i droite et a
gauche de notre paquebot et a peu de distance. Tous
les passagers de la salle a manger se haussent sur leur
siege pour pouvoir contempler ce petit coin de terre,
habit- d'un c6ti seulement. Enfin, vers quatre heures,
nous longeons le quatrieme et le cinquilme grouped'assez prbs pour nous rendre compte de la beaut6 de
ces dernieres iles. Celle de l'ouest surtout est parfaitement cultiv6e. On y aperqoit une belle 6glise. Comme
notre bienheureuse Mere, nous prions notre bon ange
de vouloir bien saluer notre Bien-Aim6; les maisons
sont trbs groupies, un peu entassees; en tout cas, les
habitants de ces lies peuvent jouir en toute liberti de
I'air marin, ils sont, toute l'ann6e, en villgiature. Mais
il n'y a pas d'avantages sans inconv6nients; ils sont
bien isol6s du reste des humains, et on nous dit qu'une
fois par mois seulement les bateaux y font escale. II
est vrai que nous sommes au vingtieme siccle et qu'on
peut recevoir et envoyer la correspondance par avion,
c'est un des grands avantages du progres. Apris avoir
int6ress6 les passagers une partie de la journ6e, les
iles disparaissent a nos regards, comme toutes les
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son petit bonhomme de chemin sur 1'eau, il parcourt i
peu pros, malgri les vents et marees, de 55 a 60 milles
par jour, c'est une moyenne raisonnable, qui nous permettra d'arriver au port sans retard.
Le 25. - A minuit, nous sommes reveillies par un
formidable mouvement; le bateau est fortement secou6
par les vagues, le vent souffle avec violence, presage
d'une petite temp6te, qui va nous priver de notre
consolation. D6ej, au souper, hier soir, plusieurs passagers durent abandonner la salle a manger et gagner
au plus t6t leur cabine. Le rouhs et le tangage i
la fois nous bercent sans piti6 de babord a tribord.
Chacun se dit en soi-meme : quand verrai-je la ,in
de mes maux? Ces cinq jours nous ont paru interminables.
Une annonce parait! Grande course de chevaux, au
salon, a trois heures pr6cises. Une course hippique
en plein ocean, ce n'est pas banal; tout le monde s'y
rend! Ce n'est ni dangereux, ni m6chant; ils sont
moins a redouter que ceux qu'on nous pr6pare en
Colombie pour franchir les montagnes escarpees et les
vall6es, les sentiers a peine traces et les d6serts, pour
c6toyer les ravins et les pricipices. Malgr6 la docilit6 de ceux qu'on nous choisit en pareille circonstance,
les pauvres 6cuyeres ne sont pas toujours en sfiret6 en
pareil 6quipage. L'entretien des chevaux de laflotte
maritime est peu coateux; c'est un jeu organis6 en
faveur des orphelins de mer. La journ6e se passe dans
la plus grande tranquillit6 et le calme le plus profond.
Le 26. - Temps superbe, mer trbs paisible, la chaleur commence a se faire sentir, c'est la brise 16gere
du midi qui caresse graciensement les ondes. Nous
avangons doucement. Mes deux bonnes compagnes de
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voyage avancent aussi en science, car elles sont si
appliquies a 1'6tude de la langue espagnole qu'elles
ne tlvent point la tte et divorent le livre de lear plein
gr6, A la grande edification des passagers, qui ne
cherchent en geniral qu'a se divertiret A tuer le temps.
Je crains qu'elles en aient une indigestion! En tout
cas, avec de telles el6ves, le r6le de professeur est
facile. Les deux chores provinces qui vont leur ouvrir
les portes n'auront qu'A se f6liciter et i remercier nos
Vnnrers Sup6rieurs du don qui leur a 6t6 fait. Notre
bonne seur Leclerc, qui va i 1'Am6rique Centrale, est
dispos6e, avec son 6nergie peu ordinaire, A convertir,
non seulement 1'Amrlique Centrale, mais Ie nouveau
monde tout entier. Quant A notre chere s<eur Girault,
elle se rend en Colombie pour y fixer A jamais son
nid. Ces deux bonnes compagnes sont charmantes
d'amabilitA, de pr6venances et d'esprit de genarosith,
qui,depuis leur depart de France, ne s'est pas d6menti
un seul instant.
Le 27 n'offre rien de particulier. La mer est si uniforme qu'elle ressemble a une immense nappe d'un
bleu plus pur encore que le firmament. Nous n'avons
pas encore apercu un seul poisson, ils se trouvent bien
dans leur 616ment. Pour tuer le temps, la Compagnie
offre gratuitement et gracieusement chaque jour aux
passagers un petit journal rkdig iabord. Les quelques
nouvelles qu'il renferme sont envoyhes par la T. S. F.
On a soin d'avertir chaque jour les passagers de mettre
leur montre & l'heure; celle du bateau marquant i
midi et a minuit un retard de quinze minutes chaque
fois. Lorsque nous serons arrivees an port de Colon,
qui ne sera pas encore le point terminus de notre

voyage, nous aurons une diff6rence de six heures de
retard sur le miridien de Paris, comptant avec P'heure
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solaire. Nous restons moralement unies aux exercices
de Paris, tout en adaptant les n6tres A nos montres,
car, sinon, ce serait la d6bacle; tandis que cette continuit6 ininterrompue d'exercices de pi&dt sur tous les
points du globe et sur toutes les latitudes fait la beauti
de la Communaut6 et rend continuellement gloire a
Dieu.
Le 28. De bon matin, on dresse les echelles
autour du bateau, pr6sage d'une prochaine escale,
pensons-nous. Vite nous allons aux renseignements
pour savoir si Pointe-a-Pitre approche. On nous dit
qu'ily en a encore pour tro:s jours et demi. Cependant,
on fait la toilette du paquebot, on ripare les petits
d6gits in6vitables pendant une travers6e au long cours,
et, afin que le navire ait un air propret et engageant
au besoin, on passe a I'exterieur une petite couche
de peinture. Tous d6sirent, comme nous, I'arri`6e au
port; on le voit a l'attitude des enfants, qui sont, pour
les parents, un exerc:ie continuel de patience.
Nous ne sommes que deux cent soixante-dix-huit
passagers et quatorze seulement vont jusqu'A Colon;
nous serons done ( au large >. Au diner, chaque passager trouve sur sa serviette un myst6rieux petit rouleau, blen coll6; chacun s'empressa de derouler le
papier et, en le decollant, voila qu'il 6clate; autant

de p6tards qu'il y avalt de rouleaux; de 1a, hilarlte
g6narale. La petite surprise contenue dans le rouleau
est un superbe casque en papier multicolore et de
diverses formes; aussit6t et comme automatiquement,
tous les passagers s'empressent de coiffer le casque
ou bonnet, M. ie commandant le premier. L'applaudis-

sement est aussi instantan6 que la transformation.
C'est un divertissement bien innocent; nous n'avons
pas 6t6 exclues de la distribution; il y avait meme une
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mitre d'6ivque a notre place; plus d'un regard 6tait
tourn6 vers nous, bien entendu; mais, le petit rouleau
a pris sans tarder la direction de notre poche.
Le 29. - Les saints ap6tres Pierre et Paul: c'est fete
au ciel et stir la terre. Nous avons aussi, des le matin,
notre petite part sur mer. Ce soir, grande tombola
organisee par 1'6tat-major pour les orphelins de mer.
Grand nombre de passagers y ont contribu6 par une
petite offrande. Les lots offerts par eux ont 6t aussi
les bienvenus; nous prenons part a cette petite r6union,
revetant le caractere d'oeuvre pie; la pr6sence des cornettes,symbolisant la charit, ne saurait etre,en cecas,
d6placee.
Le 3o. - Pendant une bonne partie de la nuit, notre
bateau nous berce impitoyablement; le temps est lourd,
I'atmosphr.e chargee, la chaleur etouffante. Vers neuf
heures, avant et pendant la sainte messe, un orage
6clate; Notre-Seigneur descend, quand meme, sur
l'autel du bord, comme au Sinai, au milieu des &clairs
et du tonnerre. Le bateau en est 6branli, quelques
passagers 6mus; mais combien pensent a 4lever leur
coeur a Dieu en presence de ce spectacle imposant et
impressionnant! Cependant, nous sommes a la merci
des flots; si une puissance divine et invisible ne nous
soutenait, il en serait vite fait de nous. Dans la matinee,
'orage se dissipe, le soleil reparait, le ciel redevient
serein et la journ6e s'6coule aussi monotone que les
pr6cedentes.
Le I" juillel. - Cd matin, de notre cabine, nous
suivons la marche progressive du soleil levant, qui
plonge dans l'azur des flots ses premiers feux. C'est
dans cette contemplation muette, pleine de pensses
et de d6sirs ardents vers le Coeur de notre bon Maitre,
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et vers notre ttoile, que nous poursuivons notre meditation, pendant que les passagers sont encore dans les
bras du sommeil. Vers six heures et demie, nous apercevons du pont,
l'est; une riante vegetation; c'est
l'Ilet-a-Gozier (portant ce nom A cause de sa forme
caracteristique); il est haut de quelques metres audessus de l'eau et bois6 presque completement; le c6te
du large est rocheux, l'autre est bord6 de sable. Au
sud-ouest de l'Ilet, un banc de corail s'Atend a une
centaine de metres au large. A la partie sud, on a
6leve, au bord de la mer, un phare cylindrique blanc
en maconnerie, haut de 17 m. 2. Cette tour a &tC
fendue a la base par un tremblement de terre; on l'a
consolidee par une couronne en maconnerie formant
une plate-forme avec balustrade rouge. Les pilotes de
Pointe-i-Pitre r6sident sur l'Ilet-a-Gozier. Derriere
l'llet est le village du m6me nom avec des maisons
6parses et grisitres. A l'ouest, le clocher de la petite
6glise, peu apparent; et, un peu plus loin, dans la
meme direction, le moulin Montauban, eleve, comme

le village, sur une falaise d'une vingtaine de metres
de hauteur. C'est le seul moulin qui soit situ6 au bord
de la mer. Les deux forts, I'un a Fleur d'bp6e n et
l'autre fort de ( l'Union u, formaient autrefois les

principales defenses de Pointe-k-Pitre; ils sont maintenant presque entierement masqu6s par des arbres;
cependant, on distingue encore les fortifications du

premier. Quant au second, appel iadis Fort-Louis.
c'est a peine si 1'on voit, quand le soleil les 6claire,
ses murailles noircies par le temps. Ce petit village a
6t6 presque completement d6truit, Ie 12 septembre
dernier, par un affreux cyclone qui emporta les petites

maisons en bois de cet ilet, comme le vent emporte
une feuille; un grand nombre d'entre les habitants
perirent. L'ie se repeuple petit a petit. Nous ne
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sommes qu'i dix kilometres de Pointe-A-Pitre. A huit
heures, nous y arrivons.
Cette ville a ete construite en 1763 : c'est un des
ports les plus fr6quentes des petites Antilles et la
plus importante ville de l'ile au point de vue commercial, a cause de sa position centrale et de la s&curite de son port. Sa population est de dix-neuf mille
ames environ; c'est la capitale de la Guadeloupe.
Elle posside une Cour d'assises, une Chambre de commerce, des 6tablissements de credit, un lyc6e, deux
mus&es, etc. La Pointe-a-Pitre est la residence des
consuls accr6ditis. D6truite par un tremblement de
terre en 1843. elle fut rapidement reconstruite; mais,
en 1871 et 1899, deux teribles incendies d6vorerent
les quartiers les plus riches. Le cyclone qui eut lieu
en septembre dernier, it prks de deux mille victimes
et beaucoup de d6gits materiels. A 'ile avoisinant
Pointe-A-Pitre, des families entieres disparurent. On
raconte que,d'une nombreuse familie, un seul membre
echap.pa A la mort et fut retrouve sur un matelas
flottant sur la mer. Pendant le trajet de Pointe-i-Pitre
a Basse-Terre, nous apercevons, du bateau, les ruines
d'un petit ilot, qui a -te completement d6trit l'an
dernier. Une seule maisonnette en bois y a 6t reconstruite.
Le paludisme et la dysenterie sevissent a Pointe-aPitre; la principale culture et production de ces iles
est la cannea sucre. Le paquebot y fait une escale de
cinq heures. A treize heures, nous nous remettons en

marche vers Basse-Terre, que nous atteignons B seize
heures. Des que l'on a double la pointe du vieux fort,
on aperqoit au loin la vilql de Basse-Terre; dans l'intervalle, on voit d'abord des mornes presque

t pic

s'avancer jusqu' la mer, oi s'arretent leurs falaises;

des gorges profondes les separent; on rencontre, ep
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premier lieu, les Trois-Pointes, puis, du c6te de la rive
droite, sur une falaise a pic, le fort de Richepanse.
La ville de Basse-Terre est le siege du gouvernement
et des autorit6s civiles et militaires; sa population est
de huit mille habitants environ. On y trouve un v&chU,
un tribunal, une Chambre de commerce, des h6pitaux,
tenus par les sceurs de Saint-Paul de Chartres, un
jardin botanique, etc. Des services r6guliers par terre
et par mer mettent la Basse-Terre en communication
avec toutes les parties de la colonie et les iles rattach6es a son gouvernement. Les paquebots anglais,
francais et am6ricains y touchent chacun quatre fois
par mois.
Le meme jour, cinq heures d'escale a la Guadeloupe,
qui a &te colonisee en 1635 par les Francais et, sauf
quelques legeres interruptions, est rest6e possession
francaise depuis cette 6poque. La Guadeloupe est
d'origine volcanique, le terrain y est argileux et tres
tourmente; elle est traversie de part en part par une
chaine de hautes montagnes inaccessibles, dont les
principaux sommets ont pros de I 5oo m&tres d'altitude et d'oi d6coulent des rivibres g6n&ralement torrentueuses; au pied d'une de ces montagnes, se trouve
Basse-Terre, qui est plus importante encore que Pointea-Pitre au point de vue commercial. Les maisons sont
enfonc6es dans la verdure; ce qui donne a cette ville
un aspect des plus pittoresques. Le long de la c6te de
la Guadeloupe, on trouve de vastes etendues de sable
ferrugineux, qui est, dit-on, d6pourvu d'impuretes et
qui possede une teneur consid&rable de mineral. Le
climat de la Guadeloupe et de ses d6pendances est
reput6 d6testable ence qui concerne les affections du
foie. La Guadeloupe a kt6 ravagee a plusieurs reprises
par desouragans, ceux de 1665 et de 1889y ont laiss6
des traces qui n'ont pas encore disparu. Les ports les
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plus importants de 1'ile sont ceux de La Pointe-A-Pitre,
de la Basse-Terre, de Saint-FranCois, du Moule et
Port-Louis. Les exportations de la canne a sucre, du
caf6, du cacao, du rhum, de la m6lasse, du coton et des
teintures v6g6tales sont !a richesse du pays.
A neuf heures, nous reprenons notre marche.
Demain matin, des l'aube, nous arriverons a la capitale de la Martinique, s'il plait a Dieu. Nous voyageons avec une int6ressante famille, dont l'aieule, Ag6e
de soixante-douze ans, parait en avoir plus de quatrevingts a laphysionomie, n'est pas impotente, ne manque
de charme ni dans sa conversation, ni dans son extirieur. Elle fait tout son possible pour paraltre jeune
et etre A la page avec son entourage. Nous la voyons
paraitre tour a tour sur le pont avec une robe de mousseline blanche, comme au beau jour de sa premiere
communion, on avec une toilette en tulle, laissant
entrevoir un beau jupon multicolore; la couleur de la
robe change suivant les variations du baromhtre;
mais elle ne manque nullement Ala modestie quant A la
longueur du v&tement. De jolis bas a jours et des souliers vernis completent sa toilette. Elle aime qu'on lui
dise qu'elle parait jeune, elle ne veut pas vieillir. Ce
qu'elle n'oublie jamais, c'est de se farder; elle s'administre une quantit6 de poudre telle qu'une meunitre
ne pourrait la porter. Elle fait bien son possible, la
pauvrette, pour la dissimuler, faisant, le matin, une
longue station devant son miroir pour en badigeonner
sa peau et 1'etendre a parties 6gales; mais c'est peine

perdue, car d'un ceil elle ne voit plus et de l'autre
presque pas; c'est la cataracte qui la guette ; elle est
menacee de c6cit6, de sorte que toute la poudre reste
entass6e dans les nombreuses rides de la peau, qu'un

leger decolletage laisse entrevoir. On dirait une
superbe fee carabosse, preparee pourjouer la com6die.
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Nous la regardons toujours d'un air respectueux et
lui rendons les honneurs et les egards dus A ses beaux
cheveux blancs. A cet age, le dentier est un pen
endommagd; c'est ce dont elle g6mit; aussi, pour ne

gener personne, au lieu de descendre a la salle a
manger, elle prend ses repas sur le pont et, pour son
dessert, croque a belles dents une Anorme pomme;
telle une jeunesse de vingt ans. C'est une graad'm&re
extra. Son estomac est, dit-elle, assez delicat; A son
age, cela se comprend. Mais le grand air est un excitant, aussi elle fait honneur A tout ce qui lui est
servi et mange avec une aviditi telle qu'oa craint de
ne pouvoir la rassasier. Le matin, sur pied dbs l'aube,
elle r&clame le d6jeuner. 1 Mon caf6 au lait, dit-elle,
d'un ton qui exclut toute r6plique; j'ai l'habitude de
le prendre A six heures. , " Madame, ce n'est pas
encore l'heure ,, lui est-il r6pondu. Mais grand'mjre
n'entend pas de cette oreille et riposte au gargon, s'en
prenant a tout, meme A la pendule, que 1'on met i
1'heure que l'on veut, qu'on avance, qu'on retarde sans
raison aucune. II est un peu tard aussi pour redresser
la volontd de grand'mere, qui se met A la place qui
I'accommode et lui convient. c Madame, vous genez la
-circulation n, lui est-il dit. « Taut pis, rdpond-elle,
je me trouve bien ici; a mon age, j'ai le droit de me
mettre oh je veux. ) Elle jouit cependant de toutes
ses facult6s; mais sa volonte a du r6gner en reine et
maitresse. Elle est des plus aimables aves nous, qui
la traitons, d'ailleurs, avec beaucoup d'6gards. Elle
nousa prises de telle maniere en affection que, si nous
devons l'en croire, volontiers elle nous aurait euivies.
Elle ae manque ni de piete, ni d'intelligence, elle est
gracieuse et interessante, et elle le sait ! Voila le vrai
portrait de notre grand'mere et compagne de pont;
c'est cependant dommage que nous a'ayons pu la pho-
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tographier; mais il aurait 6te encore mieux de la
peindre. Nous aurons la douleur de nous s6parer
demain, car elle descend i Fort-de-France.
2 juillet. -

DIs cinq heures du matin, la silhouette

de Iile se dessine au loin un pen confuse; vers six
heures, nous atteignons les rives et, a six heures et
demie, nous touchons t quai. D'un bond, nous sautons
A terre et, a sept heures, nous sommes dj&a&la cath6drale de Fort-de-France. Un beau sermon pr6parx
pour les meres chr6tiennes et une superbe grand'messe, bien executie, nous servent de preparation
A la sainte communion. C'est la fete de la Visitation;
nous nous gardons bien d'oublier qu' la Maison-Mere
tous les cceurs sont i la joie; car, en cejour, on c6lbre
dans une douce intimiti la fete de notre respectable
sceur £conome, a laquelle, de tout coeur, nous nous
unissons, offrant a ses intentions nos pauvres, mais
bien devoukes prieres.
La plus grande partie de notre journee se passe
dans un petit parc, appartenant a la ville, tres rapproche du port, ou nous pouvons respirer un air autre
que celui du bord, quoique peu parfum6, car il est si
mal entretenu que nous ne savons ou nous asseoir.
Cependant, il est impossible de s6journer aujourd'hui
sur le paquebot; on s'approvisionne de charbon. Le
pont, les cabines, tout est herm6tiquement fermi, &
cause de la poussiere noire qui se d6gage de toutes
parts. En ichange, nous sommes temoins d'un 6trange
spectacle, qui 6tonne au premier abord. C'est celui
d'une armie de pauvres femmes, toutes d6guenill6es,
couvertes & peine d'un simple sac, la peau de la couleur du charbon qu'elles transportent, qui forment
l'aspect d'un essaim de mouches noires, ou plut6t
d'une vraie fourmilibre, se demenant, courant, criant.

208 C'est a qui travaillera davantage, car, pour charger
ce tas de charbon, elles sont payees A raison de vingtcinq centimes la charge. Pauvres femmes, c'est une
piti6 de les voir suer a grosses gouttes, pendant que
leurs maris se prominent tranquillement.
La Martinique offre l'aspect de deux peninsules
r6unies par un isthme. I.'ile est tres elevee, de hauteur irr6gulire et facilement reconnaissable par trois
montagnes remarquables de formes differentes. On
compte, a la Martinique, soixante-quinze cours d'eau;
mais trois seulement sont navigables. On y trouve
aussi quatre sources d'eaux minerales. Les montagnes
du centre de l'ile sont couvertes de forets impen6trables. Cette possession franqaise est administree
par un gouverneur qui r6side i Fort-de-France, qui
en est la capitale. II est assist6 d'un conseil prive et
d'un conseil colonial. Les deux iles de'la Guadeloupe
et de la Martinique, quoique tres belles, laissent
cependant une triste impression de delabrement et
d'abandon. Les rues et routes sont mal entretenues et
malpropres, les maisonnettes en bois ont un aspect de
d6sordre et, pour peu qu'on p6nitre dans ces intrieurs, un air infect et repoussant, indice de la malpropret6, fait reculer le visiteur. C'est bien dommage;
mais ce n'est pas A nous de juger et de p6n6trer le
pourquoi de cet abandon, c'est une question coloniale
qui n'est pas de notre ressort.
Le climat de la Martinique, comme celui des
Antilles, est g6n6ralement chaud et humide. L'heure
16gale adopt6e t la Martinique est en retard de cinq
heures sur l'heuresolaire de France. Les productions
de la Martinique sont a peu pros les memes que celles
de la Guadeloupe. La population de 'ile, enmoyenne,
est a peu pres de cent quatre-vingt-cinq mille habitants. Il y a beaucoup de travailleurs 6migres indous,
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chinois, africains. A cinq heures du soir, nous reprenons notre marche vers le port de la Trinit6. La chaleur est intense; aussi, il fait bon respirer sur le pont,
oiu, a certain moment, on ne sent meme pas un brin
d'air. Mais, de lU, on peut jouir d'un delicieux spectacle. Mes compagnes n'avaient jamais vu le coucher du
soleil sur l'oc6an; du pont, cette apothiose vint agr6ablement les surprendre, puis les enchanter. Le ciel
pr6sente les teintes les plus d6licates et les plus
variees. Quel artiste, disons-nous, pourrait, avec son
pinceau, rendre un pareil spectacle! Le violet, le
rouge, le rose, le jaune or se confondent et forment
a 1'horizon un ensemble qui ravit, el6ve l'ame vers le
divin Artiste, qui seul est capable d'un pareil decor.
3 juillet. - Vers midi, nous longeons les petitesiles
inhabit6es qui avoisinent la Trinidad. A deux heures,
le bateau jette l'ancre a quelques kilom&tres du port,
la mar6e ne nous permettant pas d'aller plus loin. La
Trinidad, gouvern6e par les Anglais avec le sens pratique qu'ils apportent a la solution de toutes les questions, montre ce que pourraient et devraient 6tre nos
possessions des Antilles. La situation economique et
florissante de cette ile, l'ordre, la propret6 qui y
regnent, I'aspect de la population indigene, indiquent
bien ce qu'il serait possible d'obtenir dans nos possessions voisines. Apres Fort-de-France, la Trinidad est
le port de commerce le plus important de I'ile. La
ville compte a peu pres, dit-on, quatre-vingt mille
habitants et l'on y trouve un hopital civil. Apres une
escale de sept heures, nous partons, a neuf heures du
soir, en direction de Carnpanor
4 juillet. - Vers six beures et demie, nous sommes
a quelques kilometres du port de Carupano, oit nous
faisons escale jusqu'a onze heures. Les passagers se
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contentent de contempler, du pont, cette petite ville,
le temps etant trop limit6 pour penser & y faire une
excursion; elle a d'ailleurs peu de choses remarquables. Carupano fait partieduterritoire vnzzu6lien.
Elle est adoss6e a une double cordillere boisie et qui
parait inaccessible. La brise de la mer doit etre un
soulagement a la chaleur excessive que doivent sentir
ces pauvres habitants, enfoncis aux pieds de ces
hautes cimes; mais, comme chaque oiseau trouve son
nid beau, ils ne voudraient strement pas changer
leur petit coin de terre pour un autre. La ville tait
dans tous ses atours, car on c616brait la f&te nationale.
5 juillet. -A six heures du matin, nous sommes an
port de La Guayra, charmant,pittoresque, ou s'tendent
a perte de vue, du c6t6 du Levant, d'immenses montagnes, peuplIes de petites maisons, bities en amphith6itre. Du bord, le panorama est superbe. Le soleil,
dorant de ses feux ces petites habitations, 6parses, ci
et IU, au milieu de la verdure, leur donne un aspect
f&erique, qui rappelle les creches de Noel avec leurs
maisonnettes simulant le village de BethIdem. Mais a
peine est-on descendu du paquebot et commence-t-on
a franchir le port qu'une premiere illusion tombe A
terre.
Cette petite ville de quatre a cinq mille habitants,
appartenant au territoire du Venezuela, gagne ai tre
vue de loin; les maisons ne sont point du tout ce
qu'elles paraissent; ce sont de vieilles masures
en
bois, mal aer&es, maltclair6es; les rues sont 6troites
et n6glig6es, I'hygiene n'y est point connue. La
ville
-tait aussi dans toutes ses beautbs a cause de
la f&te
nationale. Beaucoup de formalit6s sont exigees
des
passagers avant de poser le pied A terre, a cause
d'une
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petite r6volutionqui s&vit, dit-on, l'aa passe dans ces
parages. Les autoritbs locales croient prudent de
prendre ces pr6cautions, afin d'vviter de nouvelles
represailles. Mais, graces A Dieu, nous sommes des
6elments de paix; apres avoir analys6 nos physionomies, on nous laisse passer; et comme nous touchons
au quai, d'un saut nous sommes sur la terre ferme.
C'est le premier vendredi du mois; nos Ames, privies
ce matin du pain des voyageurs, d6sirent ardemment
une petite compensation A ce mutuel et grand sacrifice.
Nous nous rendons,en toute hate, A r'glise; une courte
visite au divin Prisonnier d'amour lui exprime, en
quelques mots, avec nos d6sirs, nos regrets, nos sentiments de complete adhesion A son bon vouloir. Puis,

nous nous retirons toutes reconfortees de sa benediction et convaincues qu'il a agr66 notre visite.
6 jaille . - No-us abortdons de tres bonne heure aa
CuracAo; quelques passagers dbbarquent; d'autres, en
petit nombre, viennent prendre leur place; ce soat i
peu pres les derniers que noxs aaracs i'honnear de
connaitre, car il ne nous reste qu'noe escale avant
d'arriver a Colon. Dieu soit bkni I La petite ville de
Curacao, moins pittoresque que la p6cidente, lai est
cependant suprieure au point de uwe commerce,
industrie et hygiene. C'est une possession hokandaise de treate-trois mille names. Pres da port, dans.
la baie, se troave une immense distillerie dc ptroke,
qui emploie chaque jour pris de dix mille evriers.
La ville s'6tend des deux caeis de labaic; :ses maisons en forme de petits chalets et ses grands h6tels,
peints de diverses conlers tris voyantes, lui donneat
un aspect des plus riants et agrxables. Les couates
heares d'escale ne nous permettent pas de descendre,
naos n'avons pu apprxcier par snos-mwmes les be.a-
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tes et les particularitis que renferme cette charmante
cit6.
Le 7, qui est aussi le septieme dimanche apris la
Pentec6te, fait luire, pour nous, une journ6e bien
monotone, sans messe ni communion; le bon Dieu n'y
perdra pas, il aura sa large part quand meme; nous
lisons ensemble nos prieres de la messeet nous tachons
de suppleer i son audition par un chemin de croix et
un rosaire. Dans l'apres-midi, en union avec la rue da
Bac et Saint-Lazare, il y aura vepres sans salut, c'est
nous qui pontiferons. Les bons anges, fiddles messagers des ames charitables qui habitent ces s6jours de
paix, nous apporteront, nous n'en doutons pas, la
b6n6diction que, l-bas, on demande pour les voyageuses.
8 juillet. - Nous sommes, en ce moment, dans les
eaux colombiennes, pres de Puerto-Colombia, dernire
escale avant Colon. La Colombie pr6sente trois ports
principaux sur la mer des Antilles : Santa-Marta,
Cartagena et Puerto-Colombia. Le premier est surtout
un point d'exportation pour les fruits et particulierement les bananes. Cartagena, une des plus vieilles
villes de la Colombie, est c6elbre par ses murailles,
qui repousserent plus d'une fois les attaques contre la
ville. Bien que Puerto-Colombia ait l'apparence d'un
simple havre, il est en realite, a l'heure actuelle, le
d6bouch6 maritime le plus important de la Colombie.
C'est, en quelque sorte, I'avant-port de Barranquilla,
que les 6normes alluvions du Magdalena s6parent de
la mer. La Colombie fait les plus grands efforts poor
faire communiquer directement Barranquilla avec
l'Atlantique. Mais les difficult6s sont telles, parait-il,
qu'il est difficile de savoir quand les travaux actuellement en cours d'6tude finiront par aboutir. En atten-
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dant, c'est Puerto-Colombia qui revoit les voyageurs
qui vont a Barranquilla.
9 juillet. - Nous avons eu, hier, une grosse d&ception :notre paquebot, qui, grice a sa vitesse, avait
gagne du temps, dut ensuite stationner, pendant quarante-huit heures, en rade de Puerto-Colombia, le port
etant occup6 par plusieurs grands cargos. Nous sommes
en retard d'une journ6e sur notre itineraire, nous ne
pourrons arriver a Colon que demain.
zo juillet. - DMs l'aurore, nous longeons les c6tes
verdoyantes de Colon. Notre bateau avance doucement
et majestueusement. Nous sommes dans la joie de notre
Ame; car, de loin, nous apercevons la silhouette de
trois cheres cornettes, qui se prominent sur le quai,
nous attendant. I1 nous tarde de sauter a terre. Au fur
et a mesure que nous avanqons, nous distinguons la
physionomie de notre chere soeur Chardin, seur servante du college de Colon, venue avec une de ses compagnes. Nous ignorions quelle pouvait etre l'ame
charitable qui les accompagnait. Nous sommes agreablement surprises !orsque, en nous abordant, ma soeur
Chardin nous pr6sente notre chere soeur Callotti, 6conome de,la province, venue de Guatemala expris pour
nous souhaiter, de la part des autoritis, une cordiale
bienvenue a notre passage. Nous sommes vivement
touch6es et confondues de cette delicate attention de
la part de la respectable et chere seur Visitatrice, qui
n'a pas regard6 & la distance pour remplir ce qu'elle
considere comme un devoir envers celle qui vient, au
nom de la Communaut6, apporter a ces cheres provinces eloignees, le r6confort moral, en meme temps
que le bon mot des Supirieurs. Mais le moment n'est
pas encore venu pour I'Am6rique Centrale; nous devons
poursuivre notre route a travers le Pacifique, cette
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fois, et faire voile vers la Colombie. Le bateau allemand, Albert Vogler, qui devait mous amener et qui
6tait annonc6 pour le o1, n'arrive que le 12. " A
quelque chose malheur est bon ), nous en profitons
pour prendre haleine et ce petit delassement nous permet d'aller saluer nos cheres seurs de Panama, apres
avoir pass6 une journ6e avec celles de Colon. Les
cheres soeurs servantes de la Sainte-Famille et de Forphelinat Saint-Vincent 6taient d'ailleurs venues, la
veille, a Colon, pour nous souhaiter la bienvenue en
passant.
13 juillet. -- Nous nous dirigeons, a dix-huit heures,

a bord du chargeur Albert Vogler, qui est une v6ritable
arche de Noe. II y a peu de place pour les passagers,
tout est reduit, mais, en &change, il emmnne surement
plus d'une paire d'animaux de toutes races, de toutes
esp&ces. Nous avons occasion de voir leur t&te et
d'entendre leur musique. Beuglement, mugissement,
belement, roucoulement, voire meme grognement, car
ii y a un peu de tout. Pour comble de bonheur et de
distraction, une tempete se d6chaine pendant la nuit;
pluie abondante, accompagn6e d'6clairs et de tonnerre,
ce qui excite encore davantage ces pauvres animaux.
Au milieu de ce concert d'un genre nouveau, les deux
petites colombes g6missent de cet important voisinage
et d6sirent, comme autrefois celle de Noe, s'envoler
au plus t6t de F'arche pour aller porter le rameau d'olivier, c'est-a-dire la joie,' la consolation, le paternel
souvenir des V6n&rs Superieurs, h celles qui attendent

et soupirent depuis si longtemps apres cette visite.
14 juillet. - Vers une heure, a notre sortie de
l'arche, a ' exemple de Noe, nous offross, sur I'autel
de notre cceur, an sacrifice d'actions de grices et nous
chantons l'hymne de la reconnaissance envers Diea et
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envers notre chere ttoile, qui nous a si maternellement guid6es jusqu'au port de Buenaventura justement le jour de la fete du saint de ce nom, oiu nous
sommes accueiliies par la bonne sceur Cauvigny, Visitatrice de Ia province, venue de Cali avec son assistante, mi scur Laborde. La bonne s0our Mahieux,
Visitatrice de l'fquateur, ayant fait g6ndreusement le
sacrifice momentan6 d'une de ses pr6cieuses auxiliaires en la personne de la bonne seur Savoye, disign-e par Notre Tres Honorke Mere pour 6tre notre
Raphael et pour partager nos chevauchies pendant le
cours de ce long voyage en Colombie et Amirique
Centrale, cette chere soeur 6tait venue nous rejoindre
au port de Buenaventura. Que le Seigneur des misericordes daigne agrier les pr6mices de notre mission,
qu'll b&nisse chacun de nos pas, afin qu'ils soient tous
pour sa plus grande gloire et le bien des ames de ces
chbres provinces Mloignees!

REPUBLIQUE ARGENTINE

PLACIDE DEL CASTAGNt, SOUS-DIACRE

II naquit k Tarcegno (Trento), R6publique Argentine, le II septembre 9go5. En 1916, il comprit que
Dieu l'appelait au sacerdoce, et, sans h6siter, il obbit
LI'appel divin. Le 2 mars de cette meme ann&e, il
entrait a lf'cole apostolique des Lazaristes, oi deji
trois de ses frires l'avaient pr6cede.
Tres vite il se fit remarquer par sa vive intelligence, et d6ja. il tentait de la dirober sons le voile de
l'humilit6, qui fut toujours sa vertu favorite. Son carac-
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thre sans cesse joyeux et sa charit6 lui gagnerent la
sympathie de tous ses camarades; c'6tait a qui l'aurait
dans les jeux, auxquels il participait avec la plus
grande simplicit6.
En 1922, dans la nuit de Noel, il rev6tit I'habit ecclesiastique, qu'il porta si dignement jusqu', sa'mort, et,
des lors, son allegresse int6rieure, qui se refletait si
bien dans son ext6rieur, s'accrut encore a la pensbe
qu'il 6tait consacr6 a Dieu d'une maniere sp6ciale.
Le 5 mars 1923, il entrait au seminaire interne, a
Santiago (Chili). Durant ses deux annees de probation,
il fut le modtle de tous, et chaque jour le rendait
plus agr6able a Dieu et plus aim6 de ses compagnons.
Le 6 mars 1925, il prononwait les saints vceux.
II requt successivement les saints Ordres jusqu'au
sous-diaconat, qui lui fut conf6r6 le 18 d6cembre 1928.
Quelques mois le s6paraient du sacerdoce, quand Dieu
le rappela a lui.
La vie du regrett6 defunt fut celle du juste, que
l'criture resume en ces mots : Consummatus in brevi,
explevit tempora multa. (Sap. 13.) Vingt-quatre ans lu
suffirent pour atteindre a un degr6 tres l6evC de perfection.

II avangait de jour en jour dans Ia vie interieure;
il la rendait plus intense par un amour ardent envers
J6sus et la tres sainte Vierge, qu'il avait coutume de
norumer u Notre bonne Mere n et a laquelle il s'etait
vou6 tout specialement. Ses fetes lui apportaient une

joie tres vive et, dans ses moments libres, il ornait la
statue de la Mere de Dieu, plac6e au lieu des recr6ations. Souvent il invitait ses freres A venir jusqu'a elle
et semait ses conversations de pieuses r6flexions,
debordantes d'amour filial envers Marie, ( notre bonne
Mere ,. Tandis que la grace divine remplissait
de
plus en plus son ame, il ne se distinguait presque en
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rien, ext6rieurement, de ses compagnons. II prenait
part a tous lesjeux, aux distractions, promenades, travaux divers, et alors m6me que la chose lui coutait, il
consentait a tout, pour faire plaisir a tout le monde.
Ses conversations, qu'il savait rendre souverainement
agr6ables, il les 6maillait de r6flexions surnaturelles
sur l'existence du missionnaire, sur la sainte Eucharistie et particulibrement sur tout ce qui se rapportait
a la sainte Vierge. II poss6dait 1'art de dire ces choses
avec une onction et un charme qui lui faisaient 6viter
avec tact de paraitre ennuyeux.
S'il fut un studieux, il ne sacrifia jamais ses exercices de pifti a l'&tude, et si toutes les vertus habitaient
son cceur, trois d'entre elles marquaient davantage : la
charit6, la simplicit6 et I'humilit6.
II comprit bien vite que la sublime occupation du
missionnaire est de s'employer sans relcche a faire
mieux connaitre et aimer Notre-Seigneur.
Des ses premieres annees, ii fut un infatigable et
ing6nieux zelateur de l'CEuvre de la Propagation de
la Foi. II agissait pour elle aupris de ses professeurs
et de ses condisciples. Son plus grand d6sir 6tait de
recueillir le plus possible pour que les petits enfants
paiens fussent baptis6s et rendissent gloire au Seigneur.
II s'ing6niait pour organiser de petites loteries, afin
de procurer a ses compagnons l'occasion de se montrer
gendreux. II donnait volontiers les objets qui lui appartenaient, si on lui promettait, en dchange, une aqm6ne
pour la Propagation de la Foi. II ex6cutait lui-mame
divers travaux, afin de se procurer davantage, et sa
.joie 6tait sans bornes quand il constatait que son
tresor s'6tait serieusement augment6. Enfin, quelques
jours avaut de mourir, il donna tout ce qui lui restait
d'argent pour les Missions. Qui comptera les ames
d'enfants sauv6s par son zele et ses industries et qui
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I'accompagnerent jusqu'au trone de Dieu, et jouissent
avec lui de 1'6ternel bonheur!
Durant six ans, il fit, chaque dimanche, le catichisme aux petits enfants. II les aimait, parce qu'il
voyait la presence de Dieu resplendir b travers leurs
ames innocentes, et il tenait a ce qu'ils s'approchassent
tr.s t6t du Pain des Anges, avant de perdre la belie
fleur de la candeur.
Ainsi qu'il le diclarait lors de sa derniere maladie,
il aimait en ,Notre-Seigneur tous ceux qui vivaient
avec lui et il leur 16guaun pr6cieux heritage de vertus
et d'exemples 6difiants. II se montra sans defaillance,
plein d'attentions et pr&t a rendre service a tous et en
toutes circoastances.
Sa vie fut un modile de vraie simplicit6 et d'uniformite, malgre les graces de choix dont Dieu l'avait
combl6. II pratiqua les Regles de la Congregation et
observa les usages de la Communaut6 avec une exactitude exemplaire, sans se d6partir de la simplicite si
chbre a saint Vincent.
Les dispositions de corps, de coeur et d'esprit dont
Dieu 1'avait doue se trahissaient par I'aptitude qu'il
avait pour n'importe quel travail. Mais le Frire Piacide
s'efforgait de cacher tous ces dons sous le couvert
d'une profonde humilit6. II possidait cette verta
m un
tel degr6 qu'il se consid6rait sincerement comme
inutile en ce bas monde et a charge a la Congregation. Le sacerdoce fut l'aspiration constante de toute
sa vie, et pourtant la saintet6 que requiert cet etat le
remplissait de frayeur. Ce sentiment devint si fort en
lui qu'l demanda a la sainte Vierge de vouloir bien
le prendre iu ciel avant son ordination sacerdotale.
Voici, a ce sujet, son propre t6moignage, extrait d'une
lettre adress6e a son frere, clerc de la Mission :
SJe ne suis pas encore diacre; les ordinations
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auront peut-etre lien en septembre. D'unc6te, j'6prouve
le desir d'arriver enin au but auquel j'ai tant aspire.
Quand done pourrai-je travailler effectivement au salut
des ames. precher, confesser, etc.? Mais, d'autre part,je
suis pris d'effroi a la seule pensbe que je serai pr&tre;
cet 6tat est si sublime, si grande la saintet6 qu'il exige,
que l'envie me prend de demeurer senlement diacre,
onde demander la sainte Vierge, notre bonne Mere,
un miracle : qu'elle m'emporte au ciel avant que )'arrive au sacerdoce. Je dis un miracle, parce qu'il semble
bien que telle n'est pas actuellement la volonte de
Dieu; plus je le demande et mains apparaissent les
chances que je puisse &tre exauce. Mais alors, fiat
voluxtas Dei, non moriar, sed vivam et narrabo opera
Domini. »
Dieu entendit la priere de son serviteur, et, touche
de la beaut6 de son ame, il r6pondit a ses veux, en te
prenant au ciel avant l'ordination sacerdotale. Un
accident survint, et Frire Placide comprit aussit6t
qu'il &taitexauc6. Au milieu de douleurs aigues, il
repitait : a Je vais mourir! quel bonheur! combien
Jesus est bon! merci! Anparavant, c'etait bien; maintenant, c'est mieux I Vive Dieu! ,
Ii souffrait beaucoup, et il disait: u Jsus m'a enseigrC
A souffrir sans me plaindre. , A son professeur de
dogme, il disait : c Mon PNre, maintenant, je vais
voir la realit6 de ce que j'ai etudi6. , I venait d'6tudier le trait6 des fins dernieres.
II fut transport6 a l'h6pital, oa, apres un serieux
examen, le docteur d6clara le cas particulirement
grave et une op&ration absolument n6cessaire et sans
d6lai. C'est alors que M. le Superieur administra au
malade les derniers sacrements. Ses yeux 6taient pleins
de larmes, tandis que notre petit Frere 6tait calme et
souriant. , Pourquoi pleuriez-vous en me donnant
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l'Extr6me-Onction? demanda-t-il ensuite a M. le Superieur. J'ktais, moi, au comble du bonheur! )
Apres l'operation, le docteur donna au malade une
heure au plus de vie. Dieu en disposa autrement, car
il permit que le Frere Placide vcciit encore dix jours,
pour edifier ses professeurs et ses condisciples. Sa
patience fut admirable et ravit d'admiration le midecin
lui-m~me. Ses paroles furent peu nombreuses, mais
quelle pibt6 ne respiraient-elles pas! I1 paraissait d&jA
degage de tout ce qui est materiel. On lui demandait
s'il souffrait beaucoup et s'il ressentait dans son corps
une grande fatigue. A quoi il ripondait : a Le corps
ne compte plus, seule F1'me compte. ,
La Communaut6 demanda a Dieu la gu6rison du
saint jeune homme par I'intercession de sainte Therese
de 1'Enfant-Jisus. Apres une premiere neuvaine, on
en commenqa une autre; mais la priire du Frere Placide fut trouv6e plus puissante que toutes aupres de
Dieu, qui lui accorda ce qu'il sollicitait: la mort. Elle
survint, sans secousse, le 3o juillet, a six heures du
matin.
o Je veux communier! , Telles furent les supremes
paroles du d6funt. 11 demandait la communion sur la
terre et il alia la recevoir dans le ciel, ot Jesus se
donna a lui pour toute l'eterniti. 0 felix anima, quae
caelun possides!
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PEROU
Lettre de M. SALAS PANTALEON, pritre de la Mission,
h M.

LE SUPERIEUR GENERAL
Cajamarca, le 14 aoft 1929..

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!

Ce n'est pas une nouvelle que je viens vous apporter, mon PNre, car, vous le savez d6ja, M. Bonhoure
est mort a Lima (P6rou) et il est mort en bon missionnaire. Permettez-moi seulement de vous dire les sentiments d'estime et de gratitude que je garde pour
lui, comme pour tous les bons missionnaires qui ont
travaill6 dans mon pays.
Plac6 g Cajamarca, il y avait a peine quinze jours
que je venais de laisser M. Bonhoure a notre maison
de Lima. II 6tait alors bien portant et I'on voyait sur
sa figure que son voyage en Bolivie et au Chili lui
avait fait beaucoup de bien; et voil qu'un premier
t6l6gramme vient nous annoncer que M. Bonhoure se

trouvait fort malade; et, quelques jours apres, iln'6tait
plus de ce monde. Quelle perte pour la province!
Fiat voluntas tua!
M. Bonhoure est mort en bon missionnaire. Toutes
les personnes qui I'assistaient a sa derniere maladie
s'accordent a dire. qu'il est mort comme un saint. II
parait que sa maladie 6tait fort douloureuse et qu'A
sa figure l'on voyait qu'il souffrait beaucoup, mais il
ne s'en plaignait pas; il souffrait avec patience et, en
priant le bon Dieu, il lui faisait, sans doute, le sacrifice de sa vie; car il 6tait pieux et ne voyait que Dieu
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entoutes choses. Quand on lui administra les derniers
sacrements, il r6pondit lui-mEme aux prieres liturgiques, en faisant des efforts pour articuler les mots.
Enfin, il recut le Saint Viatique dans les dispositions
d'un saint. Nos confreres et nos seurs qui le voyaient
de pros sont rest6s bien impressionnis de sa belle et
sainte mort.
Mais, si une sainte mort est la r&compense d'une
sainte vie, il faut convenir que M. Bonhoure &taitun
saint missionnaire. II l'6tait, en effet. D'abord, il a
pass6 toute sa vie de missionnaire dans notre province du Pacifique et, partout oi ii s'est trouve, il a
laiss- de bons souvenirs. En second lieu, il avait
toutes les vertus des missionnaires : la simplicite, la
douceur, un coeur d'or pour tons et, plus que cela, il
etait un apotre et un homme de r;gle.
11 etait simple dans ses paroles, dans son maintien,
dans sa demarche et dans toute sa conduite. Dans
toutes ses actions, il ne se proposait d'autre fin que
la gloire do bon Dieu et le salut des ames. II ne
sortait de la maison que pour faire du bien et jamais
pour aller chez les mondains sans neccssit&.
Dou6 d'un caractere doux et tranquille, ii attirait a
lai tout le monde, grands et petits, et il en profitait
pour leur faire du bien. Les pauvres qui venaient lui
demander l'aum6ne ne repartaient jamais les mains
vides. Comme superieur, il gagnait 1'estime de ses
inf6rieurs, car il usait de son autorit6 en sorte qu'elle
ne se faisait pas sentir. S'il etait doux de caractere, il
n'etait pas insensible, pas m6me indiff6rent pour ce
qui regarde le bon Dieu et la sainte Regle; il souffrait
avec patience les exigences et les importunit6s des
gens auxquels ii avait a faire en raison de son
office.
Ce qui fait surtout que M. Bonhoure 6tait un bon
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missionnaire, nous le trouvons dans sa regularit6 et
dans son esprit apostolique. II 6tait le premier i en
donner le bon exemple et, en meme temps, il tenait
bon a la pratique de la sainte Regle. A I'autel, il
s'appliquait a suivre les rggles liturgiques pour bien
dire la sainte messe; aussi sa modestie et son recueil-

lement faisaient comprendre qu'il 6tait bien p6netri
de la sublimit6 du saint sacrifice. Au confessionnal,
c'&taient les pauvres et les petits qu'il pref6rait davantage; il semblait dire avec notre divin Sauveur:
( Laissez venir a moi les pauvres et les enfants, car
c'est i eux qu'appartient le royaume des cieux. ,
Aux derniers jours de sa vie, la situation de
M. Bonhoure etait assez difficile; d'abord, par les
pr6occupations du bien spirituel des Filles de Ia
Charit6 et la bonne marche de leurs ceuvres, par le
manque de personnel pour remplir les vides de la
mort et remplacer les bonnes soeurs qui ne pouvaient
plus faire leur office par maladie ou par vieillesse; en
second lieu, et c'est le plus grave, par certaines
r6sistances a I'entr6e des pr6tres dans les h6pitaux
pour donner aux pauvres malades les bienfaits de la
religion. Tout cela lui donnait beaucoup de peine et
de pr6occupation, et bien souvent il revenait de la
ville tout fatigu6 et preoccup6. Qu'il 6tait 6difiant
alors! Iln'en disait rien, il souffrait tout en silence et
avec une patience digne des enfants de saint Vincent.
VoilU pourquoi nous disons, et nous le rep6terons,
que M. Bonhoure est mort en bon missionnaire. II
nous a laiss6 de bons exemples, que nous tAcherons.
de mettre en pratique, avec la grace de Dieu.
J'ai l'honneur d'etre, Monsieur le Sup6rieur g6n6ral, votre fils tres d6vou6 et respectueux,
SALAS PANTALEON,
i. s. c. m.

DOCUMENTS

FACULTE DE BENIR L'EAU DE SAI':T-VINCENT-DE-PAUL
BElATIsIMO

PADRE,

11 Superiore generale della Congregazione della Missione,

prostrato al bacio del sacro Piede della S. V., umilmente
implora la proroga del Rescritto della S. C. dei Riti del
29 ottobre 1919, N. 1oS, col quale veniva di nuovo autorizzato

a delegare la facolta di benedicere l'acqua di S. Vincenzo
de Paoli, a qualunque sacerdote sia regolare che secolare,
anche nei luoghi ove siano i Preti della Missione.
CONGREGATIONIS

MISSIONIS

Sacra Riluum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributarum,
petitam prorogationem in casu et ad effectum de quo agitur,
benigne indulsit ad novum decennium ; servatis tamen
clausulis et conditionibus praecedentis concessionis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 16 octobris 1929.
PHILIPUS Di FAVA, SubstiLut.
Henricus DANTE, Subst. adj.

BIBLIOGRAPHIE

REVUES
Acta Apostolicae Sedis. - i" octobre 1929. - Lettre
apostolique irigeanten prifecture apostolique, confeie an
clergi indigkne chinois, une partie du territoire compris
dans le vicariat apostolique de Chengtingfu.
Divas Thomas. - Juillet-octobre 1929. - Des actes
entitativement surnaturels, par E. Neveut. Le
molinisme, par E. Neveut. - Regesta tkomistica, par
P. Castagnoli.

L'tcho de la Maison-WMre des Filles de la Charit6.

- Octobre 1929. - Le Rosaire, Mysthres douloureux,
par N. T. H. Pare. - Les premieres annees de saint
Vincent A Paris. - Autour des patronages (suite). Les
guides.
Novembre. - Un mot de ia vinerableswur Catherine,
par la T. H. Mere. - Autour des patronages (suite).
Les wuvres sociales.
D&cembre. - L'observance des saintes regles, par
M. Cazot. - Autour des patronages(suite). L'apostolat
ouvwier.

Bulletin des Missions des Lazaristes frantais. Septembre-octobre

1929. Premier plerinage A
N.-D. de Tonglu les 6, 7 et 8. mai 929, par M. Tr&morin. -D'Addis-Abiba i Alitiena, par E. Gruson. A travers les pampas de la Colombie, par J. Calas.
Novembre-d6cembre. - La Patronne des missionnaires (radio sermon), par J. Baeteman. - D'AddisAbiba i Alitiena (suite et fin), par E. Gruson. - A
8
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travers les pampas dela Colombie (suite), parJ. Calas. La Mission de Farafangana, par A. Jourdan. - Le
diveloppement de la ckritientx de Yuyao, par Mgr Defebvre. - L'hkpiial de Marie Immaculie c Giadink, par
Soeur Semp6. La Perse. Tikhran, Taurir. L'Agypte. Ismailia, Le Caire.

Bulletin de l'Archiconfr6rie de la Sainte-Agonie. Septembre-octobre 1929. L'auvre propittatoire de
Jlsus, par E. Neveut. - Grdces obtenues parla dvotion
a la Sainte-Agonie, la Midaille de l'(Euvre, la Midaille
Miraculeuse, le Scapulaire Vert et l'lmage de lean Le
Vacker.
Novembre-d6cembre. - La chariti de fisus-Chrit
nous presse, par E. Neveut. - M. Baros et les Swurs
de la Sainte-Agonie. - Grdces obtenues par le Scapulaire
Vert et 'lmage de Jean Le Vacker.
Anales de la Congregaci6n de la Misioa y de las
Hijas de la Caridad. - ri octobre 1929. Un grand
pidagogueinconnu : Julien Gonzalez de Soto, pritrede la
Mission, par B. Paradela. - Scar Sebastienne Turumbay
y Arce. - Le Siminaire de Calbayog, par M. Santamaria. - La Mission du Cuttack : une excursion dans
les montagnes, par H. Avelino Martinez. - Le centenaire de l'entrie des Filles de la Chariti
Ifkpital de
Saint-Martinde las Palmas, par E. Garcia.
l" novembre. - Congres national des Missions et
Exposition missionnairei Barcelone,par B. Paradela.Un congrks sur les missions t la maison provinciale de
Madrid, par E. Garcia. - Cinquantenairedes Filles de
la Chariti de Ciudad Real, par P. Vargas. - Centenaire des Filles de la Charitide l'kpital de Saint-Martin
de la Palmas(suite), de E. Garcia. - Seur Blaise Sains.
Germanor. -

Juillet-septembre 1929. -

Arnaud-

Jean-Joseph Senpau i Pal, pritre de la Mission, par
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F. Roca. - Missions donndes par la maison de Barcelone
de 1927 & 1929, par Antoine-Marie Tugores. Ouverture de l'icole apostolique de Lima (suite), par
Jean Payeras.
Annali della Missione. - 31 aoit 1929. - La Sociite
des apprenties de la Ckarited& Milan : Son activiti
pendant les dix premikres annees de son existence. - La
fete de saint Vincent de Paul a Bagheria.
Le Missioni Estere Vincenziane. - i" octobre 1929. L'Aglise de 'Assomption 4 Loung-tsueu, par H. Watt6.
i" novembre. -Sanguis martyrum, par V. Lebbe. Mon journal de voyage en Chine, par 0. Purino.
Vinzen-Stimmen. - 1929, 7* livraison. - Lettre
du vendredi: de l'Orient,par Ed. Eisner. - Maladies
et art midical en Chine, par Fr. Gattringer. - Un
catichiste idial.
g° livraison. - Lettre du vendredi (suite), par Ed.
Eisner. - Maladies et art midical en Chine, par Fr.
Gattringer.
Sankt Vinzenz. - 1929, 4* livraison. - Limon, par
Et. Kesselheim. - Politesseorientale,par Fr. Dunkel. Extrait de journal dune Fille.de la Charite allemande.
5 livraison. - Voyages de missions de Mgr Thiel:
deuxikme voyage * t Talamanca en 1882, par Corn.
Wunderlich. - La ville de saint Boniface . Fulda,
centre d'activitd pour les enfants de saint Vincent, par
Edm. Willems.
6* livraison. - Le nom de t Lazaristes,, sa signifiVoyages de missions de
cation et son histoire. a Talamanca, par Corn.
voyage
Mgr Thiel : deuxi'me
Wunderlich. - Extrait de journal d'une Fille de la
Chariti allemande. - Le port de la Midaille miraculeuse. - Notes biographiques sur M. Hammerstein. -
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Setur Basilides, Fille de la Charitd & Fribourg, par

M. Meyer.

St. Vincentius. - Juin 1929. - PJques A /ava, par
M. Bruno. - Les dibuts de la Mission de Blitar, par
M. Bastiansen. - En mission a l'Aquateur, par M. Sombroek. - Mission, par M. Van Kleef. - Inauguration
d'une nouvelle icole a Bikoro, par M. Linclau. - Perse:
Meilleurs vcux d'avenir, par M. Franssen. - Chine :
Encore point de repos, par M. Breuker.
Septembre 1929. - Saint Vincent : Ses dernieres
biographies;extrait d'un journal de Limbourg. - Dies
travaille grdce i vos prikres, par M. Herrijgers. - Les
missions au Brisil, par M. Vaessen. - A la mimoirede
M. Hoefnagels.
Le Bulletin catholique de Pdkin. - Aofit 1929. Mgr lean-Baptiste Anouilk (suite).
Septembre 1929. - Sceur Gabrielle Liou, Fille de la
Charit. - Sacre de Mgr Skeehan. - Le Bienkeureux
Jean-GabrielPerboyre.
Octobre. - Le Bienkeureux lean-Gabriel Perboyre
(suite).
Le Petit Messager de Ning-Po. - M. Protais Montagneux (suite). - Les pritres chinois de Ning-Po
(Rapport de M. Lepers). Visite pastorale de
Mgr Defebvre t Wenchow (suite). - Benxdiction de la
premikre pierre de l'dglise du Trks-Saint Rosaire A Singkomen.- Lapremikreprocession du Tres-SaintSacrement
dans le vicarial de Ning-Po.
Septembre-octobre. - Notice sur M. ProtaisMontagneux (suite). - Visite pastorale de Mgr Defebvre 4
Wenchow (suite). - Uncride ddtresse,parL. Maquis.
Les icoles de Missions. - Suppression des icoles religieuses. - Les brigandages.
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LIVRES

Mgr BEAUPIN. Les Missions. (Collection : Bibliotkhque catkolique illustrie.) Bloud, 1929. In-8, 55
pages.
Six chapitres composent cette brochure, trs riche en graures :
l'armie conquerante de l'Fglise, les conditions de l'apostolat moderne,
1'enseignement en pays de mission, les religieuses missionnaires, le
clergi indig&ne, l'6mulation missionnaire & travers le monde.
Petit livre de propagande & r6pandre dans tous les milieux. Son
beau papier glac6. sea magnifiques illustrations, oi les principales
congregations missionnaires retrouvent quelqu'un on quelque chose
d'elies-memes, un recit h la fois plein, concis et complet en son genre;
tout est i I'honneur de Mgr Beaupin, qui vient de rendre un nouveau
service a la cause des Missions.

Mgr ROJAS. History of the bishops of Panama. Traduction anglaise par M. Mac Donald, pretre de la
Mission. Panama, Imprenta de la Academia, 1929.
In-8, XIV-255 pages.
Voici un livre qui se lit avec plaisir : livre bien compose et bien
traduit. La premiere partie de Phistoire du diocese de Panama, le plus
ancien et le plus ce61bre du Nouveau-Monde, est une belle introduction i 1'histoire du continent am6ricain. Quiconque vent connaltre
l'histoire de l'Amerique doit commencer par Panama. La premibre
eglise batie dans ce diocese, a Castille de Ora, en z5lo, devint cathedrale, en z53, sons 1'6veque franciscain Jean Quevedo. Cet velque et
ses successeurs, venus sur ce nouveau continent pour servir les besoins
spirituels, non seulement des vainqueurs, mais aussi des Indiens, sont
vraiment admirables. Cole et tous les autres historiens amiricains, k
l'exception de Edouard Gaylord Bourne, ont systimatiquement ignore
leur h6roisme pour cette piriode de la conquete espagnole. Si l'on
n'avait pas abandonnd la bienveillante politique indienne des Espagnols dans 'isthme Darien, il n'y aurait pas eu. deux cents ans plus
tard, sur le Mississipi, contre la race indienne, Ia guerre sanglante et
inhumaine que l'on deplore. Pourquoi, aujourd'hui, les Indiens sont-ils
plus de dix millions au-dessous du Rio-Grande et tres diss6minis andessus, sinon parce que les Espagnols n'ont pas pratiqud la politique
d'extermination !

Ernest CASSINARI. II Manualino della Medaglia Miracolosa. Rome, 193o. 170 pages.
Nous voici aux premiers jours de l'annee 193o. A 'occasion du centenaire, lea ecrits sur la M6daille vont se multiplier; celui-c ouvre la
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sirie et il tient bien sa place de premier. Les chapitres ont pour tires:
Smur Catherine Labouri, la manifestation de la Medaille miracnleuse, la diffusion de la Mdaille, lectures sur la Medaille (au nombre
de dix), 'association de la Medaille, pribres (au nombre de quatorze),
couronnes et scapulaires, i'imposition de la Medaille (rite, priviltges,
indulgences). L'opuscule est pieux, edifiant, instructif. Quelques images
l'illustrent. Nous lui souhaitons bon succýs.

J.-B. COULBEAUX et J. BAETEMAN. Histoire politique
et religieuse d'Abyssinie depuis les temps les plus
recules jusqu'e l'avenement de Minelik II. 3 vol., grand
in-8. Vol. I : 358 p.; vol. II : 450 p.; vol. III (Documentation) : 120 pages de gravures sur papier couchi
et six cartes. Prix special pour les confreres et les
sceurs : 5o francs.
Ce travail, attendu depuis si longtemps par ceux que 'bhistoire de
1'Abyssinie inleresse, vient enfin de paraitre. M. Coulbeaux l'avait
commence en z88o; il est mart sans avoir pu Ie terminer. M. Baeteman
s'est servi du travail diji fait, l's revu, recopi6, mis au point, y ajoutant des notes, des passages et toute la derniire periode, de Theodoros
ia I'avnement de Menelik II.
L'ouvrage en lui-mcme est un monument. On avait en jusqu'ici
quelques rtgues plus on moins fouill6s par les critiques on Ies historiens, quelques pages d'histoire d'infgale valeur. Mais cette histoire
complete, prenant le peuple abyssin i ses origines lea plus lointaines
et leconduisant i travers lets ges jusqu'k nos jours, personae jusqu'ici
n'avait os6 l'entamer.
M. Coulbeaux a di( compulser non seulement les auteurs anciens,
surtout ceux qui out parle de 1'Egypte, dont l'Ethiopie fut longtemps
colonie, puis l'histaoie des patriarches d'Alexandrie, celle de l'Arabie et
en particulier les manuscrits ethiopiens, qu'il lisait couramment. Cc
qui fiappe le plus en lisant son travail, c'est la maitrise avec laquelle
il parle, possedant i fond son sujet, tirant des faits des conclusions
historiques certaines et portant sur les choses on sur les gens des
jugements fondes. 11 connait si bien son sujet ct les langues du pays
qu'il va jusqu'I per cher les chroniques abyssines et les trouver parfois
en flagrant delit de mensonge ou de contradiction. Pour en arriver li,
1 faut assurement etre un maitre.
L'Histoire de M. Coulbeaux est i Ia fois politique et religieuse.
C'itait nkcessaire. On ne comprendrait rien I la tragique et superbe
histoire de ce peuple si attachant, si on separait ces deux facteurs.
Avec quelle exactitude, quel calme de jugement, l'auteus raconte les
6popees et let tentatives apostoliques de set frcres en religion : Dominicains, Capucins, Jesuites, Lazaristes Avec quelle vaillance it refute
les attaques grosaiýtes dont les missionnaires catholiques fureat gratifies
par des explorateurs on historiens hostiles!
Ce livre, oh la critique historique entre souvent en jeu, est une des
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plus belles pages ecrites & la gloire de l'Eglise.catholique. II montre
superbement combien l'Eglise ethiopienne etait belle & son berceau,
lorsque saint Frumence y porta In lumibre; mais it montre surtout
combien elle s'avilit, lorsque, par une malchance deplorable, elle se
laissa inoculer le venin de l'erreur.

J. BAETEMAN. Dictionnaire Amarigna-Franfais, suivi
d'un vocabulaire Franfais-Amarigna. Dire-Daoua
(Lthiopie), Imp. Saint-Lazare des PP. Capucins,
1929. In-4, xxi-1262-433

pages.

Comment appr6cier un ourrage si special? Nous ne pouvons que le
signaler; et c'est profondement regrettable, car M. Bacteman connalt
bien son Amarigna, et certainement nous n'aurions que des eloges &
lui adresser. II est revenu en France epuise par la maladie et condamn6
& un repos de trois ans an moins, et c'est pendant ce repos qu'il nous
donne le Camoufli da bon Dieu, le Dictiomnaire Amarigsa et l'Hisoire

d'Abyssinie. Beau module d'activite! Le repos l'aurait conduit & la
mort; c'est le travail qui lui rend la vie. Les medecins se sont trompes
une fois de plus; mais n'est-ce pas asses habituel chez eux? Et cela,
parce qu'ils jugent et decident sur l'tat des organes, sans tenir compte
du temperament de leurs malades. Nous souhaitons que M. Baeteman
les trompe souvent.

Rapport gi•nral sur l'Euvre des Dames de la Chariti
de Saint-Vincent-de-Paul pendant I'annie 1928. Paris,
1929. In-8, 293 pages.
Cet excellent petit livre, qui grossit d'annee en annie, donne sur
1'(Euvre tous les zenseignements qu'on peut desirer : composition du
bureau, lieux ot elle fonctionne, dames repr6sentantes, communaut6s
religieuses qui lui pretent leur concours, dames nouvellement recues,
dames dece6des, associations nouvellement agreges, oeuvre de Louise
de Mariliac, oeuvre du prt des couvertures; statistique indiquant,
pour les differents pays, le nombre des visites, des dames visiteuses,
des malades visites, administres, morts, des bons distribu6s, les sommes
revues et depens6es, les fruits spirituels : baptemes, abjurations, conversions, confirmations, premieres communions, mariages, sacrements i
devotion.
Le langage des chiffres a son eloquence, mais aussi sa secheresse.
Combien emouvant est le commentaire dont les entourent les rapports
particuliers. On ne nous en donne que des extraits; mais ce soot des
extraits choisis. II est beau de voir le devouement en aeuvre, que ce
soit celui des dames on celui des jeunes filles. Qui dit devouement
dit esprit d'abnegation et de sacrifice. Cet esprit, nous l'admizons
toujours I&ou il se trouve et, Dieu merci, dans ce siecle d'egoisme et
de recherche du bien-etre, ii se trouve encore en bien des coeurs.
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J.-B. DARANATZ. Ungrandnaturalistebasque, Armand

David (1826-9oo00). Bayonne, Imp. du Courrier. In-8,
52 pages.
Excellent I6sumb de la vie et des dicouvertes de notre illustre
confrere. M. David miriterait une biographie plus diveloppbe et, avec
les documents que possedent nos archives, il serait facile de 1'6eciie.
Le chanoine Duranatz pose une premiere pierre. Plus tard, espirons-le,
le monument s'6lvera. En M. David s'unissaient une science ktonnante et une foi profonde. Dans certains milieux, de son vivant, on P'a
cru trop avance, trop moderne. Ceus qui ont parlM de lui en ce seas
n'6taient pas qualifies pour porter un jugement, ou plut6t montraient
qu'ils connaissaient pen les frontieres qui siparent la raison de la foi.
Notre Compagnie n'a qu't se filiciter d'avoir poss6 du un pieux savant
tel que M. David.

LUonce CELIER. Les Filles de la Clariti(Collection:
Les Grands Ordres monastiques.) Paris, B. Grasset,
1929. In-8, 271 pages.
Cette monographie a pour auteur un homme du mdtier: M. Leonce
Celier, ancien ileve de 1'Ecole des chartes et de 'Ecole frangaise de
Rome, ancien ar•hiviste au miniiatre des Affaires etrang&res et, depuis
ringt ans, archiviste aux Archives natiqnales, dejh avantageusement
connu par le Catalogue des Actes des 6vques du Mans, les Origines de
la Dateri apostolique, une biographie de Saint Charles Borromie et
d'innombTables articles de revues, tous sur des sujets d'histoire religieuse. Ces titres disent assez avec quel sauci d'exactitude il a 6crit les
pages que nous pouvons lire aujourd'hui. Mithode sivere, recherches
etendugs, critique judicieuse, rien ne manque. L'auteur avait sous la
main, pour se documenter, ies Archives nationales, riches des fonds
confisquqs a la Revolution; il n'ignore rien de ce qui a 6t0 6crit sur
les Filles de la Charite, ni de leurs rCgles et usages. Quand ii s'ecarte
d'Abelly ou de Gobillon - cela lui arrive quelquefois - ce n'est pas
par ignorance, mais parce que les testes passts sous ses yeux 1'emptchent de suivre ces biographes.
Ce qu'il faut pour un travail de cette nature, ce n'est pas seulement
un historien de profession, c'est aussi un grand chretien. M. Celier est
l'un et l'autre. Membre des Conf~zences de Saint-Vincent-de-Paul,
admirateur des filles de ce grand saint, parmi lesquelles it compte au
moins une parente, il est de plus - on sen apergoit sans peine - tires
au courant des questions qui interessent la vie interieure.
Monsieur Vincent, Mademoiselle Le Gras, les bonnes Filke de willage,
la Petite Compagnie, Se donner d Dies pour Ik service des amores, tels,
sont let co-tte des chapitres.
Sur un sujet dejk mille fois trait6 par d'autres, M. Celier sait etre
neuf et personnel, sans rien sacrifier & Ia v&ritW historique. Son livre
restera. Son saint Vincent n'est pas le saint Vincent de certains
contemporains, qui voient en lui un instrument de la Compagnie du
Saint-Sacrement, on bien un homme attir6 vers la cour par cette
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« demangeaison de n6gociations, par cette fibvre d'Etat... qui regnait
Iaors et qui mettait les gens Its plus sages en une sorte de frentsic P.
Voilk ce qu'on peut lire sous la plume d'historiens de talent dans le
Correapondan et dans la Revue des Deux Mtodes. A ces novateurs,
M. Celier r6pond comme ii convient de repondre : par I'expos6 des
fails.
II est difficile qu'un auteur, m6me trbs averti, evite completement
lea distractions et lea coquilles. Notons-en quelques-unes. Lea dates de
la mort de saint Vincent et de Mile Le Gras sent inexactes; ii aurait
fallu dire 27 septembre et non 24, 15 mars et non z5 mai. Le premier
n'etait pas a pres de Pagonie a quand mournt la seconde.
La superieure generale qui, de sa fentre, put voir le sac de SaintLazare, n'etait pas Antoinette Deleau, dtue le 24 mai 1790, mais
Rende Dubois. L'cole tenue par les smurs i leur maison-m&re de
la rue Saint-Denis n'6tait pas la premiere; bien d'autres 'avaient pr&ced6e.
On lit dans Abelly qu'avant sa nomination i la cure de Clichy,
saint Vincent passa deux ans & l'Oratoire, on, pour reproduire le'
termes du biographe, a demeura environ deux ans en cette retraite >.
Ce sejour de deux ans n'est gu&re conciliable avec les dates: l'Oratoire
commenca le ix novembre 61 t, vingt-neuf jours apr s la resignation
de la cure de Clichy en faveur de saint Vincent, r6signation approuvre
a Rome le 12 novembre; le nouveau curi prit possession de son poste
le 2 mai z6za. Impossible done de trouver place pour ces deux annees.
Tout au plus saint Vincent aurait-il pu rester avec les premiers Oratoriens, du zi novembre 16zz au 2 mai 16x2.
entrevue par M. Celier, qui se conCette difficulti a peut-4trette
tente d'crire sans autre precision: a II fait dans la maison meme des
Oratoriens une longue retraite. * Sans doute cinq mois et demi
peuvent justifier le mot a longue a; mais a faire dne retraite a rend
mal Iexpression a demeurer en une retraite a; car a retraite a n's pas
le meme sens dans les deux cas.
Nous ne voyons pas pourquoi M. Celier pretend que le texte des
regles des seurs parait atre a le fruit d'une collaboration de Louise
avec M. Portail a. Rien, dans lea documents, n'autorise une pareille
conjecture. Le texie des regles est chose trop importante pour que
saint Vincent s'en soit decharge sur quelque autre. C'est lui ceitainement qui en est l'auteur. Nous pourrions montrer par des citations
qu'il le soumit & sa collaboratrice pour provoquer ses observations et
qu'il en regut.
On sait que les documents remis an procureur general en rue de
['approbation de la Compagnie s'egar&rent et que I'on dut recommencer
les d6marches. M. Celier laisse entendre que cette perte fut peut-atre
volontaire et que Mile Le Gras n'y fut pas etrang&re. Non, une de ses
lettres itablit qu'elle n'y fut pour rien.
On dit generalcment, et M. Celier est de cet avis, que saint Vincent
avait l'intention de p'acer la Compagnie des Fillea de la Charit6
sous l'autoritg de l'archev6que de Paris et que, s'il changes d'idee, ce
fut i la suite des instances rxiterees de Mile Le Gras. II est vrai que
celle-ci insista fortement et & plusieurs reprises pour que le saint lit
donner aux seurs comme superieur a vie le supericur general de la
Mission. Mais rien ne prouve que telle ne fut aussi Ia pensae de celui
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i qui elle s'adressait; rien ne prouve que, mime avant d'atre pressW
par Louise, ii n'ait chercht & gagner l'archev&que de Paris qui, lui,
tenait i maintenir son autoritd. II n'y a pas trace de dissentiment sur ce
point entre saint Vincent et Mile Le Gras.
Arretons la les critiques. Les imperfections relevces sont des ombres
bien 16gires par rapport aux beautes de lPensemble. Si nous nous
proposions de montrer toutes cea beautes, il faudrait citer tout
l'ouvrage; autant vaut conseiller i nos lecteurs de I'acketer et de Il
lire.

II Servo di Dio Felice de Andreis, prete della Missione.
(Collection Caritas.) Plaisance, College Alberoni.
1929. In-8, XII-283 pages.
La collection Caitas, du collge Alberoni, nous donne une excellente biographic de Felix de Andreis, misionnaire italien, mort aux
Etats-Unis en 1822, i l'Age de quarante-quatie ans, apras quatre ans
d'un ministare p6nible et fecond.
Ce n'est pas Ia premiere fois que Ia vie de cet admirable pionnier de
l'Evangile tente la plume des historiens. Nous avions dC6j deux vies
italiennes: L'une de notre confrire Mgr Rosati, premier iveque de
Saint-Louis, et du P. Semeria, Oratorien de Turin; t'autre de M. Ricciardelli; une vie anglaise, simple traduction de la premiere, due k la
plume de M. Burlando; enfin une vie frangaise, publide dans les
Annles en r893, z894 et x895, avec tirage i part.
La recente vie italienne differe des precedentes par une documentation plus complete, une presentation toute nouvelle et une riche
illustration. Puissert-elle hiter la glorification de celui que nous pouvons mettre au nombre de nos futurs Bienheureux !

Francois STELLA. Institutiones liturgicae in usum
Seminariorum. T. I, 3* ed., Rome, 1929. In-8, xx180 pages.
Ce tome premier a pour titre: De liturgia in genere. De Sacrementis
et Sacramentalibus. M. Francois Stella est mort en 1897. Son ouvrage
a itc revu avec soin par quelques-uns de ses confreres, specialement
verses dans cette matiere. On pent done etre aur qu'il a eti tenu compte
des d6cisions r6centes de la Sacrie Congregation des Rites. La competence du savant directeur des Ephimirides liturgigues et de sea collaborateurs eat connue de tous; its 6taient naturellement d6sign6s pour
corriger cc que pourraitavoir de d6fectueux aujourd'huil'ancien manuel
de liturgie i l'usage des seminaires.

Missions des Lazaristes. Lugon, 1929. In-8, 32 pages.
Carte. (I franc.)

Les Missions des Filles de la Chariti de Saint-Vin-
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1929. In-8, 3o pages. Carte.

Brochures de propagande destinees & faire connaitre au dehors les
deux families de saint Vincent. II est d'usage courant que, dans les
expositions missionnaires, chaque Congregation ait sa monographie et
la ripande; nous faisions exception; c'est pour combler cette lacune
que ces deux brochures ont etWpubli6es. On y trouver* I'essentiel de
ce qui regarde nos Missions. La carte donne un resume fidele et
saisissant de ce qu'eat notre expansion dans le monde.

Antoine MEROLLA. Oratorio sacri

a une, deux et

trois voix kgales avec choeur. Paris, Reni Haton (59,
boulevard Raspail).
Le centenaire de la Midaille va inspirer sans doute bien des artistes.
Nous sommes beureux de pouvoir annoncer aujourd'hui le premier
Oratoriocompos6 i cette occasion. M. Mirolla y a mis tout son ctur.
tout son talent et aussi toute sa d6votion. II est de ceux qui ne sont
jamais en retard quand il s'agit d'honorer et de chanter Marie
Immaculie.

San Vicente de Paul. Correspoxdencia, Conferencias,
Documentos. T. XI. Paris, 1929. In-8, xxII-471 pages.
Nous saluons avec plaisir ce nouveau volume de P'dition espagnole.
Les confdrences auz missionnaires meritaient d'etre publides. Les
seurs elles-memes pourront en faire leur profit; car les vertus chretiennes que saint Vincent recommande dans ses exhortations sont les
m&mes pour les pretres et les religieuses. Allons boire a ces sources
d'eau pure; nous y trouverons le breuvage qui fortifie et rajeunit.

C. BALLESTER. El Nuevo Testamento de Nuestro
Senor Jesucristo. Barcelone, 1929. In-i6. xvI-848

pages.
Cet ouvrage est preckd6 d'une lettre du cardinal Gasparri et du
nonce de Madrid; quand on voit de telles recommandations, on pent
etre sir que la traduction est exacte et que les notes (il y en a presque
i chaque page) sont pleinement confortes i la doctrine catholique.
Les titres, les sous-titres, les indications mises en manchette, deux
cartes, F'une de Palestine, I'autre des voyages de saint Paul, guident le
lecteur dans la lecture et la comprehension du texte sacre.
M. Ballester a fait oeuvre utile; puisse son livre se r6pandre dans les
pays de langue espagnole!

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
55. Fr. dal Castagne (Placide), clerc, 3o juillet,
Nunoa; 24 ans d'age et 6 de vocation.
56. Fr. Reyes (Marien), coadj., 14 septembre,
Puebla; 69, 46.
57. Perez (Felix), pretre, 22 septembre, Manille; 42,
26.
58. Nicola (Victor), pretre, 4 octobre, Come; 69, 50.
59. Hanousek (Jules), pr&tre, 7 octobre, Graz; 43,
24.

6o. Braddy (jean), pretre, I3 octobre, Baltimore;
63, 40.
61. O'Regan (Patrice), pretre, 15 octobre, Dublin;
63, 37.
62. Re (Felix), pretre, 17 octobre, Cagliari; 43, 9.
63. Pogorelec (Louis), pretre, 8 novembre, Ljubljana;

83, 48.
64. Vautier (Ambroise), pritre, 16 novembre, Nonvelle-Orl6ans; 69, 35. .

65. Gauthier (Marcel), pretre, 26 novembre, Montevideo, 68, 39.
66. Bernardo (Frangois), coadjuteur, 28 novembre,
Naples; 70,744.

67. O'Neill (Arthur), coadjuteur, 2 d6cembre, Nouvelle-Orlians; 75, 47.
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NOS CHtRES SCEURS
Rose Brouste, h Clar; go ans d'age et 61 ans de vocation.
Alexandrina Siccardi, a Turin; 85, 64.
Pauline Bauchiero, i Imperia; 74, 48.
Helen Murphy, i Watteville; 70, 34.
Rosa Bove, k Ancianos; 85, 65.
Maria Martin, & Malaga; 64, 40.
Elvira Gonzalez, k Valdemoro; 26, 3.
Jacinta Sains, & Jerez; 65, 47.
Josephine Dambier, a Dourdan; 73, 49.
Jeanne Gouard, . Paris; 71, 5 .
Yemma Chaptini, Le Caire; 46, zo.
Marie Kroselj, A Graz; 4o, i6.
Hiline Koranyi, a Papa; 58, 39.
Marie Moizeau, A Lima; 58, 32.
Jeanne Bayon,.k Montolieu; 58, 35.
Blanche Riche, A Nimes; 52, 25.
Alexandrine Verges, & Rio-de-Janeiro; 9E,71.
Mathilde Mora, a Callao; 61, 27.
Maria Maso, A Cadiz; 36, 14.
Merc6dds Sala, A Avila; 49, 18.
Teresa Urteu, a Barcelone; zS. 7 mois.
Blasa Sainz, A Barcelone; 75, 57.
Marthe Liou, A Shanghai; 65, 41.
Laure Melis, i Turin; 24, 2.
Annie M. Devitt, a Emmitsburg; go, 68.
Mary Brennan, A Jacksonville; 57, 3o.
Rosalie Isch, h Dearborn; 71, 35.
Domitila Idrovo, a Guayaquil; 63, 4o.
Cecile Hugonnet, i Paris; 83, 6o.
St6phanie Van Tours, Ans ; 8z, 59.
Marie Pajou, k Paris; 63, 41.
Marie Laplace, a St-Jean-de-Lus; 34, 9.
Marie Jammet, a Clichy; 73, 53.
Ernestine Kerverdo, a Clichy; 6o, 39.
Rosalie Ruchniewiecz, a Pelplin; 79, 6i.
Anna Sloboda, a Nitra; 25, 5.
Helena Szogi, a Marianosztra; 23, 4.
Therise Hoppe, a Piliscsaba; 82, 6o.
Genevieve Sanchez, a Santiago; 86;. 66..

--- 238 Philomene Ramirez, I Santiago; 78, 54.
Marie Hebrand, a Montolieu; 86, 61.
Maria Lopez, a Constantinople; 82, 63.
Elisabeth Gratt, a Schwarzach; 58, 4o.
Marie Antretter. a Salzburg; 58, 33.
Jeanne Rancoule, a Montpellier; 43, 12.
Marcelle Guillouet, a Musinens; 28, 3.
Julie Dory, a Metz; 79, 54.
Baptistine Morandeau, a Pithiviers; 28, 8.
Marie Dombret, a Mazamet; 71, 44.
Catherine Gaitley, A Baltimore; 85, 68.
Maria Iturri, a Arequipa; 55, 31.
Marie Billot, i Santona; 65, 43.
Victorine Allenou, a Lima; 73, 41.
Raffaella Percoveri, a Montefiore; 69, 48.
Marie Sacchi, a Cafaggiole; 79, 5r.
Sarah Dooley, a Philadelphie; 69, 43.
H6lene Calioh, a Dult; 73, 38.
Rita Giraldo, a Libano; 47, 20.
Rosa Almeida, a Pasto; 72, 44.
Marie Henno, a Palmira; 54, 19.
Franuoise Richoud, a Marseille; 66, 38.
Gabrielle Rousselle, i Lima; 36, x2.
Justine Romain, a Rio-de-Janeiro; 84, 55.
Rose Tassy, a Lyon; 58, 14.
Antoinette Bordet, a Troarn; 78, 53.
Jeanne Debas, k Neuiliy; 78, 54.
Serafina Salvemini, a Catane; 52, 17.
Jeanne Jakopin, Ljubljana; 33, 6.
ttienne Ostrozmik, a Ljubljana; 24, 2.
Anna Shine, a Syracuse; 70, 53.
Maria Beltran, k Madrid; 28, io.
Maria Perez, A Madrid; 47, i6.
Josefa Garro, a Madrid ; 67, 48.
Marie Amberny, a Chiteau-Pl'veque; 5z, 27.
Aline Monciny, a Montolieu; 40, 13.
Louise Roch, k Montolieu; 86, 65.
Caroline Desenclos, . Clichy; 8o, 49.
Augustine Walter, h Clichy; 86, 64.
Marie Raygasse, a Clichy; 77, 56.
Josephine Silvestre, a Louveciennes; 77, 59.
Philomene Galikre, a Lima; 49, 20.
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Marie Toublanc, A Guatemala; 69, 46.
Agnes Dunkel, k Vienne; 71. 5i.
Gisela Karlubik, a Ladce; 20,
Irena Geczy, a Ladce; 22, 4.

2.

Marie Orellana, A Valparaiso; 48, 25.
Josephine Hartnett, a Buffalo; 75, 48.
Gertrude Serrano, &Grenade; 64, 43.
Maria Almansa, A Orense; 66, 37.
Marie Gomez, a Valdemoro;

24,

4.

Exuperancia Saenz, a Almeria; 34, 15.
Julie Lefebvre, a Boulogne-sur-Mer; 86, 63.
Louise Audrain, a Alexandrie; 83, 6o.
Sophie Mathon,

a Clichy; 92, 72.

Marie Dassonneville, h Bruges; 70, 45.
Marie emery, a Santiago; 62, 43.

Marie Boulais, a Santiago; 81, 57.
Berthe Gebel, & Feldhorf ; 57, 35.
Mary Lynch, a Troy; 71, 5o.
Julia Kelly,

a Detroit; 74, 52.

Annie Killian, a Baltimore; 70, 49.
Mary Stockum, a Milwaukee; 65, 41.
Louise Besnard, a Paris; 75, 55.
Marie Mouilleras, a Bordeaux; 57, 35.
Marguerite Pinel, & B8ae; 72, 5t.
C6lestine Gladyskynska, a 1'Agha; 73, 42.
Caroline Delli Colli, a Naples; 87, 61.
Th&rbse Schrottner, a Dult; 32, 9.
Maria Pumar, a Plasencia; 78, 49.

Maria Serda, a Seville; 75, 52.
Lucia Perez, k.Valdemoro; 29, 8.
Maria Hernando, a Valdemoro; 32,

12.

Marie Floch, a Clichy; 84, 61.
Leontine Courtaud, a Paris; 81, 59.
Marie Mauny, A Amiens; 69, 46.
Marie Campariol, A St-Amans-Soult; 79, 57.
Angeline Pisani, a Smyrne; 71, 46.
Louise Mezzagora, a Turin ; 75, 48.
Marie Siri, h Turin; 73, 48.
Josephine Ciocio, & Naples; 70, 42.
Anne Koberl, a Dult; 27, 8.

Marie Sercer, A Ljubljana; 54, 36.
Jeanne Nartnik, i Ljubljana;

28,

6.
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Marie Jullien, k Montolieu; 59, 35.
Marie Batteux, h Lima; 87, 63.
Marie Orengo, a la Grand'Combe; 84, 5o.
Lucie Arligny, a Lobzow; 5o, 26.
Sophie Ponikowska, a Varsovie; 54, 26.
Agnes Vagner, a Nagykamjsa; 57, 36.
Concetta Barberio, a Naples; 71, 37.
Annie Martin, . la Nouvelle-Orlians; 57, 36.
Maria Peralta, a Lima; 21, 3.
Marie Suppanz, a Bucarest; 29, 4.
Marie Jeanson, a Musinens; 34, 12.
Marie Didier, a Paris; 77, 52.
Marie Chapuy, a Montolieu; 28, 5.
Marie Chevanier, a Grex; 77, 6z.
Claire Dupont. a Santiago; 65, 41.
Aline Net, h Mustapha; 88, 59.
Anne Placaud, a La Pomme; 8o, 57.
Graciosa Mazquiriz, a Mendigorria; 66, 4o.
Paula Santos, a Guernica; 81, 6o.
Juana Ancos, i Madrid; 92, 61.
Maria Pach, a Valencia; 52, 32.
Caroline Hartmann, a Graz; 71, 46.
Liopoldine Sobotka, a Graz; 63, 44.
Jeanne Farella, a Naples, 58, 36.
Assunta Ponticelli, a Pescia; 67, 43.
Marie Labrada, a Valparaiso; 85, 6o.
Sophie Plesnierowiez, a Kalisz; 5o, 22.
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SAINT VINCENT DE PAUL
LA TRANSLATION DE SES RELIQUES'

Jusque vers la fin du dix-huitieme si&cle, le corps
de saint Vincent de Paul resta expose dans 1'6glise de
Saint-Lazare. Le 31 aoit 1792, veille de lear expulsion, les missionnaires, d6pouills de la chisse d'argent par le commissaire des biens nationaux, enfermýrent les saintes reliques dans une caisse de chene,
munie d'un couvercle a charniires et serrare, et les
transporterent rue des Bourdonnais, chez Me. Clairet,
notaire de la maison. Le pr6cieux d6p6t demeura trois
ans dans cette retraite, dissimul6 sous des boites, des
livres et des papiers. En 1795, M. Daudet, procureur
gen6ral, le prit dans sa maison, rue Neuve-SaintEtienne.
Les annees s'6coulkrent; a l'anarchie des annees
r6volutionnaires succida l'ordre, sous la main. nergique de Bonaparte. Les Fi]les de la Chariti, l~galement autoris6es en 18oo, requrent de l'Itat, pour y
6tablir leur maison-mere, la maison hospitaliRre des
orphelines, rue du Vieux-Colombier. En attendant
que les pretres de la Mission eussent eux-m8mes leur
demeure, il semblait tout naturel que le corps du saint
fondateur fst garde par ses filles. M. Brunet, vicaire
g6naral, le leur c6da en ISo5. Elles le conservirent
vingt-cinq ans: dix ans rue du Vieux-Colombier et
i. Si 1'on desire des renseignements plus 6tendus sur la translation
de ces reliques, on peut consulter avec fruit Le Corps de saint Vincent
de Paul, par M. Vaadamme. Abbeville, tgr3. (Ouvrage ea dip6t i la
procure generale du 95, rue Sevres. Paris.)
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quinze ans rue du Bac. Quand, en 1815, elles arriverent a leur nouvelle maison-mere, les travaux
n'6taient pas encore terminis; la caisse attendit dans
une salle, du mois de juin au 15 aout I8i5, avant
d'etre descendue a la chapelle et d6posee sous un
autel, qui prit le nom de Saint-Vincent-de-Paul.
C'est 1 que le corps se trouvait en 1827 quand les
missionnaires, nouvellement itablis au 95 de la rue de
Sivres, dans l'ancien h6tel de Lorges, achevirent la
construction de leur chapelle, commencee l'ann6e
pr&c6dente. Une place lui etait reservie au-dessus et
en airiere de l'autel.
Mgr de Quilen, archeveque de Paris, avait luimeme choisi, pour faire la chisse, un orfevre de
grand talent, M. Odiot. Cette oeuvre d'art avait remporte une medaille d'or a l'Exposition de 1827 et tout
le monde trouvait que cette haute recompense etait
bien merit6e. Sa forme est celle d'un rectangle avec
dessus cintre. Elle mesure 2 m. 25 de longueur sur
65 centimetres de profondeur et i m. oS .ou go centimetres de hauteur, suivant qu'oi envisage les extremites ou la partie centrale. Un groupe la couronne: il
represente saint Vincent dans la gloire, montant au
ciel, accompagn6 de quatre anges qui portent les
emblemes de la religion, de la foi, de l'espbrance et
de la charit6. Sur le devant, aux extr6mites, poses sur
deux socles, deux orphelins, un petit garoon et une
petite fille, oat les yeux fixes sur la figure du saint,
qu'ils semblent invoquer. Au milieu du cintre, dans
un cartouche, cette inscription en lettres dorees :
a Corpus San•ti Vincentii a Paulo ). Des rinceaux
d'ornements sur le montant et le cintre donnent & Ia
chasse une e16gante parure.

L'archeveque de Paris l'acheta lui-meme pour en
faire cadeau a la Congregation de la Mission, au nom
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de son diocese, et la garda chez lui, en attendant le
jour de la translation.
Avant m&me que la chapelle de la rue de Sevres filt
terminbe, le prelat dressait son plan. Les saintes
reliques iraient de la rue du Bac a Notre-Dame, puis
de la seraient port&es processionnellement a la maison-mere des missionnaires. Ce serait, dans les rues
de la capitale, une manifestation grandiose, au
milieu d'une foule nombreuse et enthousiaste, heureuse d'acclamer celui qui fut le bienfaiteur des
pauvres et des abandonn6s. La fete aurait une neuvaine et, de toutes les paroisses de la capitale, les
fideles viendraient, au jour marque, se prosterner
devant la chasse.
Mgr de Quelen mit le Saint-Siege au courant de ses
projets. A sa demande, un rescrit, datedu 13 juin 1827,
accorda une indulgence pleniere A tous ceux qui
suivraient le cortege Ie jour de la translation. D'autres
faveurs 6taient conc6d6es A quiconque prierait dans la
chapelle de la rue de Sevres d6votement et le ceur
contrit, i savoir: trois cents jours d'indulgence durant
la neuvaine, renouvelables a chaque visite; une
indulgence pl6niere, chaque ann6e, les 19 juillet et
27 septembre.
La chapelle termin6e, Mgr de Quelen la benit le
r"'novembre 1827. Tout 6tait pret pour recevoir le
corps de saint Vincent; mais les &v6nements politiques conseiliaient la prudence; le prelat le comprit.
Une grande manifestation religieuse sous les yeux du
public, dans une ville comme Paris, n'etait guere
possible qu'enun temps oi riien n'agiterait les passions
populaires.
Or, les nuages s'amoncelaient A l'horizon. La revolution de i83o se pr6parait. Le 6 novembre, la

Chambre des d6put6s 6tait dissoute. Les elections

-

244 -

amrnent la d6mission du ministere Vill61e, que remplace le ministere Martignac. Lutte contre les JYsuites,
qu'on expulse de leurs colleges. Martignac cede,i son
tour, la place a Polignac. L'attention se d6tourne de
plus en plus des affaires interieures pour se porter
vers le dehors et surtout vers Alger.
i83o commence. Le calme semble revenu dans les
esprits. Le Io mars, M. de Quelen adresse un mandement a ses fidles pour leur annoncer que la translation des reliques aura lieu le 25 avril, deuxieme
dimanche apris Piques, qu'elle sera suivie d'une neuvaine de prieres et de supplications solennelles, i
laquelle toutes les eglises et toutes les chapelles du
diocese prendront part et qu'uE* souscription sera
ouverte pour payer la chisse. Le roi et les membres
de sa famille 6taient deji inscrits en tete de la liste.
Le prilat esperait beaucoup que leur exemple assorerait le succes. II demandait de plus aux cures une
ou plusieurs quotes extraordinaires. Et privoyant un
exc6dent possible, il ajoutait que le restant serait
mis entre les mains des Filles de la Chariti pour ktre
affecti par elles au soulagement des pauvres honteux
du diocese.
La caisse quitta la maison des soeurs, le 3o mars,
pouraller attendre k I'archevech6 son transfert ruede

Sevres.
Les trois premieres semaines du mois d'avril furent
consacr6es aux formalit6s prdliminaires. Du 2 au 5,
on prit les informations n 6 cessaires pour 6tablir l'authenticiti de la relique; plusieurs temoins furent
entendus, en particulier ceux qui avaient eu des rapports avec Me Clairet ou M. Daudet.
Le 5, M. Salhorgne, Superieur g6nekal, annonca la
grande nouvelle par circulaire et demanda que chaque
etablissement de la Compagnie s'unit aux solennites
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de Paris par une grande fete en I'honneur de saint
Vincent.
Mgr de Quelen reprenait la plume le lendemain
pour r6gler le c6ermonial de la fete et de sa neuvaine.
A la pensee de l'expCdition d'Alger, qui se pr6parait
alors, il eut I'heureuse inspiration de rappeler quel
interit l'ancien esclave de Barbarie avait porte aux
esclaves retenus sur cette terre de souffrances, et de
mettre notre armie et notre flotte sous sa puissante
protection. Ainsi la translation se pr6sentait comme
la priere de la France pour le succes de ses soldats.
La caisse fut ouverte le 6; et son contenu : cachets,.
proces-verbaux, bandes, compresses, rubans, enveloppes de soie ou de toile, vetements, squelette, fut
examin6 avec soin et dicrit avec une m6ticuleuse pre-

cision..
Le squelette mesurait I m. 62; c'etait bien celui
d'un homme et d'un vieillard; le crane pr6sentait les
caracteres distinctifs des bustes et des portraits de
saint Vincent. 11 manquait treize dents, sept en haut
et six en bas, onze c6tes, les os de la main gauche et
la rotule du genoa droit. Les os itaient maintenus i
leur place respective par du fil de fer et du il de
laiton; les jambes, replies sur le corps, reposaient sur
le thorax. Des arcs de cuivre remplacaient les c6tes
absentes.
Toutes les constatations terminees, on se retira;
I'heure avanc6e ne permettait pas de pousser plus
avant.
Le zo, nouvelle reunion. Les docteurs placerent les

jambes dans leur position naturelle, rattachbrent les
ossements desarticules et consolidrent les parties
osseuses.qui menacaient de se detacher.
Le squelette n'ayant pas de main gauche, on ne
pouvait songer i .tendre la main droite. II fut tout
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d'abord question de la donner & Mgr de Quikn;
sur le refus du prelat, on la fixa an c6te droit de la
poitrine. Cela fait, on entoura et garnit les ossements
de ouate de soie, on remplit la poitrine de ouate et
de charpie et l'on proc6da lentement & 1'habillement
da corps.
Les vetements choisis contrastaient par lear richesse
avec ceux dont le bon saint se couvrait de son vivant;
on lui mit une tunique de sole blanche en forme de
chemise; une aube magnifique en tulle brod6, garnie,
au bout des manches, d'une 6toffe de soie cramoisie;
un ruban de sole blanche en forme de ceinture; une
Rtole de moire violette, richement brod6e en or; une
soutane de soie noire, ayant, au collet, une bordure
-en batiste en forme de rabat; une ceinture de soie
noire; un rochet pliss6 en batiste fine A grandes
manches et orne de dentelles; des bas de soie noire
et des souliers de velours noir; une etole pastorale
d'6toffe d'or, richement brod6e en or, munie de son
cordon, de ses glands et de franges en torsades aussi
en or; enfin, une large calotte de sole noire. L'aube
venait d'une personne pieuse; 1'6tole de moire, des
Filles de la Charit6; 1'6tole pastorale, de I'archeveque
de Paris.
Afin que le corps eft, pour les fiddles, une apparence humaine, on lui appliqua une figure et des
mains en cire.
Le chapitre m6tropolitain avait d6cid6, I'avantveille, de donner & Saint-Lazare une croix de bois
peint et verniss6, qui appartenait depuis longtemps
au tr6sor de Notre-Dame et que l'on disait avoir servi
a saint Vincent pour exhorter Louis XIII mourant.
On la mit entre les mains de cire. Cette croix, recouverte d'argent au bout des trois croisillons, supporte
un crucifix en ivoire, surmonth de l'inscription ordi-
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naire. Sous les pieds du divin Crucifi6, un petit reliquaire d'argent de forme oblongue, garni d'un cristal
de roche, contient des parcelles de la vraie croix et
des reliques de sainte Victoire. Plus bas, un ouvrage
en corail represente la sainte Vierge portant le petit
-Jesus et, a c6bt, saint Jean-Baptiste enfant tenant
one croix.
Mgr de Quelen avait dress6 la liste des 6glises qu'il
convenait de ne pas oublier dans la distribution des
reliques. Le tresor de l'eglise m6tropolitaine de Paris
eut la rotnie gauche; la chapelle de la rue du Bac, la
moitie inferieure du radius droit; 1'6glise de l'H6telDieu, celle de I'h6pital de la Piti6, la cathedrale de
Versailles, l'6glise de Clichy, celle de la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul et I'archeveque lui-meme se
partagBrent h1 moitiM superieure du radius droit. Ce
dernier garda de plus, pour lui, diverses parcelles
tombbes pendant que les midecins reconstituaient le
squelette, on pr6cedemment.
Une fois habill, le saint corps fut 6tendu sur un
lit soutenu par une estrade; ce lit 6tait fait d'un coussin
de velours violet, recouvert d'une gaze d'or, et d'un
oreiller de meme matibre et de mrme couleur, que
gaxnissaient, au pourtours, une torsade et, aux quatre
angles, des glands d'or.
Le corps resta ainsi expose durant treize jours et
nombreux furent ceux qui allkrent le voir et le vendrer.
Le 23, Mgr de Quelen benit la chisse, y introduisit
les saintes reliques et mit les scell6s. Tout 6tait pret
pour la fete.
Le 24, apres I'Angelus du midi, le bourdon de NotreDame et les cloches de toutes les 6glises de la capitaleannoncerent aux Parisiens que la grande fete commencait. En ce moment, la ch&sse et son contenu quittaient I'archevkche, port6s par dix hommes, que vingt.
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autres entouraient, tous vktus de longues aubes.
L'archev6que et son chapitre les attendaient a la porte
de l'eglise.
A deux heures, commencerent les offices liturgiques: premieres vepres, complies, matines et laudes,
interrompus, apres complies, par le panegyrique de
saint Vincent, que prononqa le chanoine Mathieu, promoteur du diocese et vicaire general, plus tard cardinal-archeveque de Besanjon. Une foule consid6rable
remplissait la vaste cathedrale, neuf eveques etaient
presents; M. Salhorgne avait amene presque tous ses
confreres.
Le soir, apres I'Angelus, les cloches recommencerent
leurs joyeuses sonneries.
Et la nuit passa. De grand matin, les rues qui
menaient a Notre-Dame etaient noires de monde. Le
nom de saint Vincent de Paul sortait de toutes les
lbvres. Le temple etait magnifiquement pavoist; mais
ce qui attirait le plus d'attention, c'ttait la chisse ou
plut6t son contenu. II fallut htablir autour d'elle un
service d'ordre.
Apres le chant de prime, commenca la messe canoniale, .puis la messe paroissiale, puis celle de Mgr de
Quelen, que de nombreuses communions retinrent
longtemps a la sainte table. La messe solennelle fut
ensuite ceIebr6e par S. Exc. Mgr Louis Lambruschini,

archev6que de Genes, nonce a Paris.
Le soleil percait les nuages; la temperature douce
et clmente rappelait les meilleurs jours du printemps;
tout laissait esperer un aprbs-midi magnifique. Les
fidles n'avaient pas attendu l'heure des vepres pour

prendre leur place; ils etaient la des milliers. Enfin,
voici deux heures. Les 6veques font leur entree; on

en compte dix-huit; les aum6niers du roi les suivent.
Le clerg6 de Paris et de la banlieue, les del6gues des
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communautis religieuses, les ieves des seminaires
formaient un groupe imposant d'eccl6siastiques. Les
cornettes se montraient partout. On 6valuait le nombre
des Filles de laCharit6 &mille environ; naturellement.
leurs orphelins et leurs orphelines itaient de la fete;
la place de ces derniers n'etait-elle pas aupres de leur
bienheureux protecteur? Les personnages officiels ne
manquaient pas : parmi eux, le prqfet de la Seine, le
prefet de police, les maires des IX' et X* arrondissements,le commandant de la gendarmerie, des pairs de
France, plusieurs membres des Conseils municipal et
general et de l'administration des hospices. De toutes
les paroisses de la banlieue, Clichy avait fourni peut&tre le plus fort contingent.
Le premier psaume terminn. Ie cortege s'organisa,
tandis que les vepres continuaient et s'achevaient. Les
croix du chapitre, accompagnees des c&rof6raires, se
dirighrent vers la porte principaie. Devant elles vinrent
se placer des sapeurs, des tambours et un peloton de
gendarmerie. Dtrriere, s'alignerent, dans l'ordre suivant: le clerg6 des paroisses, les seminaristes, les
cures, les pr&tres de la Mission, le clerg, de la metropole, le chapitre metropolitain, les aum6niers du roi,
les 6veques, 1'archev&que de Paris et ses assistants,
les fonctionnaires publics. Venaient ensuite les associations laiques de Sainte-Genevieve et de SaintJoseph, les habitants de Clichy, les Freres de la Doctrine cbriticnne, chaque groupe sous sa banniere. Les
civils prolongeaient la procession a perte de vue.
Le gouverneur de Paris avait pretd huit compagnies : quatre de grenadiers et quatre de voltigeurs.
Les soldats encadraient le cortege sur deux lignes,
qui s'6tendaient des croix du chapitre aux fonctionnaires publics. La musique militaire pr8tait 6galement
son concours. La place des musiciens 6tait au centre.
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entre les rangs des siminaristes. Un peloton de gendarmes fermait la marche.
A la hauteur des pr&tres de la Mission s'avanaait la
chasse, escortee de sa garde d'honneur. Dix membres
des associations de Sainte-Genevieve et de SaintJoseph la soutenaient, dix la pricedaient, dix autres

la suivaient, tons vetus de soutanes, d'aubes et de
ceintures de soie et portant sur la poitrine la medaille
de saint Vincent de Paul, suspendue a leur cou par
un ruban violet. Les cordons itaient tenus par quatre
pr&tres, en aubes et chasubles blanches brodies:
c'6taient le cure de Saint-Roch, doyen des cures de
Paris; le superieur du seminaire de Saint-Sulpice, le
cure de Saint-Vincent-de-Paul et celui de Clichy. A
c6te d'eux, quatre clercs portaient cbacun un flambeau de cire allume.
Au sortir de Notre-Dame, un premier arret eut lieu
A l'H6tel-Dieu, a la demande des religieuses et des
malades, avec encensement et prieres; puis le cortege
traversa le Petit-Pont, longea les quais a droite, s'eafonda dans la rue des Saints-Peres, et arriva rue de
Sevres en passant par la rue Taranne, la rue da Dragon
*etle carrefour de la Croix-Rouge. Des oriflammes, des
draperies, des guirlandes, des fleurs ornaient portes
et fenetres.
Ce parcours fut coupe par trois stations : l'anu sur
la place du palais de l'Institut, tout pres du lieu oit
saint Vincent habita dans les premieres annees de so.
sijour a Paris; la seconde, rue des Saints-Peres,
vis-a-vis de l'h6pital dela Charit6,qu'il visita souvent;
la dernibre, rue de Sevres, entre I'hospice des Menages
et I'etablissement des dames' hospitalires de SaintThomas-de-Villeneuve. Seuls s'arrktaient Ie cortege
de la chasse, les 6evques, le chapitre et I'oficiant.
Une multitude de curieux masses sur les trottoirs,
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regardait passer le defile. On voudrait pouvoir dire
que tous tbmoignirent leur enthousiasme par des
acclamations; ce ne fut, au contraire, de la part d'un
bon nombre, que (( froideur ou hostilit6 ),. Plus d'un
affectait de rester le chapeau sur la tte. t Le plus
populaire des saints francais n'a pas plus trouvi grice
que le plus d6crid des j6suites ), icrit M. de la Gorce .
Non que le public eft au fond du cceur quelque chose
contre saint Vincent, mais l'animosit6 contre Charles X,
entretenue tous les jours par des articles de presse, ne
pouvait maaquer de rendre impopulaire une manifestation religieuse vouune par le gouvernement;
d'autant plus que certainsjournaux avaient publi6 des
pages enflammies contre les processions illigales et
que d'autres avaient contest6 l'authenticiti de la
relique.
La chapelle de la rue de Shvres 6tait beaucoup trop
petite pour recevoir tous ceux qui accompagnaient la
chasse. On ne laissa pen6trer que les principaux personnages et les cures. Les Filles de la Chariti et.
leurs orphelins furent rel6gus dans les galeries.
M. Salhorgne attendait Mgr de Quelen & la porte;
il lui tendit 1'eau b6nite et 1'encens; et alors eut lieu:
une hmouvante ceremonie : la remise officielle de la
relique et de la chisse d'argent. L'archeveque prit le
premier la parole :
a Monsieur le g6niral, dit-il, c'est au nom du clerg6de Paris, nous osons le dire, au nom du clerg6 de
France et meme de l'9glise catholique, que nous.
venons remettre entre vos mains le pr6cieux d6p6t qui
est demeur6 quelques jours entre les ndtres. Nous
rendons aux enfants le corps de leur v6nerable Phre,
qu'ils avaient eu le bonheur de sauver de la profai. Charks X. Paris, Pion, 928. In.8, p. 26m.
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nation et que nous sommes si heureux d'avoir pu environner de nouveaux respects et de nouveaux hommages. Nous apportons au milieu des dignes pr&tres
de la Mission les reliques de leur saint instituteur, de
ce prtre que nous pouvons appeler veritablement
grand, parce que toutes les cuvres de sa vie furent
agrbables au Seigneur : Ecce sacerdos magnus qui in
diebus suis placuil Domino.
, C'est aussi au nom des pauvres, dont Vincent de
Paul fut particuliirement le protecteur et le pOre, que
nous vous remettons ces restes sacres, apses les avoir
presentes a la population immense d'une ville si remplie des souvenirs et des monuments de sa charitL. En
venant se prosterner devant le sanctuaire au-dessus
duquel doit reposer, comme autrefois, cet infatigable
ami des homn aes, chacun pourra lui appliquer, avec
une douce et consolante virit6, ces paroles du psalmiste : pauvre lui-meme, mais riche de sa foi, il a
trouve moyen de soulager toutes les misires i adjuvit
paupeyem de inopia. Sans autre credit que celui de la
confiance accordbe a sa pikti, il a fait gofiter les
douceurs de la famille a ceux qui ne devaient jamais
les connaitre : posuit sicut oves familias;les justes s'en
rejouiront et le silence m&me de F'iniquite publiera
son triomphe : videbunt recti et laetabuntur et omnis
iniquitas oppilabit os suum. n
M. Salhorgne etait emu; il r6pondit d'une voix qui
tremblait :
( MONSEIGNEUR,

Le triomphe pL.blic, solennel et paisible d'un saint
pr&tre dans le dix-neuvieme siccle et au milieu de
cette grande citi est une sorte de prodige qui excite
notre admiration et que nos neveux auront quelque
peine a concilier avec l'indifference malheureusement
a

53 trop commune aujourd'hui par rapport a la religion.

t Dieu, qui est admirable dans ses saints, vous a
choisi, Monseigneur, pour opirer ce prodige. C'est
lui qui vous a inspire le genireux dessein de ranimer
la foi d'un peuple nombreux et de le ramener a la
pens6e de Dieu par le spectacle imposant des honneurs rendus aux pricieux ossements de son humble
serviteur. L'Ame qui agit d'aprbs une impression
divine est assuree du succes, parce qu'elle est sup&rieure aux obstacles qui d6courageraient un zele ordinaire.
t Saint Vincent de Paul obtient aujourd'hui une
gloire vraiment chritienne, puisqu'il la recoit d'un
prince de 1'Iglise qui honore cette haute dignit6 par
ses vertus, se montre I'heureux 6mule de ses plus
illustres pr6decesseurs et dont. nos arriere-neveux
publieront les bonnes ceuvres, comme nous cil1brons
aujourd'hui celles du hiros de la charit6. Vous faites
en ce moment, Monseigneur, iclater la v6tre par la
magnificence avec laquelle vous daignez pr6senter a
des enfants les restes mortels de leur bienheureux
pere, qui, du haut du ciel, applaudit a votre g6ndreuse
piet&. Aucune expression ne peut suffire a notre reconnaissance pour un objet dont nous connaissons tout le
prix. puisqu'il est un temoignage de la haute protection dont Votre Grandeur veut bien nous honorer.
, Lorsque, prostern6s chaque jour devant le corps
de notre saint fondateur, nous prierons Dieu de nous
rendre participants de ses vertus, ce sera, pour nous,
un devoir bien doux de lui demander pour Votre
Grandeur des jours longs et prospfres. La vue de ce
riche monument nous rappellera sans cesse que nous
vous en sommes redevables, et perpetuera dans nos
coeurs les sentiments de notre vive reconnaissance et
ceux de notre profonde v6neration. ,
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Ces derniers mots prononcis, Mgr de Quelen entra
dans le choeur et encensa les reliques, tandis qu'on
chantait le R6pons des premieres vepres et le Domizx
salvum. La b6nediction pontificale cl6tura la cedr-

monie.
II etait tard et c'est pourquoi Mgr Cottret,6veque de
Caryste et chanoine de Saint-Denis, charge de prononcer le panegyrique, dut renoncerA la parole. Ceux
qui regretterent de ne pas I'avoir entendu se colsosolerent en le lisant, car le discours fat livrie
l'impression.
La fete n'6tait pas finie; elle allait continuer neuf
jours durant. Durant toute la neuvaine, la petite chapelle oi reposait le corps de saint Vincent fut envahie
par des milliers de pllerins de quatre heures du matin
a neuf heures du soir. Les six autels n'etaient jamais
libres; les messes s'y succedaient sans interruption
jusqu'A midi. Chaque matin, un ev6que officiait
pontificalement et, dans 1'apres-midi, un panbgyriste
louait le grand ap6tre de la chariti. Les paroisses de
Paris vinrent a tour de r6le, cinq on six chaque jour.
Le dimanche fut r6serv6 aux seminaires et maisons
eccl6siastiques. Les scurs de la rue du Bac, novices
comprises, ne manquerent pas an seul jour de la neuvaine.
L'entrie du chceur et du sanctuaire 6tait libre en
dehors du temps des c6ermonies. Les fiddles s'agenouillaient aux pieds de la chasse, priaient, la baisaient avec tendresse et respect, pr6sentaient ce qui
leur tombait sous la main, croix, m6dailles, images,
linge, bagues, colliers, livres de prikres, 6pbes, pour
que, par le contact avec les saintes reliques, fut donn6
a ces objets une sorte de caractere sacr6, source de
graces nombreuses.

Des pelerins de marque honorerent la petite cha-
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pelle de leur presence. Madame la Dauphine vint
entendre la messe le mercredi matin. On la revoit
le lendemain, i cinq heures du soir, en compagnie du
roi et de Madame, duchesse de Berry. L'archcveque de
Paris requtlui-m&me Charles X. L'6tiquette demandait
qu'il souhaitit la bienvenu%an monarque.
a Sire, lui dit-il, les hommages solennels rendus A

saint Vincent de Paul au sein de la capitale sont bien
capables de r6jouir Votre Majest6. Les fidbles et
nombreux habitants de sa bonne ville de Paris se sont
montris encore, dans cette circonstance, dignes d'ob6ir
an Roi trbs chr6tien. En venant elle-mame se joindre
i son peuple pour vne6rer les precieux restes d'an
humble pr&tre qui fut Phonneur du sacerdoce et l'ami
des pauvres, Votre Majest6 nous r6vdle les hautes
pensies de sa foi et les secrets touchants de son
coeur.

« Sans doute, Sire, votre religion et votre charit4
n'avaient pas besoin de ce nouveau t6moignage. Les
<Envres de la pi6et royale et de sa munificence 6clatent
de toutes parts; mais votre pr6sence au milieu des
enfants de saint Vincent de Paul met le comble a leur
bonheur, comme elle est la juste r6compense de leur
devouement, de lear respect et de leur amour.
La r6ponse du roi fut courte :
a Monseigneur l'Archeveque, en venant v6udrer les
reliques d'un saint pr&tre, si cher i l'humanite, j'ai
surtout le d6sir d'obtenir par sonintercession le bonheur
de mes peuples. Je lui demanderai avec confance de
presenter i Dieu ce voen Ie plus ardent de mon coeur,
etje ne doute pas que ses prieresne soient exauc6es. ,
Charles X pria devant la relique, recut la bnddiction du saint Sacrement et fat reconduit a sa voiture, salui par les acclamations de la foule. Au sortic
dela chapelle, il dit a M. Salhorgne,que lui prbsentait
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I'archeveque : , Prier pour le bonheur de mon peuple,
c'est prier pour le mien. )
Le samedi a midi, se prisenta un dctachement de

l'h6tel royal des Invalides, pricide d'un groupe de
musiciens. Tandis que les soldats adressaient a saint
Vincent leurs prieres, les musiciens ex6cutaient leurs

morceaux; touchant hommage rendu au fondateur des
Filles de la Charit6 par de vieux v6etrans, heureux
.de tmoigner par la leur reconnaissance A celles qui se

depensaient aupres d'eux pour soulager leurs maux.
Pour rappeler le grand ivinement du 25 avril,
Mgr de Quelen commanda une midaille commemorative. Sur une face, etait represent6e la sainte
Vierge en pied, tenant 1'Enfant Jesus, sur le modele
de la statue plac6e dans la chapelle des dames hospitalieres de Saint-Thomas-de-Villeneuve, rue de Sevres;
sur l'autre, I'empreinte de saint Vincent de Paul en
buste, avec, au-dessous, une reproduction de la chisse.
Trente mille m6dailles en cuivre furent distribu6es
ou vendues. On en frappa en or, en vermeil, en argent
et en bronze pour les personnages de marque. II y en
eut pour le Pape, pour le roi, les princes et les princesses de la famille royale, les 6veques presents a la
translation.
Charles X avait donn6 le n6cessaire pour l'achat du
metal. Le prix de vente, deduction faite des frais
d'ex6cution, devait grossir le fonds form6 par la souscription et les qutes pour le payement de la chasse.
Ce payement ne fut pas aussi facile que I'archev&que de Paris I'avait tout d'abord esper6. Du roi et
de la famille royale, il avait recu 168oo francs; les
quktes lui en avaient procur 25 ooo; lui-meme en
avait ajout 2 ooo de sa bourse personnelle. Ce total
de 43 800 francs etait loin du compte; car l'orfevre
en r&clamait 62 756.
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Le 29 juillet i83o, jour oh I'archevech6 fut envahi
et pill, Mgr de Qublen avait chez lui une somme
de 15 5oo francs, produit des quotes les plus.r4centes. Dipouill de tout, il lui 6tait impossible de
payer ses dettes. M. Odiot s'impatienta. La chAsse
avait kt6 reportie dans ses ateliers par suite de
circonstances sur lesquelles nous reviendrons plus
loin. II parla de la refondre pour en utiliser la matiere
A d'autres fins. Le d6biteur et le cr6ancier ne purent.
s'entendre ni sur le montant des int&rets, ni sur l'expertise. On alla devant les tribunaux. Les juges donnerent raison a l'orfevre et, en appel, leur sentence
fut confirmee.
L'archeveque de Paris, deji si gene par ses dettes
anterieures, voyait s'ajouter les frais du proces. Et cet
ennui n'&tait pas le seul, ni meme le plus grave. De
mauvaises langues chuchoterent que le prilat avait
detourn6
son profit une partie des sommes versees
pour la chisse et que l'histoire des 15 5oo francs restes
Sl'archevechk itait un mensonge imagin6 en vue de
donner le change. Malheureusement, l'accusi ne pouvait se justifier. Il mit sa confiance en Dieu et Dieu
lui vint en aide.
Un appel adress6, le 7 avril 1834, a la generosit6
de ses diocisains fut entendu jusque dans les provinces bloignies. Tout le monde donna, m6me les
indigents. L'hospice d'Agen envoya 4t fr. 75;
34 fr. 75, de la part des enfants trouv6s; i fr. 5o, de
la part des malades; 8 fr. 5o, de la part des domestiques . C'6tait l'aum6ne des pauvres au grand bienfaiteur des pauvres.
Le io juillet, un nouveau mandewent
venait
annoncer au diocese de Paris que la somme d6siree
i. L'Univers religieux. o juillet t834.
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&tait largement depassee. NNon sealement, disait le
prilat, les offrandes volontaires qui ont it, deposies
dans nos mains jusqu'i cc jour oat atteint le prix

exigi poor la chisse de saint Vincent de Paul; non
seulement elles out suffi an cofit d u procks intervena
a son occasion; mais la benidiction da ciel les a fait
croitre et multiplier, au point que nos enfants orphelins par suite da cholera-morbus auront A se rejouir
de la surabondance de vos dons. a

-

Un autre appel fut adressk, non pas aux bourses,
mais aux talents : on proposa un prix a I'6crivain qui
chanterait le plus magnifiquement en vers la f&te de
la translation. La rivolution interrompit le concours;
sans ce malencontreux 6venement, nous aurions eu
sans doute une veritable floraison de poemes en Fhonneur de saint Vincent. Plusienrs farent imprim6s.
L'un d'eux est i'euvre de Poupinet 1. Un autre porte

comme signature de simples initiales: D. J. F. Ch 2.
L'auteur m6riterait d'tre connu, car il ne manque pas
de souffle. II dbbute comme dibuta la fete, par la
sonnerie des cloches :
Pourquoi i'airain sacra, balance dans les airs,
Nous tient-il attentifs a ses bruyants concerts?

Vers la fin, le souvenir d'autres heros cl6bbres
suggere an porte cette eloquente apostrophe :
Triomphateurs d'un jour, votre gloire est futile.
Vos tombeaux sont muets, votre cendre est strile ;
Vous avez des pr6neurs, mais, malgr6 leurs efforts.
Quand le marbre vous couvre, on peat dire: ils sont morts!

Saint Vincent n'6tait pas de ces triomphateurs
iphmeres; la mort ni le temps n'avaient pu effacer
i. Paris, Rusand, i83o. In-8.
a. Paris, Le Clere, 1834. In-g.
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son ceuvre, ni mettre fin a sa puissance; il vivait toujours, il vivait surtout dans l'ame de ses fils et de
ses flles et particuliirement dans 1'ame des plus
fervents.
Du nombre de ces derniers etait une jeune fille,
entree au noviciat de la rue du Bac quatre jours avant
la fete. Catherine Labour6, c'itait son nom, suivit ses
compagnes rue de Sevres tous les jours de la neuvaine. Chaque fois qu'elle en revenait, le cceur du
saint fondateur lui apparaissait au-dessus de la petite
chAsse qui renfermait ses reliques. cc II m'apparnt
trois fois diff6rent trois jours de suite, ecrit-elle:
blanc couleur de chair, [ce] qui annoncait la paix, le
calme, I'innocence et Iunion; et puis je l'ai vu rouge
de feu, ce qui doit allumer la charitE dans les coeurs :
il me semblait que toute la communaut6 devait se
renouveler et s'ktendre jusqu'aux extrimites du
monde; et puis je 1'ai vu rouge-noir, ce qui me mettait
la tristesse dans le cceur : il me venait des tristesses
que j'avais de la peine a surmonter; je ne savais ni
pourquoi ni comment cette tristesse se portait sur le
changement de gouvernement.
Et, au dedans d'elle-meme, une voix parla : a. Le
coeur de saint Vincent est profond6ment afflig6 des
malheurs qui vont fondre sur la France. )
Le dernierjour de la neuvaine, le coeur etait devenu
vermeil et la voix intbrieure expliqua : c Le cceur de
saint Vincent est un peu consol6, parce qu'il a obtenu
de Dieu, par la mediation de Marie, que ses deux

families ne p6riraient pas au milieu de ces malheurs
et que Dieu s'en servirait pour ranimer la foi . .
Les malheurs annonc6s i Catherine Laboure etaient
i. La V&drable Catherise Laboure, par Edmond Crapez,
Paris, Lccoffre, 1913. In-x, p. 3638.

6" idit.
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a la fois d'ordre politique et religieux. L'insurrection
de i83o ne s'attaqua pas seulement au tr6ne; le clergi
aussi cut a souffrir de la revolution; on I'accusait de
pactiser avec le roi et de recIler des armes. L'archevech6, la sacristie de Notre-Dame, 1'6glise de SaintGermain-l'Auxerrois, la residence des missionnaires
de France et celle des J6suites furent mis a sac le
29 juillet. Les maisons de campagne des Peres du
Saint-Esprit et des pretres de la Mission a Gentilly
ne furent pas 6pargnbes; mais les digats furent assez

insignifiants.
La maison de la rue de

Shvres fut 6galement

envahie par une populace nombreuse; la perquisition se passa dans le calme et la chapelle ne fut pas
visit6e.
II 6tait prudent de parer a toute 6ventualite. Des Ie

lendemain, les objets les plus precieux, les documents
les plus importants 6taient mis en sfiret6. On n'osa
ouvrir la chisse, car il aurait fallu briser les sceaux de

l'archevech6. Des d6marches furent d6cid~es aupres
<de Mgr de Qublen; mais oti le trouver? De 1l un retard
d'un mois.
La chIsse fut ouverte le 27 aoft et portee chez
M. Odiot, tandis que son pricieux contenu etait
cach6 secrktement a la maison-mere des Filles de la
Charit6. Cette retraite ne parut bient6t pas assez sure
et I'on resolut d'exp6dier la relique a Roye en Picardie.
Le depart cut lieu le 7 mars i831. Le corps fut enfoui
dans un caveau, sous une petite maison voisine du
college que dirigeaient alors les pr&tres de la Mission.
II attendit dans son obscure retraite, connue seulement d'un frire et du supbrieur, que l'horizon politique s'6claircit. II fut ramen6 ; Paris en 1834,
quelques jours avant I'anniversaire de la translation.
La chapelle, ferm6e depuis les troubles, ouvrit de
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nouveau ses portes au public, et la f&te, cette ann6e-li,
fut c66lbr6e aussi magnifiquement que possible. La
maison-mire avait retrouv6 son tr6sor; il 6tait bien
juste qu'elle manifestAt son bonheur par 1'6clat des
cer6monies liturgiques et la richesse des d6cors.
LA TRANSLATION

CHANTEE PAR UN PORTE
Mirabiis Deus in sanctis suit.
(Ps. 67.)

Pourquoi l'airain sacrd, balance dans les airs,
Nous tient-il attentifs a ses bruyants concerts?
Pourquoi sur tant de points vient s'offrir a ma vue
D'un peuple curieux la foule repandue?
•Qui cause cette joie et ce pieux transport?
Qui fait regner partout un si touchant accord?
La ville est en emoi; tout pressent une fete :
II sembie que Paris cdlebre une conquete.
Les murs sont pavoisis... Cet arret solennel
Serait-il reserve pour un simple mortel?
Qui va donc, au milieu de cette capitale,
Promener en ce jour sa pompe triomphale?
Serait-ce un conquerant, tout couvert de lauriers,
Qui vient, accompagne de ses nombreux guerriers,
Recevoir le tribut que doit a sa victoire
Un pays tout entier illustrd par sa gloire;
On, trop longtemps proscrit, aprbs de grands malheurs,
De ce peuple un bon roi vient-il secher les pleurs?
Mais non : Dieu tout-puissant, cette belle journ6e
A Paris trop heureux dedj tu I'as donnee,
Et quinze ans sont passes depuis que notre amour
Des Bourbons en nos murs a bdni le retour.
II ne porta jamais Je sceptre ni 1'epee,

Celui qui de son noa tient la foule occupie;
D'aucun titre brillant il ne fut revktu;
Son eclat, ii le doit I sa seule vertu.
Dans un village obscur le chaume le vit naitre,
Et, fils d'un laboureur, il ne fut rien qu'un pretre.
Semblable sur la terre t Jesus son Sauveur,
II fut humble, il fut pauvre, il connut la douleur.
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De la religion ministre infatigable,
Son zble embrassa tout, et, prodige incroyable
Ce qu'un monarque i peine aurait osi tenter,
Lui seul et sans fortune il put 1'exdcuter.
Son merveilleux pouvoir, an milieu de nos villes,
Pour tous les malheoreux a cre6 des asiles.
Theatre des combats de leurs princes rivaux,
De la guerre civile iprouvant tous les maux,
Trois provinces souffraient d'une horrible famine;
La mort les moissonnait... Est-ce une main divine
Qui dans ces jours affreux vint pour les secourir?
C'est celle de ce pretre : il a su les nourrir.
De ces infortunes que Phumaine justice
Enchaine sous le poids d'un infamant supplice,
Et dont le crime, helas! souvent n'est qu'une erreur,
Qui jamais, avant lui, fut le consolateur?
Pour eux il a tout fait : volontaire victime,
Innocent, on I'a ru prendre les fers du crime,.
Et, dans sa charitd, surpassant la raison,
SD'un malheureux formal se faire la rancon.
Vincent de Paul, c'est toi, toi l'ange de la France,
Que ce peuple aujourd'hui, dans sa reconnaissance,
FAte par ce concours et cet Clan pieux
Tes restes venerts vont paraitre a ses yeux :
II veut, en les couvrant d'ornements magnifiques,
T6moigner Ie respect qu'il a pour tes reliques;
De les porter lui-meme il se fait un devoir.
Pour parer ton triomphe, oh! "qu'il est beau de voir
Le prAtre du Seigneur et le jeune livite,
Dans le recueillement, se presser a ta suite!
Anciens du sanctuaire, imposante tribu,
Pontifes du Tres-Haut, modeles de vertn,
Vous vous melez aussi dans la sainte cohorte
Qui du corps de Vincent fait la pieuse escorte;
Votre aspect v6n6rable et votre majestd
Ravissent saintement moo esprit transportA;
Ces hommages sacres, cette pompe 6clatante
-lectrisent ma foi... C'est I'image frappante
Des splendeurs que mon Dieu rdpand dans le sejour
Qn'il prepare aux eus en sa celeste cour.
De la sainte Cite ravissante espirance,
Oh I comme d'uu chretien to fais la juuissance I
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Cependant, sons un ciel resplendissant d'azur,
Le temps semble 6clairci, le jour paraft plus pur;
Le soleil, qui se montre a travers le nuage,
Rassure tous les cmurs et dissipe Porage.
Aussit6t on entend resonner le clairo ;
Le cortege est en marche; an nombreux bataillon
Elargit son passage, et lentement s'avance.
Les chants religieux rompent seuls le silence :
Mille voix fendent 'air, et ce concert pieux,
Edifiant la terre, arrive jusqu'aux cieux.
Pr6c6d6 de la croix, sur une double file,
Cet imposant cortege a traversE la ville.
Et de Vincent de Paul les sacres ossements
De la foule attendrie ont recueilli l'encens.
Bient6t, du temple saint il touche les portiques;
La voite en longs echos repkte les cantiques.
Pour le bon pretre ici,que de nouveaux honneurs!
Partout sont repandus les parfums et les fleurs;
Dans les yeux satisfaits l'alligresse est empreinte.
Du tabernacle enfin il a franchi I'enceinte.
La, pour le recevoir, courbes pros de I'autel,
Des anges attendaient en priant l'tternel;
Des anges! et quel nom donner a chaque fille
Composant de Vincent I'admirable famille!
Oui, charitable pretre, en tes pieux enfants,
Tu nous leguas des saeurs, de vrais anges vivants,
De toutes les vertus possedant P'hdritage :
Divine charitd, c'est ton plus bel ouvrage
O charit6, c'est toi dont la brflante ardeur
Du genereux Vincent a devore le ceur;
C'est toi qui, devant lui, renversas les obstacles,
Et par ses humbles mains, enfantas des miracles;
Miracles permanents dont l'incredalite
Admire en fremissant toute la vdrite.
Ils sont encor debout ces immenses asiles
Ouverts A tous les maux dans le sein de nos, villes;
On les voit tous les jours, ces pretres vertueux,
De la religion ap6tres courageux,
Du terrible ocean franchissant la barrikre,
A des peuples nouveaux apporter la lumiere.
Enfants infortunes, orphelins an berceau,
Des euvres de Vincent couronnez le tableau :
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Vous 6tiez sans parents, que-dis-je? fils du crime,
Peut-etre vous alliez en etre la victime :
Vous ignorez le sein qui vous donna le jour;
Vous n'avez pas connu le maternel amour;
Mais Vincent fut pour vous le plus tendre des pires;
Enfants abandonnds, vous lui devez des meres.
Quelles ueuvres, grand Dieu, produites par ses mains!
Mais c'est toi que j'admire en admirant tes saints.
PrOs de Vincent de Paul, ose, je te dfie,
Nous vanter tes travaux, vaine philosophie!
Depuis assez longtemps tes fastueux discours
Ne cessent de promettre, et 'on attend toujours.
Pour le peuple qu'a fait ta froide bienfaisance?
Oh sent tes droits acquis a sa reconnaissance?
Ton triomphe 6phimere a fait couler ses pleurs,
Ce n'est pas que, parfois, soulageant ses douleurs,
Du pauvre tes secours n'aient aide l'indigence;
Mais ils n'ont jamais pu lui rendre I'espirance:
Ton pouvoir est born6, c'est celui d'un mortel;
La charite peut tout, elle est fillS du Ciel.
Tu sais le reconnaitre, et naguere on t'a vuc
clever 1 Vincent toi-meme une statue.
11 la ripudiait... ! De tes profanes mains
Tu ne saurais payer un tribut H nos saints :
De la religion c'est I'auguste partage;
Seule elle fait les saints, et pcut leur rendre hommage.
A tes piles heros prodigue tes honneurs,
Puisqu'ils sont tes enfants, tu leur dois tes faveurs.
Je vous aivus mourir, grands hommes trop celebres,
Et je fus le timoin de vos pompes funibres.
J'y vis marcher de front l'insolence et le deuil,
Et la sedition suivre votre cercueil;
J'y vis sur votre tombe, outrageant le ciel mime,
Une eloquence impie abonder en blasphime,
Et, sinistre heraut de projets affligeants
De son respect des morts effrayer les vivants.
Mais je n'ai jamais vu sur votre froide cendre,
Malgri le culte vain ou vous croyez pretendre,
Ecoutant de son cceur le saint empressement,
Un peuple tout entier s'incliner humblement.
Triomphateurs d'un jour, votre gloire est futile,
Vos tombeaux sont muets, votre cendre est sterile;
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Vous avez des pr6neurs, mais, malgrE icurs efforts,
Quand le marbre vons couvre, on peut dire: 11s sont morts!
Heureux Vincent de Paul, du sejour de la gloire,
Abaisse tes regards sur ta propre victoire;
Souris t nos transports, daigne 6couter nos chants,
Accueillir notre hommage, agr6er nos encens.
An bonheur des Francais tu consacras ta vie,
Sois encor dans le ciel l'Ange de ta patrie,
Seconde de nos voeux la suppliante ardeur,
Auprbs de 1'tternel sois notre protecteur.
Tu sus, durant des jours en miseres.fertiles,
Adoucirles malheurs des discordes civiles,
Rallier res Franqais trop longtemps disunis,
Et d'un peuple haineux faire un peuple d'amis.
Que ta chisse pour nous soit l'arche d'alliance,
Et le gage sacrd des beaux jours de la France.
D. J. F. CH.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE XIII. SOMMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. Boat, SupErieur gindral (suite)

L'abbi Fiat an Grand S6minaire
de Saint-Flour (suite)

Ce fut pendant 1'annee scolaire 1854-1855 que l'abb6
Fiat commenta a gravir les premiers degr6s du sanctuaire. Le 3 mars 1855, il est introduit dans la clericature par la tonsure. II revet officiellement 1'habit
clerical, la' soutane; il depose officiellement I'habit
s6culier; il meurt au monde et le monde meurt A lui;
toujours il aimera cette noire soutane et toujours il
la portera avec une sainte modestie et il avertira souvent les etudiants quand, sous pritexte de travaux
manuels on de jeux de ballon, ceux-ci se d6pouilleront de la soutane et se rev6tiront d'une simple
casaque; il les grondera assez fortement et leur
rappellera les prescriptions de l'Eglise et le symbolisme de ce vatement.
On lui coupe les cheveux et il dit : u Le Seigneur
est la part de mon h&ritage. i II aura toujours souci
d'avoir la tonsure fraichement faite, il semble m&me
qu'il manquera un peu a la modestie des yeux pour
surveiller les 6tudiants ou s6minaristes sur ce point;
car, bien souvent, ii dira aux directeurs de SaintLazare : a Pourquoi tels ou tels n'ont-ils pas la ton-
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sure? , De m&me, la modestie de la chevelure chez les
jepnes gens le pr6occupera toujours et une recherche
sur ce point I'inquietait beaucoup.
Mgr Lyonnet lui impose le blanc surplis, symbole
de 1'homme nouveau, Jesus-Christ, dont il doit se
revetir, et, pendant cette imposition, le chotur chante
le psaume 23, qui glorifie 1'homme aux mains innocentes, au cceur pur, a la bouche exempte de mensonge
et de duplicit6. C'est bien I'loge du P. Fiat que l'on
fait. La grice de cette ordination a dur6 jusqu'i sa
mort et nous l'avons connu, a soixante, a soixante-dix,
a quatre-vingts ans, simple et droit, vrai Israelite, en
qui la ruse n'existait pas, portrait de Jesus-Christ
autant qu'un faible mortel peut I'&tre, marchant dans
la justice et la saintet6 v6gitable.
Quand la c6remonie est finie, M. l'abb6 Fiat jouit
des privileges cl6ricaux. Parmi ces privileges, il en
est an dont il regrettera souvent la disparition pour
ses chers jeunes gens : c'est celui de l'exemption da
service militaire. Comme il fera prier pour que la loi
qui oblige les siminaristes a aller a la caserne ne soit
pas vot6e! Comme il plaindra souvent, soit en public,
soit en particulier, les pauvres jeunes gens jetes dans
la fournaise! Et comme il priera et fera prier et communier pour leur persiv6rance dans la vocation! S'il
avait v6cu pendant la guerre et s'il avait etC Supbrieur
general alors, comme il se serait interess, aux cbers
mobilis6s et comme il aurait sauv6 bien des vocations
qui se sont perdues !
Trois mois apris la tonsure, le a juin 1855, il reooit
les Ordres mineurs; c'est la montee vers I'autel.
L'ostiariat d'abord, qui lui confie la garde et le soin
de l'6glise mat6rielle, du temple. II aimera toujours
les edifices sacr6s d'un culte particulier; il donnera
des sommes onormes pour en construire dans le monde
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entier, particulierement en pays de mission; il meublera d'ornements et de vases sacr6s les 6glises
pauvres et nues; ii aimera que la. chapelle de SaintLazare soit bien ornee; il connaitra exactement les
tapis et les fleurs que 1'on met A certains jours et il
fera ses dilices, comme un enfant, d'admirer les beaux
ornements, les beaux ostensoirs, les beaux reliquaires.
11 sera scrupuleux observateur des moindres prescriptions liturgiques concernant les ceremonies; vrai
portier, tel que la sainte Eglise l'avait averti d'etre
quand elle lui disait par Mgr Lyonnet : , Agissez
toujours comme devant rendre compte a Dieu des
choses pricieuses conserv6es par ces clefs que vous
touchez. »
Le portier fait une autre cir6monie : il sonne la
cloche et l'6v&que l'avertit de convoquer le peuple
dans la maison de Dieu ad distinctionem certarum
korarum. Le P. Fiat veillera avec une attention scrupuleuse A ce que la maison-mere soit, sur ce point,
d'une fid6lit6 exemplaire; il connaissai; la minute
exacte Alaquelle on devait sonner l'Ang6lus le matin,
ou le salut du Saint-Sacrement, ou le breviaire, et il
tirait sa montre, manifestant son etonnement qu'on
ne sonnat pas A r'heure, i la minute, A la seconde
presque, venant au secretariat pour demander pourquoi on ne sonnait pas, envoyant un frere coadjuteur
avertir le soin de cloche. Vraiment, il a eu, toute sa
vie, la fidelissima cura que lui avait soahaitee
Mgr Lyonnet dang la priere qui termine la collation
de l'ostiariat. A Saint-Flour, il fut r6glementaire et
d'une scrupuleuse exactitude; pour ne pas manquer
l'heure d'une seconde, il faisait pendre la corde sur
son lit et il a racont6 lui-meme que parfois les rats
descendaient par cette corde du grenier dans sa
chambre.
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Apres 1'ostiarat, le lectorat. Le Pontife rappelle
d'abord que le lecteur doit lire l'icriture, chanter les
leeons et benir le pain et les fruits. Le P. Fiat a et6,
toute sa vie, un lecteur de la Sainte tcriture: verbi Dei
relator; ce qu'il lisait de bouche, il le croyait de coeur
et il s'efforcait de le r6aliser dans ses actions. II
aimera toujours A lire la parole de DieiU dans les
Pares, particulibrement dans saint Bernard, le dernier
Pire de l'Pglise, qui sera son auteur4avori et a qui il
e:npruntera des applications ravissantes. Pour ce qui
est de la lecture publique, il voudra toujours qu'elle
soit faite au r6fectoire et, A partir de 19o5, il la r6tablira meme a Gentilly.
Sa surdit6 l'empechera de reprendre les lecteurs;
sans cette infirmitk, ii est probable qu'il aurait imit6
souvent le P. Bore, qui ne manquait pas de faire
recommencer les passages moins bien lus. Cette m&me
surdit6 l'empechera de bien accomplir ce que le Pontife lui avait souhait4 au jour de son lectorat, la fidelit6 I bien chanter. Sa voix n'6tait pas d6sagreable,
mais elle n'etait pas juste. II avait k cceur qu'on
chantat bien. II fera venir des B6nbdictins pour former
les jeunes gens au chant gr6gorien; il adoptera la
prononciation romaine et parce que le Pape le disirait et parce que l'oA affirmait que cette prononciation
contribuait a la meilleure execution du chant; il payait
sans compter les livres qu'on-lui disait utiles pour la
bonne execution du chant. II mettait son cornet a certains moments des of6ces et il disait ensuite son
impression.
II lui arrivait parfois de faire des quiproquos dans
ses appreciations, comme, un jour, au Berceau-deSaint-Vincent-de-Paul, il filicita chaleureusement les
6lves de I'ecole apostolique d'un morceau qui avait
6te chant6 par les orphelines; ce qui donnait du
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piquant a l'affaire, c'est qu'il commentait les paroles,
les comparant avec le chant, et affirmait qui'il avait
tris bien entendu. Heureusement que les 6•lves ne
rirent pas trop de la m6prise du bon P. Fiat et qu'ainsi
il ne se rendit pas compte de son erreur.
Cette meme surditi lui faisait souvent troubler les
morceaux les plus impressionnants par le bruit qu'il
faisait alors, et, quand on lui disait ensuite qu'il avait
gen6 le c6lbrant pendant la preface on le Pater, il
6tait tout confus, s'excusant et, ; l'occasion, disant au
confrere qu'il n'avait eu aucune mauvaise intention,
ce que tout le monde savait, mais ce qui edifiait
cependant.
Le lecteur doit b6nir. Le P. Fiat aura une devotion
speciale pour les belles formules de bkn6diction qu'on
trouve dans le Rituel. II en sav'ourera et fera savourer
le charmne antique et simple, il goitera la moelle
cach6e dans l'intime de leurs phrases sagement balancies, il vivra ces formules et les citera souvent avec
beaucoup d'A-propos dans ses conferences et allocutions. Certainement, s'est realisee la parole que
1'eveque lui a dite quand il touchait les Saints Livres :
4 Si vous remplissez fidelement et utilement votre
office, vous aurez part i la recompense de ceux qui,
dans les premiers temps de I'Eglise, ont bien administri la parole de Dieu. n Nous reviendrons sur ce
sujet plus tard.
Apres le lectorat, l'abb6 Fiat recoit 1'exorcistat.
Mgr Lyonnet lui communique le pouvoir de chasser
les demons, de faire la police de la table de communion et de preparer 1'eau pour le ministrre. Avant de
chasser le demon du corps des autres, I'exorciste doit
d'abord dUlivrer son corps et son ame de la tyrannic
du demon, commander a ses passions, &trean empereur spirituel. C'est le beau spectacle que le P. Fiat
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donnera toute sa vie. II combattra avec soin les
moindres manifestations des sept pichis capitaux, des
sept tetes diaboliques. 11 commandera a l'orgueil et,
malgr6 les honneurs, les dignit6s, l'estime, les
louanges, il restera humble comme un seminariste,

rappelant souvent la condition modeste de ses parents,
demandant souvent & etre dicharg6 de la sup6riorit6,
commandant, non en dominateur tyrannique, mais en
pare affectueux.
II commandera a la luxure, pour laquelle il conservera la sainte frayeur des ames vierges. Un jour qu'il
parcourait les grandes constitutions avec un confrere,
il tombe sur le passage oit l'on dit que l'on devrait
deposer le Superieur general s'il venait par impossible a p6cher en cette matiere; I'angelique P. Fiat se
mit a rougir: a Est-il possible! Quoi Je pourrais me
laisser entrainer par mes passions i ces horreurs et
on me chasserait! O misere! 6 faiblesse humaine! n
Le P. Fiat commandera i la gourmandise; il ne
voudra jamais de plat particulier; il mangera comme
la communauti, comme les pauvres assis a c6t6 de
lui; un jour que Mgr Freppel lui envoyait un bon plat
qu'on avait servi aux iveques, le P. Fiat adressa par
le geste un aimable remerciement a Monseigneur et
donna le plat aux pauvres. II aura meme souvent peur
que les portions qu'on lui sert ne soient des portions
choisies expres et quelquefois ii laissera passer les
premieres portions servies et demandera les dernitres.
En voyage, il ne mangeait presque pas et il blimait
toujours les sceurs qui lui pr6paraient des paniers
remplis de toutes sortes de provisions; s'il y avait
des enfants dans le wagon, il prenait plaisir a leur
distribuer tout le dessert que les sceurs avaient gliss6
dans le sac.
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II commandera a la paresse, ne perdant pas une
minute, n'aimant pas les promenades dites de dilassement, toujours occupi, travaillant sans relache, se
reposant d'un travail par un autre, priparant soigneusement ses allocutions, ne lisant presque pas le
journal, y jetant a peine un regard rapide.
11 commandera a l'envie, ayant toujours soin, au
contraire, de mettre les autres en avant, trouvant
dans son coeur des dilicatesses admirables pour faire
plaisir a ses confreres, leur procurant souvent les
honneurs qui devaieut lui revenir.
11 commandera A la colere et, ici, la lutte sera plus
vive. II lui echappera parfois des vivacit6s, de petites
colres, saintes assur6ment quant a l'intention, mais
qu'il se reprochait ensuite, comme ayant d6passe la
mesure. Quelles victoires admirables il a remporties
sur ce monstre de la colere et que de fois, en presence
de conduites qui auraient fait bondir les plus doux, il
est rest6 calme et serein!
II1a command6 a i'avarice et, s'il a su, quand il itait
jeune, le prix des choses, cela ne l'ajamais attache a
I'argent, qu'il a dipens6, non pas avec prodigaliti,
mais a profusion, avec une libiralit6 qui lui valait en
retour les trisors inepuisables de la Providence.
Le P. Fiat a done triomphU du demon en son
propre corps; I'a-t-il chass6 du corps des possides?
A-t-il exorcise quelqu'un? Nous ne le savons pas;
mais il aimait A reciter les exorcismes contre Satan
et les anges apostats qui ont &et ajout6s an Rituel par
Loou XIII et il avait aussi grande devotion A la priire
de la fin de la messe, par laquelle nous demandons
que saint Michel pricipite en enfer Satan et les
esprits malfaisants.
L'exorciste n'est pas seulement empereur de ses
passions, il est aussi m6decin des ames, comme le dit
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le Pontife : a Probabiles medici Ecclesiae. C'est ici
que la parole s'est rbalisee en grand. Le P. Fiat sera,
toute sa vie, un m6decin spirituel compatissant et
puissant. Son bon cceur lui fera op6rer des guerisons
spirituelles merveilleuses. Bien des confidences nous
ont revtl1 que telle vocation de missionnaire avait 6t6
sauvie par 1'accueil paternel du bon Pere, ou par une
de ses lettres, qui mettait du baume sur la plaie, la

cicatrisait, la fermait. Quelqu'un lui disait un jour
qu'll etait trop bon pour.les jeunes gens. ( C'est possible, r6pondit-il, mais je pense A l'avenir. Plus tard,
il est inevitable qu'un jour oi l'autre, ils aient des
difficultes, des tentations de quitter leur vocation, des
journ6es oii is perdront la tate. Mais leur cceur leur
rappellera que je suis leur pare; ils m'ecriront tout
ce qu'ils ont sur le coeur; je leur repondrai comme a
des fils et, Dieu aidant, ils resteront. , Un jour
qu'une sceur d6solee lui avait 6crit une lettre decouragee, il avait dict6 une r6ponse a son secr6taire;
puis, au moment d'envoyer la lettre, il se ravisa:
4 Non, d6chirez cette lettre; je vais lui 6crire
quelques mots de ma main. Quand elle verra mon
icriture, elle portera la lettre A son coeur et elle sera
gubrie. , La bont6 de son coeur et la grAce celeste
qu'il obtenait par ses prieres ferventes ont fait de lui
un m6decin expbriment6.
L'exorciste avait autrefois comme fonction la police
de la table sainte. II veillait A ce que ceux qui ne
communient pas laissent libre acces A ceux qui communient, ou bien il congediait les penitents A un
moment determin6 de la messe. Le P. Fiat aura plus
tard quelque peine a s'adapter de suite et entierement
aux directions de Pie X, concernant la communion
fr6quente et quotidienne; les multiples recommandations faites par saint Vincent de ne pas communier
10
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plus souvent que les jours marques l'arretirent quelque
temps dans la pleine adhesion pratique. Mais ce ne
fut qu'un court moment et il comprit bien vite que la
doctrine de saint Vincent, comme celle de saint
Francois de Sales, comme celle de n'importe quel
saint, doit ceder devant les directions du Vicaire de
Jesus-Christ. Alors il voguera a pleines voiles sous le
large souffle venu du Vatican. II exercera la police de
la table sainte, non plus pour pr6munir contre la singularit6 et recommander l'uniformit6, mais pour
:ngager les sceurs a suivre librement les inspirations
le leur coeur et celles du Saint-Esprit.
Le dernier ordre que M. l'abb6 Fiat recut, le 2 juin
1855, fut l'acolytat. L'acolyte a une double fonction:
ii veilleau luminaire et ilprisente la matiere du sacrifice de la messe. En vue de la premiere fonction, le
Pontife lui rappelle que sa lumiere doit briller devant
les hommes, qu'il doit rejeter les oeuvres des tienbres,
que le fruit de la lumitre spirituelle est .la bont6. la
justice, la verite, que la lumiere visible qu'il porte
figure la lumiere invisible et spirituelle que doivent
r6pandre ses moeurs. C'est encore ici la description de
1'6dification que r6pandra, toute sa vie, le P. Fiat.
Quiconque le voyalt, soit a l'autel, soit en tout autre
lieu, 6tait eclair6 d'une vive lumiere surnaturelle. II
en imposait, non pas par sa majest6, comme le
P. I~tienne, mais par sa sainteti, par la lumiere qui
semblait se d6gager de son front, de ses yeux, de son
ext6rieur tout entier. II attirait a lui, non par l'effet
de la nature, de la rigularit6 des traits, de la couleur
du visage, mais par une vertu surnaturelle qui sortait
de lui, de ses yeux surtout, et qui penitrait jusqu'au
plus intime de votre ame, non pour la subjuguer, la
terrasser, l'abattre, mais pour la gagner, la dilater, la
mettre 1'aise.

L'acolyte doit pr6parer et presenter a I'autel le vin
,et I'eau, qui rappellent, dit le Pontifical, le sang et
l'eau qui ont coul6 du c6t6 de J6sus ouvert par la lance.
Le P. Fiat rappellera souvent dans ses conferences
cette scene de la Passion; il aimera a se cacher dans
cette plaie du coeur de son Maitre; il developpera
beaucoup dans la double famille la devotion au Sacr6Coeur et, comme le Pontifical dit aux acolytes que le
Seigneur est I'origine de la bont6, et demande, pour
eux, la ros&e de l'amour de Dieu et de la pi6td, on
peut dire, sans 6tre contred t, que le P. Flat a v6cu,
toute sa vie, ces consid6rations mystiques du Pontifical et qu'il a puise abondamment, dans ce Coeur de
J6sus, la bonte et la charnt, lui offrant tous les jours
a la messe, en mrme temps que le vin et I'eau materiels qui devaient etre changes au sang de JesusChrist, le vin g6nbreux de son coeur ardent et I'eau vive
de son Ame'toute pure. En entendant on lisant ces
r6flexions, les familiers du P. Fiat reconnaitront son
genre de mysticisme, puis6 dans saint Bernard, saint
Bonaventure et Bellarmin, ses auteurs preferes.
Quelque temps apres l'ordination, M. l'abb6 Fiat
reprit le chemin de Gl6nat pour y passer les vacances
et pour y exercer les ordres qu'il venait de recevoir.
L'ann6e scolaire 1855-I856 devait etre aussi, pour
lui, une ann6e de grace et de benediction, car c'est A
cette 6poque qu'il reout les ordres sacres du sous-diaconat et du diaconat
Ce fut le 16 f6vrier 1856 qu'iI se donna definitivement A Dieu par le sous diaconat. Une note que
nous avons trouvCe au secr6tariat dit qu'il fut dispense
du titre et des interstices. Cette note nous 6tonne,
et nous pensons qu'il y a confusion. On ne peut
pas etre ordonn6 sans un titre quelconque, soit le
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titre de sa fortune personnelle, soit le titre du set
vice du diocese, soit le titre de quelque benefice
peut-&tre cette note veut-elle dire qu'il n'a pas eu di
titre familial ou personnel, sa famille 6tant pauvre e
ne pouvant lui constituer un capital qui assurerait soi
honnete entretien; nous verrons bientbt que la liqui
dations des biens laisses par ses parents n'etait pa!
encore faite et que sa maison paternelle devait etre
bien miserable, puisqu'elle devait s'ecrouler pendant
les vacances de 1856. L'abb6 Fiat fit Ie pas.sans
apprehension. Encourag6 par son directeur, M. Sylvain
Valette, se confiant en Dieu, il fit le pas qui mettait
un abime entre lui et le monde et qui le consacrait
d6finitivement et sans retour au service de Dieu, a la
pratique de la chastet6 virginale.
Suivent les litanies des saints pendant que l'abbk
Fiat est prostern6 la face contre terre. Que dit-il a
Dieu dans ce moment inoubliable ? Ce secret nous sera
r6vel6 dans 1'6ternit6. Mais cette c6r6monie l'impressionnait toujours A chacune des nombreuses ordinations de Saint-Lazare et de douces larmes venaient
quelquefois a ses yeux.
Apres les litanies vient l'admonestation. ,Si jusqu'ici
vous avez 6t6 lents, somnolents, adonnes an vin, peu
honnates, soyez maintenant assidus, vigilants, sobres,
chastes. , L'abbi Fiat avait &tC,avant son ordination,
empress6 a se rendre a l'6glise et il le sera toute sa
vie, 6tant toujours, a Saint-Lazare,un des premiers i
l'oraison. Nous devons avouer qu'il a toujours et6 un
peu somnolent dans les offices ou il y avait pr6dication, jusqu'a incommoder quelquefois les voisins;
mais sa surdit6 excuse en grande partie cette somnolence, il ne voulait pas prendre un livre pendant le
sermon, pour ne pas malidifier, et alors la somnolence
venait lui fermer les yeux. Nous ne parlons ni de sa
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sobrieti ni de sa chastet6, qui ont toujours 4tt admirables.
Le Pontife souhaite au sous-diacre de se conduire
de telle facon qu'il puisse plaire i Dieu, et lui souhaite
les sept dons du Saint-Esprit. Parmi ces dons, ceux
qui ont brille d'un 6clat particulier dans le P. Fiat
sont le don de crainte, qui le faisait trembler a la
pensee des jugements de Dieu, particulibrement du
Purgatoire; le don de pi6ti filiale, qu'il avait a un
degri' trbs 6minent, itant v6ritablement comme un
enfant avec Dieu son Pire; le don de force, qu'il a
manifest6 dans le support des mille difficult6s de son
generalat; le don de. sagesse, qui se traduisait par
cette onction p6nitrante avec laquelle ii parlait des
choses de Dieu et ravissait ceux qui l'entendaient.
En imposant I'amict, Mgr Lyonnet lui avait souhait6 castigalio vocis. Le souhait s'est bien realise;
jamais sup6rieur n'a plus aim6 le silence a la MaisonMbre et n'a parlk avec plus de force contre les manquements au silence dans les corridors. Ses avis sur
ce point 6taient fr6quents et fortement motives.
A partir de l'ordination, le jeune sous-diacre est
tenu au brbviaire. Depuis le 16 fevrier 1856, l'abb6
Fiat I'a recit6 dans la sainte gglise de Dieu, tant pour

les vivants que pour les morts, et 1'on peut dire, a en
juger par sa tenue exterieure, qu'il I'a toujours r6cit6
digne, attente ac devote. Ce n'est pas qu'il aimit que
le livre ftit tres beau, richement reli6 et dor6. Au contraire, il voulait que le briviaire fit simple et, une
annie que le procureur avait donn6 aux jeunes sousdiacres des breviaires a tranche dor6e, il fit remplacer
cette dorure par une simple couleur rouge, restant en
cela, comme dans le reste, fiddle A la sainte pauvret6,
dont il itait 1'6poux, aussi bien que saint Francois
d'Assise.

Mais s'dl ne voulait pas un riche breviaire, il voulait
une recitation partaite du breviaire; il a souvent protesi4 avec v6hemence, pendant I'office en commun,
contre la pricipitation de quelques-uns; il voalait
qu'on observit parfaitement le tableat des recommandations qui se trouve a la porte de la salle d'oraison
et it ne cachait pas sajoie lorsqu'aux grandes fetes, les
prkchantres venaient dire Ie Veite exultemus au milieu
de la salle d'oraison entre les deux cbceurs. 1IItalt
difficile pour dispenser du brevtaire en commun,
mime pendant les vacances, a Gentilly, et il ne cidait
qu'a la dernutre extr6mit6. Pour Saint Lazare, i1 etait
inlransigeant; i}y avait toujours brFviaireen commun,
meme les jours de cong6, m&me les dimanches. Qu'il
recitat son breviaire avec attention, beaucoup l'ontexp&riment6 lorsqu'lls allaient chez lui, pour lui
demander une permission. et qu'ils attendaient debout
devant lui, plusieurs minutes, sans qurIl les vit, tellement i1
itait
plonge dans sa prinre. 11 lisait souvent
des traductions, des commentaires des psaumes, pour
mieux profiter des richesses inbpuisables du br6viaire
et, parmi ces commentaires, ii affectionnait particuliirement ceux de Bossuet et de Bellarmin.
Le 17 mai de la m&me ann6e 1856, il recevait le diaconat avec dispense d'interstices, car, a cette 6poque,
il fallait une ann6e d'intervalle entre le sous-diaconat
et le diaconat.
La cerimonie est precedee de 1'enquate. L'archidiacre vient demander a l'eveque d'elever a la charge
de diacres les sous-diacres presents; c'est une ceremonie que le P. Fiat fera bien souvent plus tard.pour
ses chers jeunes gens; car, comme 1'eveque aime
A ordonner ses enfants du s6minaire, le P. Fiat a
toujours donn6 a ses enfants les 6tudiants cette
grande marque d'affection d'assister a leur ordination.
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Le diacre reqoit le pouvoir de servir 4 I'autel, de
baptiser et de prCcher. Nous ne savons pas si le P. Fiat
a jamais baptis6 quelqu'un, mais il a servi a 1'autel et
il a prechi. Ce service a l'autel a diminu6 au fur et a
mesure qu'il montait en dignit6 et, lorsqu'il fut devenu
assistant, il ne fit plus que chanter la messe. Quant
a la predication, il la fit jusqu'a sa mort, et il la fit,
comme le recommande le Pontifical, ornatu sancto,
praedicatudivino, exemplo per/ecto. Dans les Vacances
qui suivirent son ordination, il commen<a A exercer
le pouvoir qu'il avait requ. L'abb6 Dubois, son pricepteur, nous a transmis A ce sujet un fait curieux:
a La veille de 1'Assomption, au moment de diner,
Antoine Fiat ne parut pas; on le cherchait partout
sans le trouver. Son frere Pierre eut I'idee d'aller au
pressoir, bloign6 de la maison d'environ deux cents
metres; comme il s'en approchait, il entendit quelqu'un qui criait; il se hata d'arriver, craignant un
malheur; la porte etait ferm6e; il reconnut alors que
c'6tait son frere Antoine qui d6bitait A haute voix un
sermon sur la sainte Vierge, qu'il devait "adresser, le
lendemain, aux fideles de sa paroisse natale. Debout
sur un siege de bois, il le prononqait avec autant de
feu et de zele que s'il eft 6t6 dans une vaste 6glise,
remplie de chritiens avides d'entendre sa parole oour
la premiere fois.
(4 Pierre ne le dirangea pas et I'Ncouta fort attentivement en se tenant toujours A la porte. Quand il comprit qu'Antoine tait sur le point de finir, il se hAta de
revenir A la maison.
I Antoine arriva bient6t apres; il 6tait tout rouge;
il paraissait fort pr6occup6 et fatigue.
( - D'oh viens-tu, mon cher? lui demanda Pierre.
Nous t'attendions avec impatience depuis quelque
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temps; toutes sortes d'idees nous traversaient 1'esprit.
Antoine ne r6pondit rien.
< Alors Pierre lui dit': t Mon pauvre ami, je t'ai
entendu; tu as preche ton sermon de demain; si tu le
debites a la paroisse comme tu i'as dibiti au pressoir,
personne ne dormira et les habitants de Glenat seront
satisfaits de ta premiere predication; M. le cure et
M. I'abbi seront trcs contents.
, - Je te prie de n'en rien dire a personne, r6pondit
Antoine; parce qu'on pourrait croire que j'ai perdu
le peu de bon sens que le bon Dieu m'a donne. n
Tel Antoine Fiat 6tait jeune diacre, ag6 de vingtquatre ans, tel il etait cinquante ans plus tard. Il 6tait
toujours oblig6 de changer de linge quand il avait
pr&ch6 a la Communaut6, tellement il le faisait avec
force, et, quand il 6tait assistant de la Maison-Mere,
ses confreres trouvaient que, vraiment, il parlait
quelquefois trop fort. On aurait dit une lutte corps
a corps avec le d6faut qu'il attaquait. Vraiment, le
diaconat lui avait donn6 la force dont parle le Pontife
a l'imposition des mains : Accipe Spiritum Sanctum
ad robur et ad resistendum diabolo.
Le Pontifical mentionne plusieurs fois le nom du
premier diacre, ftienne, patron des diacres. Le P. Fiat
eut toujours a coeur que cette fete fft c4elbree solennellement & Saint-Lazare; il se pr&tait volontiers a la
petite seance organisie le soir apres les offices; aussi
nous nous etonnons que, lorsqu'on voulut rappeler par
une image l'anniversaire de son diaconat, on, prit
comme sujet, non pas saint etienne, ce qui s'imposait,
mais saint Stanislas Kostka, qui est sans doute un
saint, mais pour lequel nous ne savons pas si le P. Fiat
a eu devotion particuliire.
Le P. Fiat, comme le diacre gtienne, aima toujours
les pauvres. Deja, an grand s6minaire, il accompa-
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pagnait d'ordinaire celui des directeurs qui, dans une
petite chapelle situee devant la porte d'entrie du grand
siminaire, pr6chait aux pauvres le mois de Marie, la
neuvaine des morts, etc. Cet amour des pauvres, fruit
de son diaconat, ira toujours grandissant. Chacun sait
qu'il voulut, a partir du jour oh il fut 6lu sup6rieur
g&ndral, diner a la petite table des pauvres au rbfectoire de Saint-Lazare; il voulait que les pauvres
fussent toujours recus avec cordialit6; il pr6sidait la
cl6ture de la retraite qu'on leur prechait a Saint-Lazare
et il les servait lui-meme a table avec les diacres et
quelques soeurs.
Terminons ce chapitre de sa vie au grand sdminaire
de Saint-Flour par deux appriciations bien Clogieuses. L'une est d'un de ses condisciples : a L'abb6
Fiat fut par excellence I'homme de la regle n; l'autre
est de son superieur, M. PNreymond : a Ce jeune
homme est trbs bon sous tous les rapports; c'est le
modele du s6minaire; il a un trts bon caractere; il
est d'une conduite exemplaire, d'une vertu solide,
d'une pi6t 6ddifiante. En somme, c'est un jeune homme
d6ji form6. »
Edouard ROBERT.

NOS CAUSES

Ce titre semble annoncer du nouveau; mais ce qui
n'est pas nouveau, c'est le d6sir d'un grand nombre
de Missionnaires et de Filles de la CharitA d'&tre renseignes sur les Causes de beatification et de canonisation des membres de la double famille de saint Vincent
de Paul. Ce d6sir, d'ailleurs, ne r6pond-il pas an but
de nos Annales, qui est de faire connaitre aux Missionnaires et aux Filles de la Charite les 6venements
importants concernant la double famille? Ainsi, cette
pieuse et innocente curiosit6 de connaitre les progres
de nos causes de beatification et de canonisation
s'allie ala fin visee par la publication de nos Annales :
nous 6difier mutuellement par la pratique de notre
sainte vocation. Pour nous, c'est avec un tres vif plaisir
que nous lisions les nouvelles que, plusieurs fois, les

Annales ont donnbes a ce sujet.
Ce pr6ambule fera penser que nous nous proposons
de faire paraitre ici, sous ce titre

acNos Causes ,, une

s6rie d'articles. Et pourquoi non? pourrions-nous
r6pondre. Nous serions trop heureux de nous entretenir souvent,avec nos chers confreres et les Filles de
la Charite, de ces causes, qui sont si v6ritablement
nhtres et qui peuvent nous inspirer un amour toujours
croissant pour les deux families de saint Vincent.
Mais ii ne faut pas s'illusionner sur la possibilit6
subjective et objective d'une telle publication. En effet,
nous ne pourrons pas toujours trouver le temps n6cessaire a la pr6paration d'articles d'une telle importance; de plus, il ne serait pas toujours possible d'avoir
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pret, en deux on trois mois, les materiaux complets
de tels articles; car il est bon de dire que les progres
de ces causes dependent de tant de facteurs, qu'on
ne peut fixer de date A leur rialisation.
Sans nous engager dans une publication methodique
et periodique, nous avouons que, de tout notre coeur,
nous desirons pouvoir le faire et que nous le ferons
le plus souvent possible. Si cette incertitude a pour
effet de provoquer chez nos lecteurs une plus grande
curiositi, en les portant, des la reception du fascicule
des Angales, a le Teuilleler rapidement pour y dicouvrir Particle sur ( Nos Causes -, nous en serons tres
heureux. Ne pouvant les intmresser par nous ui~rnes,
nous le ferons du morns par la surprise que nous leur
causerons.
Quelles sont done t Nos Causes", les Causes de heatification et de canonisation concernant les Missionnaires et les Filles de la Charit6?
Pour le moment, sont en cours les Causes de beatification suivantes :
1. - Celle du Venerable Justin de Jacobis, parure
de la province de Naples, sup6rieur de la Mission et
premier prefet apostolique d'Abyssinie; cause introduite en 1904.
2. - Celle de la Venerable sxeur Catherine Laboure,
la privil6gi'e de Marie dans les apparitions de la
M6daille miraculeuse; cause introduite en 1907.
3. - Celle de la Servante de Dieu soeur Marguerite
Rutan, Fille de la Charit6, mise A mort, dit-on, en
haine de la foi, le i3 avril 1794; cause introduite en
1917.
4. - Celle de la Servante de Dieu sceur Louise Borgiotti, fondatrice (avec M. Durando, pr&tre de la Mis.
sion de Turin) des Sceurs de Nazareth; cause introduite en 1916.
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5. - Celle du Serviteur de Dieu Felix de Andreis,
gloire de notre province de Rome, supirieur et fondateur de la Mission en Amnrique septentrionale;
cause introduite en 1918.
6. Celle du Serviteur de Dieu Pierre-Rene
Rogue, pretre de la Mission, mis a mort, dit-on, en
haine de la foi, le 3 mars 1796; cause introduite en 1929.

A ces causes s'ajouteront celles pour lesquelles le
procks dioc6sain informatif est termini ou en cours:
7. - Celle de la Servante de Dieu Elisabeth Seton,
9
fondatrice et premiere sup'rieure des Filles de la
Charite aux Etats-Unis d'Amerique.
8. - Celle du Serviteur de Dieu Jean Le Vacher,
pretre de la Mission, mis a mort, dit-on, en haine de
la foi, a Alger, le 26 juillet 1683.
9. Celle du Serviteur de Dieu Marc-Antonio

Durando, superieur des pretres de la Mission de
Turin, cofondateur des Sceurs de Nazareth.
o1.- Celle du Serviteur de Dieu Quinto Sie, cat6chiste de notre vicariat de Kiu-Kiang, mis a mort,
dit-on, en haine de la foi, le 17 novembre 1857.
11. Celle du Serviteur de Dieu Francois-Leonard
Martelet, mis a mort, dit-on, en haine de la foi, i
Grenoble, le 9 f6vrier 1798.
12. Celle des deux missionnaires et des dix Filles
de la Charite, massacres, dit-on, en haine de la foi, i
Tientsin, le 21 juin 1870.
Voici maintenant les causes de canonisation:
I3. - Celle du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre,
martyr, eleve aux honneurs des autels en 1889.
14. -

Celle du bienheureux Franfois-R6gis Clet,

martyr, eleve aux honneurs des autels en 1goo.
I5. - Celle de la bienheureuse Louise de Marillac,
cofondatrice des Filles de la Charite, 6eevee aux honneurs des autels en 1920.
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16. - Celle des bienheureuses Madeleine Fontaine,
Francoise Lanel, Th6rbse Fantou et Jpanne Gerard,
martyres, 6levees aux honneurs des autels en 1920.
17. -

Celle du bienheureux Ghebre-Michadl, mar-

tyr, Clecv aux honneurs des autels en 1926.
18. - Celle des bienheureux Louis-Joseph FranCois et Jean-Henri Gruyer, martyrs, 6lev6s aux honneurs des autels en 1926.

Voilh donc, pour l'instant, les Causes qui demandent
la contributioa de nbs prieres et de notre action pour
pouvoir progresser a notre 6dification et consolation.
Nous disons u pour l'instant ,,
car nous pensons a taut
d'autres confreres et seurs dont la vie fut d'une saintet6 peu commune, et nous nous demandons souvent
pourquoi, dans le passe, on fut si r6serv6 dans l'introduction des Causes des confreres et soeurs. En tous
les cas, prions ensemble et avec enthousiasme pour le
bon succes des Causes en cours; vous le ferez avec
tout votre amour pour la double famille de saint Vincent; et nous, nous promettons de le faire avec tout
notre cceur et notre 6nergie. Ainsi nous travaillerons
ensemble A cette importante affaire, qui regarde la
gloire de Dieu.
Mais a quel point se trouvent ces Causes? doivent
se demander beaucoup de Missionnaires de Filles de
la Charit&. D6sir et curiosit6 trop justifies, auxquels
nous voulons donner une r6ponse, qui est loin d'etre
complete. Cette premitre r6ponse dira ce que.la Providence nous a accord6 encette premibre ann6e comme
gages des r6sultats consolants qu'elle nous prepare
dans l'avenir.
Voici done les pas plus ou moins d6cisifs faits par
quelques-unes de nos Causes. Nous remercierons
ensemble le Seigneur, en lisant les d6crets de la
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Sacr6e Congregation des Rites obtenus aux dates suivantes :
1. - Au 23 mars 1929, d&cret pour les lettres rmrissorialesa l'archevequede Turin pour 1e proces apostolique sur un miracle opir6, dit-on, par I'intercession
de sceur Catherine LabourE.
2. - Au 24 avrl, dicret pour la nomination du
cardinal LUpicier conme Ponent de la cause du Vin&-

rable Justin de Jacobis, en remplacement du cardinal
Vico, dbc6dk.
3. - Au 12zjuin, d6cret d'introduction de la cause
du Serviteur de Dieu Pierre-Rene Rogue.
4. -Au 22juin, decret pour les lettres r6missoriales
a l'eveque de Ljubljana, touchant le proces apostolique sur un miracle oper6, dit-on, par I'intercession
de la bienheureuie Louise de Marillac.
5. -

Au 22 juin. decret pour les lettres r6misso-

riales a l'archeveque de Palerme, pour le proces apostolique sur un miracle opera, dit-on, par I'inaercession
de la meme bienheureuse Mere.
6. - Au 22 juin, decret pour les lettres rbmissoriales a l'archeveque de Florence, pour le procbs aposlique, sur un miracle operC, dit-on, par l'intercessioa
du ven6rable Justin de Jacobis.
7. - Au 28 juin, dicret pour l'ouverture du proces
de non-culte pour la cause du Serviteur de Dieu PierreRene Rogue.
8. - Au 16 octobre, decret pour l'ouverture du
proces fait a Ljubljana.
9. - Au 3 dicembre, decret pour la traduction et
la revision du meme.proces fait a Ljubljana.
Nous avons, en outre, obtenu de la m&me Congregation deux autres decrets qui vont faire avancer la
cause de M. de Andreis et celle de Quinto Sa6 : la
copie publique du proces de non-culte du Serviteur
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de Dieu FMlix de Andreis, qui ouvre la voie au procks
apostolique; et la copie publique du procks ordinaire
du martyre du cat6chiste Quinto Si6, qui prepare
I'introduction de sa cause.
Apres ce coup d'oeil rapide sur nos Causes en
g6neral, la prochaine fois nous traiterons de quelque
Cause en particulier. Nous le ferons selon les vues de
la Providence, a laquelle nous d6dions tout notre travail, et nous comptons sur l'efficacit6 de vos prieres,
que nous demandons instamment et que, de notre c6td,
nous esperons continuer a tous nos chers confreres et
sceurs, dans 1'amour de notre commun Pere, saint Vincent de Paul.
Joseph SCOGNAMILLO,
i. p. d. 1. M.
0

(Annali della .Missione,J93o, n i.)

EUROPE
FRANCE
PARIS
7 novembre. Fete du Bienheureux Perboyre.
Dans la Revue d'Hiftoire des Missions1 , M. Auffray
nous apprend que Don Bosco avait un culte pour
notre Bienheureux. 4 En 1855, ecrit-il, un de ses
premiers disciples 6tant entr6 dans sa chambre, fut
tout surpris de voir, suspendu kla muraille, un nouveau cadre. t Qui est ce pr&tre?, demanda-t-il. - " Un
ardent missionnaire, Gabriel Perboye, martyris6 il y
peu d'annies en Chine. , Et comme se parlant a luim6me: c Oh! comme je voudrais que mes fils, eux
aussi, aillent li-bas, dans cet Extreme-Orient! Ah!
si le Seigneur m'accordait douze pr&tres selon mon
cceur, nous partirions ensemble! a
Cette annie, la fete du martyr a Wtb c616br6e solennellement dans notre chapelle de la Maison-Mere, oft
reposent ses restes. Grand'messe A neuf heures,
vepres a quatorze heures, sermon par M. Mantelet,
salut, veneration des reliques. C'btait jeudi; done pas
de classe. M. Collard, directeur de l'(Euvre du Bienkeureux Perboyre, en profita pour inviter les petits
garcons des orphelinats de Saint-Louis, M6nilmontant, Reuilly, L'Hay et Saint-Bernard, ainsi que les
I. Les Missions Salisiennes, numiro du or dicembre 1929. p. 482.
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s6minaristes de Gentilly. Parmi les prieres sorties du
caeur de ces enfants, ii y en avait sans doute qui
ressemblaient a celle-ci: 0 mon Dieu, accordez-moi
la grace d'aller en Chine, faites de moi un martyr de
la foi!l
I3 novembre. -

Dans le discours qu'il a prononc6

aujourd'hui, apres le diner de la Revue desDeux Mondes,
M. Pierre Benoit, president de la Soci6th des Gens de
lettres, a parl6 de riotre college d'Antoura et de son
superieur; ce qu'il en a dit m6rite d'etre reproduit:
( Ce m6tier de biblioth6caire que j'avais exerce rue
de Grenelle, dans le plus notoire de nos 6tablissements laiques, je I'ai repris .n jour dans le Liban, au
college d'Antoura, lieu glorieux entre tous, immortalise par le passage de Lamartine et la description
qu'il en a laiss6e. J'essayais d'aider le superieur, le
R. P. Sarloutte, de mettre un peu d'ordre dans ses
collections saccag6es par les Turcs. i Ah! me disait-il
, entre temps avec un soupir, si au moins, quand vous
serez revenu en France, vous pouviez nous d6crocher
( un abonnement a la Revue des Deux Monies! , Le
P. Sarloutte, Monsieur le Directeur, ne manquera pas
d'etre un peu surpris de la publicit6 avec laquelle je
vous transmets sa requ&te. Mais qu'importe si cette
requete aboutit !... Et je sais qu'elle aboutira; je sais
que vous y ferez droit, parce que, de toutes les vertus
"

que nous aimons en vous, il en est une que nous
saluons avant toutes les autres, c'est votre culte pour
tout ce qui peut concourir au rayonnement moral et
intellectuel de ce pays. Toute oeuvre qui tend a ce but
est assur6e d'avance de votre appui. ,
Le directeur de la Revue des Deux Mondes promit
que M. Sarloutte ( recevrait rigulierement la Revue
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comme un hommage a la belle besogne... que font les
missionnaires i l'6tranger ,.
18 novembre. - C'est aujourd'hui que nous apprenons la nomination de M. Jean Verdier, Superieur
g6neral de Saint-Sulpice 4 l'archevech6 de Paris.
Donnons ici quelques d6tails sur le passe de I'6minent prdlat :
( Lorsque M. Verdier, en octobre 1905, arriva au

grand s6minaire de Paris pour y exercer les fonctions
de directeur et pour y enseigner ]a theologie morale
aux 6leves de troisieme annie, il y venait accompagne
d'une r6putation d6ji solidement assise. On aimait a
r6peter entre seminaristes que le nouveau directeur,
originaire de l'Aveyron, comme beaucoup d'autres de
ses confreres, avait fait preuve au grand s6minaire
de philosophie de Lyon, dont il arrivait, des plus
eminentes qualit6s. On ne vantait pas seulement son
zeie pour la maison de Dieu, l'ardeur avec laquelle il
avait travaill6 A la construction de la maison d'Alix
et particulibrement a l'embellissement de la chapelle;
on parlait, en r6cr6ation, de son esprit largement
ouvert, de la sympathie avec laquelle il s'associait a
certains enthousiasmes et aussi de la prudence avec
laquelle il savait mettre en garde les jeunes gens
trop prompts contre les emballements de leur generation ou de leur age. Et I'on se rejouissait i la pens6e
de trouver en lui un conseiller aussi sftr qu'un ami
fidele et d6voui.
« On le vit enfin et on apprit a le connaltre autrement que de r6putation. Ceux qui ont-assist: alors a
ses cours de morale en ont gard6 la plus vive. impression. Le cours portait sur la justice et les contrats;
I. Revue des Detux Mondes, numero du

sr

decembre x929.
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traitbs dificiles en eux-memes.rendus plus difficilesea:ore pir la curiosit6 inlassable des auditeurs.
M. Verlier interrogeait beaucoup, it posait des cas de
conscience; il coutait aussi les objections; 11 provoquAit les dfficultls, et parfois ses 6leves s'lmaginaient
q ie I- professeur allait se trouver imputssant a
r6poanre, od' tout au morns qu'il esquiverait la question vraie par un subterfuge d&concertant. M. Verdier bonnement laissait dire; mais, vers la fin ducours,
ii ranaassLit toutes les idles qui venaient d'etre cchang6es; ii les groupait en une synthese puissante; il
formait un faisceau indestructible d'argul ents et de
conclusions, qu'ii nous dictait avec calme, et doat la
force nous 6tonnait. Aujourd'hui encore, quand nouspensons a ce cours de morale, nous restons imerveill6s de la clartn de son ordonnance et de la solidit6 de son argumentation. Ainsi avons-nous appris a
traiter des grands problemes actuels du salaire, des
syndicats, du juste prix, que sais-je encore? M. Verdier nous easeignait la traditionnelle doctrine de
l'Eglise; mais ce que d'autres peuit-tre auraient fait
froidement, il le faisait, lui, avec tout son cueur, et
notre jeunesse s'enihousiasmait pour le maitre autant
que pour les theories g6nereuses qu'il nous apprenait,
en les appuyant sur les Encycliques de Leon XiII.
Parfois, souvent, la discussion reprenait apres la
classe : on avait alors, a Saint-Sulpice, la tradition du
« petit quart »; mais ce qui devait a peine durer un
quart d'beure se prolongeait volontiers une demiheure ou plus et il fallait que le professeur trop d6vou6
rappelit A la sagesse des disciples trop ardents onu
trop curieux.
,(Peu de temps - un peu plus d'un an apris son
arriv6e a Saint-Sulpice - M. Verdier, avec tout le

seminaire, dut 6migrer rue Notre-Dame-des-Champsl,
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puis rue du Regard. II fut un des grands artisans de
la construction de la rue du Regard. Le bitisseur de
Francheville se retrouva lorsqu'il s'agit de pr6parer
aux s 6 minaristes de Paris leur domicile et, de nouveau,
la chapelle obtint de lui des soins attendris; n'est ce
pas a lui qu'on doit le dessin du tabernacle, pour
lequel il s'est inspire de la description traditionnelle
de l'arche d'alliance ?
a A partir du moment oii avait kt6 organisbe la
Communaut6 de la rue du Regard, M. Verdier avait
partage avec M. de Foville la charge de faire la lecture spirituelle aux seminaristes. On ne peut guere
imaginer un contraste plus grand que celui qui existait entre ces deux hommes, 6galement vertueux et
6galement devoubs A la formation des ames sacerdotales. Les seminaristes les aimaient et les admiraient
I'un et 'autre. Lorsque, a Paques I909, M. de Fovele
fut enlev6 & leur respectueuse sympathie, ils ne
purent se consoler de sa mort qu'en apprenant que
M. Verdier etait nomm6 directeur du s6minaire.
a Je ne puis suivre ici, dans le detail de sa vie
occup6e, le directeur de Saint-Sulpice. De plus en
plus, le clerg6 de Paris apprenait a goiter le moraliste eminent qu'il poss6dait en M. Verdier, et nombreux 6taient les pr&tres qui venaient lui confier le
soin de leur Ame; quant aux s 6 minaristes,- ils ne se
lassaient pas de I'entendre; et ce fut, pour eux, une
triste nouvelle que celle, en 1912, de la nominalion
de M. Verdier comme superieur au siminaire des
Carmes.

4 La tiche du nouveau superieur etait assuriment
difficile. II s'agissait de succider a cet homme inremplaqable qu'etait M. Guibert et, sans le faire oublier,
de maintenir les traditions de la vieille maison des
Carmes. M. Verdier donna, en cette oeuvre, toute sa
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mesure. Il ne chercha pas a imiter M. Guibert; ce qui
edt &t6 impossible. II se contenta d'etre lui-meme, et
cela suffit. Sous sa direction, le s6minaire de l'Institut catholique traversa la periode douloureuse de la
guerre; puis, apres ces ann6es p6nibles, il ressuscita,
en meme temps que le reste de la France. Ext6rieurement d'abord, car il y avait bien des tiches a accomplir, bien des reparations a faire a l'antique demeure.
Les murs furent recrepis, 1'l6ectricit6 installee dans
toutes les cellules, le chauffage central pos6, Ie mobilier de la maitrise renouvel6, le jardin peuple de
monuments comm6moratifs des martyrs de la Revolution on des victimes de la guerre. Le renouvellement intirieur fut encore plus profond. Jadis, seuls
ou presque seuls, des pretres venaient demander
au s6minaire des Carmes la vie r6gulibre dont ils
avaient besoin pour profiter des lecons de l'Institut
catholique. Apres la guerre, les seminaristes se multiplierent, venus de tous les coins non seulement de
la France, mais de l'Europe et presque du monde. II
fallut, pour eux, assouplir le reglement, l'adapter aux
conditions d6sormais nouvelles de la vie, le rendre
propre a gouverner a la fois des pretres et des aspirants au sacerdoce. Comme en se jouant, M. Verdier
fit face a tout. Lorsqu'on allait le trouver dans son
vaste cabinet, tout peupl6 de livres, il vous accueillait
en souriant, et l'on aurait cru qu'il n'avait rien autre
chose a faire qu'a vous recevoir. Mais a peine 6tiezvous parti qu'il se remettait au travail; et ce travail
ininterrompu se prolongeait bien au deli de I'heure
fix6e pour le coucher des s6minaristes.
(c Au gouvernement du seminaire des Carmes,
M. Verdier ajoutait des tkches de plus en plus nombreuses. Directeur, avec Mgr Baudrillart et le
R. P. Bainvel, de la Revue apologitique, secr6taire de
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1'Association du mariage chritien, professeur de
morale a l'lnstitut catholque, pr6dicateur autorts6 de
retraites ecclisiastiques en de trýs nombreux dioces
de France, conseiller erouti de M. Garriguet dans la
condune de la Compagnie de Saint Sulpice, collaborateur fiddle de plusieurs revues;. ni les charges, ni
les annres n'avaient de prise sur lui.
a Finalement, il fut nomm6 vice-.supirieur de SaintSulpice, et, a la place de M. Garriguet, ce fut lui qui
fit la visite des seminaires diriges par ces Messieurs
de la Compagnie. II etait, des lors, facile de privoir
qu'it serait appel un jour an poste supreme. Luim&me le savait, et il s'en inquietait, car il s'6tait si
bien identifie au s6minaire des Carmes qu'il redoutait le jour oi il devrait le quitter.
t Ce jour est venu en juillet dernier. A ce moment,
les -lecteurs qui forment le conseal de Saint-Sulpiceont choisi M. Verdier pour remplacer M. Garriguet.
Et l'dlu n'a pu que s'incliner devant un choix qua 6tait
6galement agraable an Souverain Pontife et an cardinal Dubois. »
Ce dernier estimait particulierement M. Verdier;
non content de I'avoir fait chanoine honoraire de son
eglise metropolitaine, il lui donna, avant la mort de
M. Garriguet, des lettres de vacaire genaral et
demanda pour lui a Rome le titre de protonotaire
apostolique.
Cette nomination pr6sentait ce caractire profondement 6mouvant que, solhcit&e par le cardinal, alors
qu'il sentait deja ses forces dicliner, elle fut reque
par lui peu de temps apres son operation. a Avant de
quitter sa demeure eptscopale pour la clinique de
Saint Jean-de-Dieu, precise le communique officiel,
Mgr le cardinal recommanda avec insistance i son
secr6taire de publier cette nomination. n " Elle a
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ainsi la graviti d'un testament; elle est le dernier
temoignage du v6ner6 difunt a l'egard de Mgr Verdier, la marque supreme d'un pr61at qui n'avait pas
&te6leve a Saint-Sulpice, A l' gard de la Soci6t6 de
de pr&tres qui dirige avec un devouement incomparable le grand seminaire de son diocese '. ,
M. Verdier devenait ainsi Mgr Verdier. II pensait
en avoir fini avec les honneurs; ce n'etait qu'un commencement. L'annie 1929 n'avait pas achev6 son cours
qu'il 6tait archeveque de Paris et cardinal. Depuis
son origine, la Compagnie de Saint-Sulpice n'avait eu
aucun de ses membres 6lev6 a cette nminente dignit6.
Les enfants de M. Vincent se r6jouissent du grand
honneur fait aux enfants de M. Olier.
Ce meme jour, le 18 novembre au soir, Notre Tres
Honor6 Pere nous arrive de Rome, oi il a eu le bonheur d'etre recu deux fois en audience par le Souverain Pontife et de lui offrir I'hommage filial des
membres des deux families de saint Vincent de
Paul.
23 novembre. - La Tres Honoree Mere va presenter
au nouvel archeveque de Paris les hommages de sa
Communaut6 et, A cette occasion, elle lui offre, comme
cadeau, un anneau pastoral, camee ovale fort beau,
qui repr6sente, sur fond brun clair, la Vierge de la
M6daille Miraculeuse, ouvrant les mains. La monture,
de style ancien, est en or jaune artistement travaill6;
sur les cot6s, deux m6daillons A jour en or blanc
portent le monogramme du Christ : XP.
6 dicembre. - Nous apprenons que le frere Eggels
vient de mourir subitement A la maison de campagne
de Beaucamps. Tqut le monde en ressent une peine
i. La Vie catkolique, 12 octobre 1929.
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profonde ; car ce bon frere 6tait aimr de tous. 11avait
fait ses 6tudes classiques, 6tait entre au s6minaire
interne de Panningen, avait avanc6 jusqu'aux ordres
mineurs; sa sante ne lui permettant pas de pousser
ses 6tudes plus loin, il avait accept6 la condition de
frere coadjuteur. II 6difiait tout le monde par sa piet6
et aussi par sa charit6, qui s'6tendait a toutes les
creatures du bon Dieu, meme aux -plus petites, aux
plus humbles et aux plus d&sagr6ables du regne animal.
C'6tait une belle Ame. Dieu, qu'il a aim6 de tout son
coeur, ne l'aura pas laiss6 languir iongtemps dans les
flammes du purgatoire.
8 dicembre. - En ce jour de f&te, rappelons la belle
profession de foi a l'Immaculbe Conception de Marie
que les Filles de la Charite ont l'habitude de r6citer
apres chaque dizaine de leur chapelet: 4 Tres sainte
Vierge, jecrois et confesse votre sainte et Imimaculbe
Conception pure et sans tache ; 6 tres pure Vierge, par
votre puret6 virginale, votre Conception Immaculee,
votre glorieuse qualit6 de Mere de Dieu, obtenez-moi
de votre cher Fils I'humilite, la charite, une grande
purete de coeur, de corps et d'esprit, une sainte pers6verance dans ma chore vocation, le don d'oraison,
une bonne vie et une bonne mort. ,
II est certain que cette priere 6tait deji en usage
au sein de la communaut6 avant I'apparition de i83o;
elle est rappelbe dans le proces verbal d'enqukte sur
la vision de sceur Catherine (r836); elle figure dans
le recueil de prieres de 1 8 3 7(p. 114), mais non dans le
recueil imprimi des premieres ann6es du dix-neuvirme siecle. Tout porte a croire qu'elle fut composee
entre 18io et i83o, en meme temps que la petite
mithode pour dire le chapelet. D'aucuns I'ont trouvie
si bellp qu'ils n'ont pas hesite a la faire remonter aux
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origines de laCompagnie et meme a lui donner comme
auteur saint Vincent de Paul on la Bienheureuse
Louise de Marillac. Cette attribution est toute ricente
et sans fondement. Sur le terrain des faits, la pi&tA
doit suivre humblement l'histoire, qui lui trace la
route i suivre et lui fixe ses limites.
13 dicembre. -

Reunion annuelle des Dames de la

Charite. Elle pr6sente plus de simplicit6 que les pr6cedentes, car le cardinal n'est pas 1 pour les pr6sider.
L'essentiel est que les pauvres y trouvent leur profit
et rien n'a manque de ce c6te.
19 dicembre. -

A l'Academie franqaise, rapport sur

les prix de vertu par Pierre de Nolhac. Parmi les
oeuvres ricompensbes, signalons I'Association pour la
visite des malades dans les hppitaux parisiens, qui

rappelle l'Association des Dames de la Charit6 de
l'H6tel-Dieu, 6tablie par saint Vincent de Paul. L'ora-teur en a lui-meme fait la remarque : a La visite dans
les h6pitaux a kt6 fond6e par une de ces dames charitables qui entouraient saint Vincent de Paul et qui,
souffrant de 1'horrible abandon oi se trouvaient les
malades de l'H6tel-Dieu, resolut de leur venir en aide.
< Elle luua, avec d'autres dames de la Charit6, un
local voisin da grand h6pital, oi les sceurs pr6paraient
les. bouillons et les confitures que les visiteuses en
tablier blanc apportaient a tour de role dans les salles,
avec la douceur de leur presence. Les plus grandes
dames de la cour y vinrent en nombre et l'on y vit
m6me Anne d'Autriche se faire ainsi la servante des
malheureux. La belle tradition, interrompue pendant
la R6volution, fut reprise au dix-neuviime siecle
dans un milieu social et religieux tout semblable a
celui qui l'avait cr66e. Actuellement, elle fonctionne
dans vingt-sept h6pitaux de l'Assistance publique,
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en parfaite union avec les services responsables.
4 Si je rappelle cette ceuvre feminine d'autrefois,
dont 1'exemple en a inspire plusieurs autres de nos
jours, c'est pour marquer l'origine de celle que l'Acad6mie veut honorer aujourd'hui en proclamant, ses
bienfaits envers les pauvres : I'Associationpourla viite
des malades dans les hipitaux parisiens: C'est la plus

r6cente de toumes, mais celle qui embrasse deja le
donaine le plus vaste de la bienfaisance.
"

Fond6e en

1924 et

rattach6e

au comit6 de

patronage des h6pitaux, elle a pr;s naissance dans
un groupe d'hommes 6minents et bons, venus des
milieux les plus divers, r6unis seulement par la pens6e
de la souffrance morale, qui accompagne si souvent

sur leurs lits d'assistis, la misere physique des
malades isol6s. Fidkles an devoir cbr6tien de la charit6, ou simplement 6mus par leur ame gen6reuse,
amen6s parfois a l'oeuvre par un de ces deuils personnels qui font mieux sentir la douleur d'autrui, on'
voit ces hommes, souvent tris occupis, distraire de la
journ6eles heures consacr6es.h ia visite; ils apportent
chaqne semaine, au malade souvent aigri, quelquefois
disesp6r6, le r6confort des paroles sincires, la delicate exp6rience-psychologique que leur a donnee la
vie et lassurance que les mauvais jours passeront.
( Que de moyens divers d'obtenir une confiance dont
on faisait un si noble usage! Ce sont de menus services rendus aux malades, des lettres ecrites et affranchies, de petits pr6sents qui entretiennent 1'amiti 6 , an
int6r&t port6 aux affaires de famille et A I'avenir du
travailleur, des assurances de placement, de secours
ou de rapatriement a la porte de I'h6pital. n
20 dicembre. -

F6te du Patronage de saint Vincent.

En ce jour, nous nous rappelons avec joie ces paroles

par lesquelles LUon XIII, par son bref du 12 mai 1885,
ajoutait un nouveau fleuron A la couronne de notre
saint fondateur : , Nous, en vertu de Notre autorit6
apostolique, d6clarons et instituons, par ces lettres,
saint Vincent de Paul patron special aupres de Dieu
de toutes les associations de charite qui existent dans
le monde catholique et qui emanent de lui de quelques
maniere que ce soit, et Nous voulons qu'on lui rende
tous les honneurs qui sont dus aux c6lestes patrons. ,
30 dicembre. - Nous avons la douleur d'apprendre
que la soeur Harent, Fille de la Charitt, est morte a
la Maison-Mere la nuit derniere Qui ne connaissait la
sceur Harent, si bonne, si compatissante, si devouee?
Apres un long sejour en Chine, oh elle fut superieure,
elle avait di rentrer en France, vaincue par la maladie.
Chargee, a la Maison-Mere, d'une infirmerie, puis de
l'office si d6licat de la porte, elle s'6tait monIree A la
hauteur de 1'un et de l'autre emploi. Tres marernelle
pour les soeurs qui 6taient sous son autorit6, tres juste
aussi, elle avait su gagner leur affection'. On s'en
apercevait aux soins dont elle fut entourbe dans ses
maladies; on s'en apercut plus encore a la vue des
larmes qui coulaient silencieusement le jour de son
deoes et celui de ses obseques. On dut la pleurer aussi
en Chine,oii, de loin. par ses envois r6p6t6s, elle continuait d'aider les missionnaires. Mmme A Paris, elle
-6tait rest6e par le coeur saeur-missionnaire. Elle aimait
a se d6vouer et A se sacrifier. Dieu lui a choLsi, pour
ses dernieres ann6es, un autre genre de sacrifi-e : celui
de la souffrance. Elle l'a accept6 gen6reusement,
d'autant plus g6nreusement que cette souffrance 6tait,
pour elle, une priere, car elle l'offrait au Tout-Puissant
,pour1'extension de son regne dans le monde.
e" janvier

i930. -Annee

pleine de souvenirs, parce
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que l'ann6e 183o a et6 pleine d'6venements : ind6pendance de la Belgique, conquete de l'Algerie par la
France, translation des reliques de saint Vincent,
apparition de la Medaille miraculeuse. Un demi-centenaire, cher a notre coeur, s'ajoute a tant de centenaires: celui do sacerdoce de notre tres honori Pere.
Nous 4urons des fetes comm6moratives. Fasse la
Vierge de la M6daille que cette annie apporte aux
deux families un renouveau de vie spirituelle et lear
donne de bonnes et solides vocations!
4 janvier. - Nous lisons dans le Petit Parisiende ce
jour : , Sur I'initiative de M. Georges Thomas, conseiller municipal, il va etre cr6e, boulevard Ney, an
dispensaire. II s'agit 1U d'une tres int6ressante innovation au point de vue de l'extension des services
hospitaliers. Jusqu'ici, la population ouvribre n'avait

qu'une ressource : celle d'envoyer ses malades a
1'h6pital. Ne pouvait-on pas envisager une meilleure
meihode permettant aux classes laborieuses de recevoir
des soins k domicile, ce qui offre d'abord I'avantage
de d6sencombrer les h6pitaux et 6vite des separations
souvent penibles? On se doute bien qu'une maman
pr6f6rera toujours garder pres d'elle ses enfants ou
les 6tres chers qui 1'entourent, si elle a la possibilit6
de lear donner les soins necessaires, dont sa tendre
sollicitude ne peut qu'accroitre les effets.
c L'ceuvre a peine sugg&r6e a aussit6t retenu l'attention de M. Renard, pr6fet de la Seine, et de M. Mourier, directeur general de l'Assistance publique. Elle
va recevoir sa premiere application dans le groupe
d'habitations a bon march6 du boulevard Ney, dont
les trois mille logements grouperont bient6t une
population qu'on evalue A quinze mille personnes
(adultes et enfants).
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a Le dispensaire qu'on va y crier aura tin double
but : celui d'assurer toutes les consultations utiles,
avec pharmacie, laboratoire de bact6riologie, poste de
radioscopie, services de bains, et de constituer, d'autre
part, un centre de soins a domicile. Ce dernier service
comprendra un groupe volant d'infirmieres qui se
rendront aupres des malades, conseilleront les mamans
et vedleront a l'observation de toutes les prescriptions
utiles k la gu&rison des malades, petits et grands. Les
pauvres gens que la maladie terrasse ne se sentiiont
pas aussi isolbs; ils sauront pouvoir ktre entoures chez
eux de tous les soins n6cessaires, ce qui constituera
pour leur guerison un appoint moral considerable. »
Encore une decouvcrte moderne, dans l'ordre de la
Charit6, qui ressemble singulibrement aux decouvertes
de saint Vincent de Paul. Une seule variante : I'ceuvre
est confi&e aux infirmieres de l'Assistance publique;
saint Vincent pr6f6rait des infirmieres volontaires,
portees vers les malades par leur coeur et non par la
n6cessit6 de gagner un salaire.

25 janvier. - En ce meme jour, saint Paul et saint
Vincent de Paul 6clair6s par une lumiere surnaturelle,
ont tous deux trouve leur voie. Le premier deviendra
l'Ap6tre des Gentils; le second, 1'Ap6tre des campagnes.
ORIGINES DE L'HOPITAL D'ALISE-SAINTE-REINE

L'h6pital d'Alise-Sainte-Reine a 6et biti au dixseptieme si'cle, sur la pente occidentale du mont
Auxois, face aux collines de Lantilly et de Grignon;
il domine la plaine des Laumes. De la plaine et de
la gare, on apercoit les facades de cet 6tablissement
charitable et le gracieux clocheton de sa chapelle. Sur
les hauteurs, l'air est tres pur, I'horizon tres riant,
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et, bien que la plaine ait &t6envahie, depnis quelques
annees seulement, par l'industrie, elle reste, dans sa
plus grande etendue, fertile et verte : de la cour principale et depuis les chambres des hospitalises, la vue
se repose agrablement sur les prairies et les champs
de bli. Le site a e6t prepare par -la Providence,
-attentive aux d6sirs des malades.
On a discuti assez vivement, l'annee d'avant la
guerre, sur cette question : qui a fonde I'h6pital
d'Alise-Sainte-Reine ? L'affaire avait 6te dbji tir6e an
clair par le docte chanoine de Lereuil, ancien cur6
doyen de Baigneux, a l'aide de documents trouves
par lui aux archives et dans la bibliotheque de la
maison, pendant un long sejour qu'il fut oblige d'y
faire, pour motif de sante. Ses pricieuses decouvertes lut permirent de publier, en juin 1876, une
tres'mteressante etude sur laa fondation de l'hospice
de Sainte-Reine en Bourgogne i>. Cette etude histo-

rique nous fut fort utile pour mettre, les choses au
point', et redresser l'opinion tendant a presenter
une fondation, inspir6e par la charite chritienne,
comme une oeuvre laique. A chacun sa part de m6rites.
La verite est que l'h6pital ou hospice d'Alise eut pour
ordonnateur et principal fondateur saint Vincent de
Paul lui-mEme, sur l'initiative touchante de pelerns
laics, pauvres et pieux, dont nous allons 6crire les
noms avec un sentiment de profonde gratitude.
En i658, l'ann6e meme oiu Louis XIV approuva
l'Institut des Filles de la Charit6, Jean Desnoyers,
cuisinier du marechal de la Meilleraye, et Catherine
Quesnel, son 6pouse, vinrent de Paris a Alise pour
assister a la fete de sainte Reine. Un autre pelerin
parisien, Pierre Blondel, modeste cordonnier, logea
i. La question a Lit traitie en abr6g6 dans le Bulletin paroissial
-d'Alise,aoDt 1914, etla Semaine religieuse de Dijon, 27 juillet g199.
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dans la mime maison qu'eux, par hasard. Ces gens.
du peuple ne se connaissaient pas auparavant ; mais
ils avaient la meme foi, ils etaient venus prier avecconfiance Ia meme sainte, aux lieux illustrbs par son
martyre. Bient6t une sympathie chretienne les unit et
elle fut durable.
Ils eurent, pendant leur s6jour, la tristesse de constater qu'un grand nombre de pilerins malades, priv6s
d'abri, d4nues de ressources, mouraient miserablement, parfois derriere les hales, sous les buissons
ou dans les fosses, et, hilas ! sans sacrements.
Leurs devotions faites, ils revinrent ensemble a
Paris. De quoi ces charitables chr6tiens auraient-ils pu
s'entretenir en chemin, sinon du spectacle qu'i Is avaient
eu sous les yeux, et des moyens a prendre pour soulager tant de malheureux? Ce fut leur principal sujet
de conversation durant les sept jours que l'on mettait
alors a franchir une distance de soixante et quelques.
lieues. On n'6eait pas au temps du chemin de fer, ni
meme de la diligence.
A Auxerre, un soldat monta avec eux sur le bateau
- le coche, comme on disait encore. I1 6couta leur
conversation sans mot dire. Mais, an moment de mettre
pied a terre, ce brave, pr6sentant sa montre aux peleC'est tout ce que je posside, vendez-la
rins, leur dit : C
et bitissez un h6pital Sainte-Reine! , Oh! le joli
geste! Combien nous serions heureux de connaitre le
nom du soldat qui 1'a fait! Grace a lui, l'h6pital de
Sainte-Reine avait eu sa premiere pierre. Les autrespierres vont venir, et, en peu de temps, la maison de
charit6 sera pr&te.
Desnoyers et Blondel se hitirent, k leur arriv6e,
d'aller trouver ((Monsieur Vincent ,. II avait soixante-

dix-sept ans. Ses infirmites le retenaient a Paris, dansia maison de Saint-Lazare. 11 accueillit les visiteurs
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avec son amenit, habituelle, les exhorta a prier et a
revenir. Ils firent une retraite et revinrent. Le saint,
qui cherchait en tout le bon plaisir de Dieu, examina
avec eux le projet d'un h6pital pour les pauvres
pelerins. Alors il prit sa decision et l'exprima fermement : a Dieu soit b6ni! II veut assur6ment cet
ouvrage; il faut avoir confiance en sa bontb, esp&er
tout de sa Providence, et mettre promptement la main
a l'ceuvre, pour jeter les fondements d'une si sainte
entreprise, sans s'inquikter d'autre chose que de servir
les pauvres. Quoiqu'on ait peu d'argent pour cela, l'on
ne doit pas n6anmoins douter que l'oeuvre ne soit de
Dieu. »
Cette declaration si nette d'un homme tel que
Monsiepr Vincent confirma dans leur projet ses visiteurs. Le saint leur recommanda ensuite la droiture
d'intention, I'humilite et aussi la patience, en privision des persecutions qu'ils auraient a souffrir et qu'il
leur annoncait. Ils n'en furent pas d6courages et se
retirerent.
C'6tait tres vrai qu'on avait peu d'argent. Desnoyers
et son 6pouse d6poserent a i'officialiti de Paris, le
14 mars 1659, la somme de 0ooo livres, representant

leurs economies personnelles et les premieres offrandes
de charitables anonymes.
On pouvait redire, en songeant A tous les malheureux qui allaient venir : <<Qu'est-ce que cela pour taut
de monde? , Mais saint Vincent avait promis son
appui. II interessa sans doute a l'aeuvre nouvelle ses
pourvoyeurs habituels, les families influentes et fortunbes, la reine mere, le roi. Anne d'Autriche prit un
engagement de I ooo livres par an, jusqu'h sa mort.
Louis XIV, qui devait continuer cet engagement en
son nom personnel, autorisa, par lettres patentes, en
date du 23 mars 1659, la creation d'un h6pital &Sainte-
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Reine, ( pour y recevoir a l'avenir tous les pauvres

pelerins et pelerines malades de toutes sortes de maladies et de toutes nations, pour y &tre nourris et instruits, m6dicamentbs, enseign6s sous la direction
spirituelle du Ri-verend 6veque d'Autun n. Cet h6pital
etait place t sos le titre et invocation de la sainte
Famille : J6sus, NMarie, Joseph, et sainte Therise ).
II fallait aussi I'autorisation de l'6veque d'Autun,
dont le diocese comprenait, i cette 6poque, la paroisse
d'Alise. Cette autorisation fut donn6e, dis le lendemain,
par Mgr Louis Doni d'Attichy. Le cur6 de la paroisse,
M. de Badier, promit lui-meme de ckder ses droits a
I'aum6nier de I'h6pital. On 6tait en regle. II n'y avait
plus qu'a realiser la fondation ordonn6e par saint
Vincent de Paul.
Desnoyers et Blondel pensaient partir seuls pour
Alise. Un pretre de Paris de grand mirite, I'abbW
d'Alencon, se joignit & eux spontan6ment. D'autre
part, Mine Desnoyers emmenait avec elle les deux
demoiselles des Mayeux, anim6es, comme elle, de
l'esprit de chariti.
Au momentdu dbpart, saint Vincent leur t6moigna
une affection particulire : ( Allez, mes enfants, dit-il;
mettez votre confiance en Notre-Seigneur. Je le prie
de vous donner sa sainte benediction, comme je vous
donne la mienne. n
Ainsi b6nis par l'ap6tre de la charite, ils arriv6rent
A Alise le 12 mai 1659, et achetirent les terrains n6cessaires, qui furent b6nis k leur tour le 8 juin. Aprbs
quoi,-on s'entendit avec les ouvriers, et l'on creusa les
fondations de 1'6difice.
Saint Vincent avait predit des difficultes et recommand6 la patience. Les difficultis ne tardirent pas a
venir; la patience ne fit pas d6faut.
Dix-huit mois auparavant, le i" janvier i658, un
l
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nomm6 Pelus, jardinier-fleuriste a l'abbaye de SaintVictor A Paris, avait propose a Mgr d'Attichy de consacrer sa vie 4 I'6tablissement d'un h6pital h SainteReine, pourvu qu'il fit autoris6 a queter dans le diocese.
Le prilat signa I'autorisation. Hilas! Pelus n'6tait
qy'un imposteur, et la bonne foi de I'6veque avait 6t6
surprise.
Le 23 juillet 1659, ce Pelus vint t Alise, etablit,
pieces en main, ses droits ant6rieurs, fit arreter les
travaux et r6clama des dommages et interets.
Un procks eut lieu; mais 1'on vit bient6t la binidiction de saint Vincent porter ses fruits. En effet, un
arret du Parlement de Dijon 4( defendit au sieur Pelus
et a tous autres de troubler et entraver l'execution des
pieux et charitables desseins de MM. Desnoyers et
consorts, a peine de tous dipens,.dommages et int&rets
et I'amende arbitrairement. ).
La patience recommand6e par le saint avait triomphd.

Les travaux interrompus reprirent aussit6t, et la
pierre fondamentale fut posee, le o1septembre i659,
par Jean Maillard, seignenr des Rosieres et conseiller
du roi.
Nous avons cit6 plusieurs dates interessantes de
l'ann6e 1659. Elles soot toutes- retenir, ainsi que celle
du 27 septembre 1660, jour oZi le bureau se rtunit pour
la premiere fois officiellement.
On ouvrit la seance par la r&citation du Veni, sancte
Spiritus, pour demander a Dieu de nouveaux secours,
et on la termina par le psaume Laudate Daminum,
omnes gentes, pour le remercier de ceux qu'on avait
deji recus. Au procks-verbal de la s6ance figurent les
noms'des fondateurs et administrateurs: MM. d'Alencon, Blondel, Desnoyers, Arnoulet et des Renaudieres. Ces deux derniers avaient mis leur d6voue-
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ment au service des pauvres peu de temps aprls ceux
que saint Vincent avait envoyes et b6nis.
Le jour m~me de cette premiere s6ance, le grand

ap6tre de la charit~ mourait a Paris.
L'h6pital de Sainte-Reine, une de ses dernieres
ceuvres, 6tait loin d'etre achev6; mais les murailles
s'-levaient et, en attendant, on secourait les pauvres
pelerins dans des abris provisoires.
Bref, la chapelle fut b6nite en i663, et, en 1666, les
deux salles principales, a droite et a gauche de la
maison de Dieu, 6taient termin&es. Selon le plan voulu
par saint Vincent, les salles communiquaient avec la
chapelle par des portes sp6ciales, tres larges, afin
qu'il fit facile aux malades d'entendre les offices et
de jouir des consolations religieuses dont ils ont tant
besoin1
L'oeuvre naissante devint populaire en France. Le
cardinal de Retz, archev6que de Paris, le chapitre
de Notre-Dame s'y int6resserent. Des troncs furent
places a 1'entr6e de l'6glise Saint-Germain-l'Auxerrois, puis A l'6glise Saint-Eustache, siege de la
c6ibre confririe de Sainte-Reine, pour recevoir les
aum6nes destinees a l'h6pital. L'6veque d'Autun,
Mgr d'Attichy, auteur involontaire des ennuis eprouves
au debut par les fondateurs, porta beaucoup de
d6vouement a l'oeuvre, et son successeur, Mgr de
Roquette, ecrivit, en 1675, aux 6veques de France
pour les interesser a cet itablissement qui put etre
appele, en 69go, " H6pital general de tout le royaume ,.

Plus tard, de nouvelles ressources, fournies par des
families catholiques de la r6gion, permirent d'agrandir
et de doter I'h6pital Sainte-Reine, un des joyaux de
x. Ces portes avaient ete fermees le 8 mars 19r4, au nom de la libert6
d- conscience; elles furent rouvertes presque au debut de la guerre, &
la demande unanime des soldats blesses, hospitalists & Alise.
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l'Auxois. Les libbralitbs de ces families ont &td grav6es dans le marbre on le cuivre, sur les murs de la chapelle. Mais ces d6tails n'entrent pas dans notre cadre.
Les ho:nmes charitables que nous avons nommes
furent les premiers administrateurs de l'6tablissement;
1'abbM d'Alencon en devint le premier chapelain; la
dame Desnoyers et les demoiselles Florence etDenise
des Mayeux eurent 1'honneur d'&re les premieres servantes des pauvres.

Celles-ci succomberent a la tache. Mme Desnoyers
disparut la premiere et fut inhum6e au cimetiere des
pelerins. Regardez son portrait, suspendu aux murs
de lachapelle : le visage reflete I humilite, la douceur,
I'energie. Ses deux amies la suivirent de pros au tombeau.
-Aprbs la mort de son 6pouse, Jean Desnoyers entra
au noviciat des Lazaristes et mourut fils de saint Vin-

cent, a Treguier, en Bretagne.
L'abbi d'Alencon fat victime de son devoir sacerdotal. Appele pres d'un soldat atteint de maladie contagieuse, ii entendit sa confession, lui administra les
derniers sacrements et mourut de la fiEvre pourpZie.
On inhuma son corps en face du mattre-autel de la
chapelle. Son frire, qui etait venu se devouer aux
pauvres, apres lui, dans le meme h6pital, xepose pres
de lui.
Pierre Blondel mourut le 7 septembre 1667, jour de
fete de sainte Reine, a laquelle ii avait, comme on
salt, une grande d6votion. Son corps fut transporte
& Paris; mais son coeur resta dans la chapelle de
1'h6pital, ainsi que le coeur d'Arnoulet, administrateur des le d6but.
Un autre des premiers administrateurs, Elisie de
Grignon, seigneur des Renaudieres et de Cormenon,
repose 6galement dans la chapelle.
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Nous avons nommi les fondateurs et premiers admini.strateurs. II n'est pas dans notre dessein de parler
de leurs successeurs, quoique tres meritants euxmemes3 car cette histoire est celle des origines.
Les administrateurs eurent, des I'ann6e 166o, des
statuts a observer. En voici 1'article 3r :
a Les propositions importantes, apres avoir itC
faites et proposees en seance, seront remises A huitaine pour y etre d6liber6es, et, cependant, y penser
devant Dieu. »
Cet article est d'une remarquable sagesse. Nous ne
savons s'il a et6 6crit par le saint fondateur lui-meme;
mais nous y retrouvons son bon sens. On a dit que la
canonisation de saint Vincent de Paul avait ete la canonisation du bon sens.
En 6crivant l'histoire des origines de I'b6pital, nous
n'avons pas nomm6 les filles de saint Vincent de
Paul. Elles vinrent k Sainte-Reine quelques annres
apres la mort de leur p&re spirituel, le 16 mai 1666.
Cette date memorable a 6t6 gravie sur la porte du
tabernacle du premier autel de la chapelle, remplac6
il y a d6jk longtemps. Elle reste inscrite dans les
archives.
Depuis 1666, les Filles de la Charit6 n'ont point-

quitt6 l'h6pital de Sainte-Reine. Pendant la Revolution, elles durent d6poser leur costume religieux; mais
elles demeurerent a leur poste de divouement; des
faits que nous avons cites ailleurs et la tradition locale

le prouvent '. Apres la tourmente, les cornettes blanches,
pareilles, a-t-on dit, aux voiles d'un navire, sont rentrees dans la maison, pour ne plus en sortir.
(La Vie diocisaine, diocese'de Dijon, 2o juillet 1929.)
. Alise-Sainte-Reise pendant la Revolution. Etude historique parue

dans la Vie diocisaine, 6 et 20 octobre 1928.
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BiNEDICTION

DE LA CHAPELLE DE

LA

MISERICORDE

Sur 1'emplacement des vieilles masures qui, rue des
Francs-Macons, donnaient asile aux orphelines de la
Misericorde, s'delve maintenant un groupe de constructions d'un bel aspect et conformes aux exigences
modernes de l'hygiene.
II a etd difi6, en quelques mois, par la Socie6t
( Toulouse-Constructions ,, dont le president du
Conseil d'administration est an Tarbais, M. Oustau.
L'architecte de 1'entreprise a eti M. Hiriart, de
Bayonne, parent d'une religieuse de la Misericorde,
sceur Louise, et directeur d'une societe d'architectes
,qui travaillent a Paris et en plusieurs villes de France.
Une entreprise de cette importance eit certainement d6passi les ressources des bienfaiteurs ordinaires de I'ceuvre, pourtant bien d6vouis.
Ce sont les fonds du Pari Mutuel, obtenus par. des
interventions qu'il est aisi de deviner, qui ont couvert
la plus grande partie des depenses.
Les travaux ont 6t6 faits sous le contr6le minutieux
-de cet organisme.
La chapelle n'6tait pas comprise dans son programme. Celle-ci est due a la g6nerositk de nombreux
bienfaiteurs, parmi lesquels il sera [permis de citer
M. et Mme Achille Fould; M. de Boileau; une famille
de Lourdes, qui a fait don de l'autel; et aussi l'architecte, M. Hiriart; le marbrier, M. Rivibre, de Bagneres; les peintres, dont M. Sauvage, de Paris,
ancien el6ve des Beaux-Arts; M. Croix-Marie, artiste
d6corateur, directeur de l'iquipe a les Artisans de
1'Autel ,, filiale de la Societe Saint-Jean; la maison

Maum6jan, qui a fourni les vitraux et fait don de la
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mosaique qui decore le devant de l'autel. Tous ont
travaill a des conditions exceptionnelles de bon
march6.
La chapelle a sa facade rue des Francs-Masons et
atteint, a l'ouest, la rue Latil. Concue dans le style
roman moderne - qui n'exclut pas l'ogive, notamment dans les vitraux et la voute - r6alis6e en beton
arm6, la chapelle a une physionomic bien distincte
des autres sanctuaires de la ville. La facade, ciment
et brique, surmont6e d'un clocheton a jour, est constitude par un grand vitrail, accompagn6, des deux
c6t6s, par deux baies et entour6 de motifs (claustra)
en ciment arme.
Le tympan d'entr&e, ceuvre de M. Biberstein, en
pierre sculptee et patin6e en couleurs, offre en relief
I'apparition de la Vierge a une Fille de la Charit6.
Le parquet est en mosaique de d6bris de marbre
multicolore. Quatre vitraux ajourent I'6difice, sans
compter,au-dessus du choeur, un plafond-verriere, qui
fait, comme il convient, converger vers l'autel le
maximum de lumiere.
Les marbres, le parquet du choeur et I'autel sont
en tres beaux marbres de Bagnires, sortant des ateliersde M. Riviere. Au-dessus de l'autel, une radieuse
statue ce la Vierge, telle que la represente la Medaille
Miraculeuse, avec, comme fond, des peintures en
couleurs attenu6es. Leur dessin, comme celui du
vitrail d'entree, A premiere vue un peu grele, pour ne
pas dire maigre en sa sobridtd voulue, est inspire de
l'art des pr6raphaelistes, qui semblaient immat&rialiser les corps pour laisser paraitre surtowt 1'1an de
Mame. . L'autel est abritd par une vokte franchement
romane en plein cintrre, supportee par quatre piliers
massifs.
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C'estcette chapelle que Mgr Gerlier a eu la joie de
benir le mercredi 22 janvier.
Une tres nombreuse assistance, malgr6 I'heure
matinale, eft envahi k l'avance la chapelle si, conformiment aux prescriptions liturgiques, celle-ci n'avait
etc priaiablement 6vacu&e et fermre.

Mgr 1'6veque, entoure du clergY, procida aux rites
de la binediction, aspergeant d'abord les murs k
l'ext6rieur, puis; apris le chant des litanies des saints,
i'interieur de la chapelle. Ce fut seulement alors que
furent admis les fiddles, dont une grande- partie dut
-

rester dans la cour ou sur la rue.
Monseigneur assista pontificalement -la messe
solennelle, qui fut c6lbr6e par Mgr Mericq.
A la tribune, sous la direction de M. 1'abb6 Viscaro,
un choeur forme des orphelines et renforce de plusieurs artistes, ex&cuta, en musique, la messe de
Fabre, et, en plain-chant gr6gorien, plusieurs parties
de ]a messe de 1'Immaculie-Conception... A vapres,

le meme chceur fit entendre des faux-bourdons de
Fabre et de Perruchot.
Un dejeuner, preside par Mgr 1'&veque, groupa une
quarantaine d'invites, pr&tres ou laics... Au dessert,
on vit s'avancer dans la salle un groupe de Filles de
la Charit6, conduit par la soeur Petit, econome generale, venue de Paris pour representer la Superieure
generale; la sceur Valette, de Pau, visitatrice; la
sceur de Vassal, sup&rieure de I'h6pital mixte de
Tarbes; la sceur Bouscatel, superieure de la Misbricorde.
Monseigneur,, en se d6fendant de faire un discours,
felicita, ea des termes d'une exquise dblicatesse, ces
courageuses ouvrieres de la charite et leurs bienfaiteurs, qu'aucune entreprise n'effraie.
A v4pres, les assistants furent encore plus nombreux
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que le matin, et la moiti6 ditt se contenter d'6couter,
de l'exterieur, Mgr I'eveque, ou de s'empresser autour
de lui avant et apres la c6r6monie. Les vepres furent
prisidies par Mgr MBricq.
Aprbs le Magnificl/, Mgr l'ev6que prit la parole et
dit en substance :
a Cette journ6e est vraiment une grande journee,
qui laissera au coeur de tous, et de l'eveque de Tarbes
en particulier, une profonde impression. Ce qui la
caracterise, c'est la joie de voir s'ouvrir un nouveau
lieu de culte, une. demeure pour Notre-Seigneur,
laquelle sera un foyer de sanctification, de priere,
d'apostolat. Puisque I'ternel veut consentir, suivant
1'oraison de la messe du jour, a habiter parmi ses
infimes creatures, il aura du moins, suivant le voeu
de Pie X, un sanctuaire oh l'on pourra , prier sur de
la beaut6 n.
Monseigneur felicite tous ceux qui ont si heureusement organise I'ensemble des pr6paratifs : I'eminent
architecte, les artistes, les entrepreneurs, les ouvriers,
les bienfaiteurs. Que de noms il faudrait citer! Dieu
les connait. II exprima sa sp6ciale gratitude d'iv6que
aux religieuses qui, au prix de tant de labeurs et de
Dieu ce temple. Ce qui le
sacrifices, ont idifie'
r6jouit, c'est que cet 6vinement a lieu sous le double
signe du o bon Monsieur Vincent , et de 1'Immaculee.
L'ancien patre des Landes, qui fut si humble et si
pauvre, peut 6tre fier, lI-haut, de la multitude de ses
fils et de ses filles, qui font rayonner partout les
ceuvres d'apostolat, les ceuvres de charit6, les oeuvres
sociales, dont la Mis6ricorde est, a Tarbes, un bel
exemple.
Cet 6vinement est aussi place sous le signe de
1'Immacul6e. Notre-Dame. de Lourdes, en effet, si
rapproch6e de ce sanctuaire, n'est pas sans parenti
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avec a Vierge de la M6daille Miraculeuse, l'Immaculie
qui est venue rappeler a la chapelle des Filles de la
Charit6, a Paris, comme &Lourdes, la priere, la penitence, le culte de la purete, cette purete tant battue
en breche de nos jours.
Cette grande journ6e ne doit pas seulement laisser
en nous un spectacle impressionnant pour les yeux.
Elle doit inspirer des resolutions ferventes qui nous
rendent de plus en plus dignes d'etre les enfants de la
Reine de ce diocise priviligie.
(Le Semeurdes Hautes-Pyrenjes,24 janvier 1930.)

POLOGNE
L'ExPosITION MISSIONNAIRE DE CRACOVIE
Le mois de novembre 1929 compte parmi les plus
importants dans 'histoire du mouvement des Missions
polonaises. C'est, tout d'abord, entre le I" et le 3, le

Congrbs des cercles universitaires. 11 en est result6
un grand bien parmi la jeunesse sur le terrain du travail apostolique. C'est ensuite le depart, a la date
du 4, du premier groupe des Lazaristes polonais pour

la Chine-(2 pr&tres, 3 6tudiants, i frere coadjuteur),
auxquels est destin6 un vaste territoire dans la Chine
du Nord. A l'occasion de ces deux grands ivenements, a 6t6 organis6e une Exposition des Missions,
qui s'est ouverte, le jour de tous les saints, dans la
maison des Lazaristes, rue Stradom.
C'est M. Paul Dylla, alors directeur des 6tudiants,
qui eut l'initiative de cette Exposition, en vue de propager l'idie des Missions..En elaborant son projet,
M. Dylla comptait sur l'id6alisme et le sens social des
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confreres de notre Congregation, 4 la collaboration
desquels il fit appel; il devait en meme temps tirer
parti des riches collections du Mus6e des sciencesnaturelles de la maison provinciale de Cracovie,
amassies peu i peu par des confreres de la province
polonaise pendant une longue serie d'ann6es. M. Constantin Michalski, professeur a 1'Universit6 de Cracovie, se trouvait a la t&te du Comite d'organisation de
I'Exposition.
Une circulaire futadress6e a ceux de nos confreres
polonais qui travaillent en pays de missions et de
demi-missions, ainsi qu'aux Sceurs de Charit, lespriant de nous envoyer des pieces d'exposition susceptibles de mettre en lumiere les centres et les conditions de travail de nos Missions. Huit cent trente
lettres furent ainsi expedites : deux cent cinquante
aux Sceurs de Charit6, les autres aux missionnaires,
i savoir : deux cent cinquante en langue francaise,
autant en langue anglaise et quatre-vingts en langue
polonaise.
II y eut fort peu de reponses; ceux qui repondirent
se d6clarerent heureux d'offrir leur concours. La province polonaise leur offre ici 1'expression de sa profonde reconnaissance.
Des pieces d'exposition tout particulibrement pr6cieuses ont &t6 envoy6es : de Chine, par Mgr Souen,
vicaire apostolique d'Ankuo; des ttats-Unis, par
M. Slattery; de Tunisie, par M. Sackebant.
Signalons encore parmi ceux qui sont venus A notre
aide: Mgr Santos, auxiliaire de 1'6veque de Diamantina; M. Desrumaux, visiteur de la province septen-trionale de Chine; M. Galaup, de Perse; M. Levecque et M. Laridan, de Constantinople; M. Combaluzier,
d'Alg6rie; MM. Pawel Dylla, Jacek Miesopust,
Ludwik Bronni et Anicet Weiss, du Bresil; soeur-
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Marguerite Pokrywka, de Madagascar; sceur Blotna,
de Constantinople; soeur Mayau, de 4ethlbem, etc.
Sceur Marguerite, de Vohipeno, a eu a surmonter,
pour envoyer de Madagascar ses pricieux colis, des
difficultis de tons genres.
II y a eu mille deux cent trente-cinq objets exposes
et, de plus, trois cent cinquante livres, planches et
feuilles de statistiques. Quatre salles de la Maison
centrale a Cracovie furent mises a la disposition des
organisateurs. Chacune eut sa section : Statistiques,
Amerique du Sud, Afrique, Asie.
Les planches et dessins statistiques donnaient aux
visiteurs une id&e d'ensemble de ce qu'itait I'ceuvre
missionnaire de l'Pglise catholique. A I'appui des
statistiques, de nombreux journaux des Missions,
manuels et atlas etaient disposes sur les tables.
La deuxieme salle t6moignait de 1'activit6 des
Lazaristes au Bresil: parmi les 6migres polonais;
parmi les Kabocles, qui soit les descendants des
anciens colons portugais m&les aux Indiens; enfin,
parmi les Indiens autochtenes.
-De nombreuses photographies .d'eglises, de chapelles, de maisons d'iducation et d'associations catholiques illustraient le r6le des Lazaristes polonais dans
la vie de nos emigrs. Avec I'aide de cinquante seurs
de Charit6 et de soixante-dix sceurs de la Famille de
Marie, ils organisent et rassemblent les familles polonaises diss6min6es sur- d'immenses territoires, dans
les for&ts et les champs du Bresil; ils les aident dans
la defense de la foi et des coutumes menacees;
r6veillent et entretiennent I'esprit polonais; maintiennent un 6troit contact entre les colons et leur pays
natal. Ces faits 6taient corrobores par les photographies des Acoles et internats polonais au Bresil, les
journaux : Lud (Le Peuple), Przyjaciel rodziny (L'Ami
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de la famille), ridig6s par des confreres, ainsi que

par les illustrations de la vie de 1'Association intellectuelle Oswiata (L'fducation).
Autrement difficile apparait la tiche de nos pretres
par rapport aux Kabocles, pauvres habitants des
immenses forets, r6fractaires a l'influence du clerg6.
Des tribus indiennes, peu nombreuses. qui ont surv6cu jusqu'a nos jours au fond des forets du Br6sil,
deux des plus importantes ont subi I'influence des
missionnaires : ce sont les Botokoudos, convertis par
notre confrere M. Kominek, et les Koroades, gagnes
i la vraie foi par M. Komander. La vie de ces tribus
sauvages 6tait illustr6e non seulement par des photographies et des albums, mais aussi par leurs -instruments de chasse, des parties du v6tement, des haches
de pierre, etc.
Une large place fut faite aux plus beaux specimens
du regne animal et v6g6tal. L'ceil 6tait attire par deux
superbes collections : I'une, de cent vingt-sept papilions; I'autre, de trente-cinq petits colibris, tous d'especes diffrentes; expos6s A c6t6 d'aigles magnifiques
et de grands vautours. II y avait encore des perroquets, des toukanes, des gralhas, des carapac6s, des
peaux de lopards, de jaguars, de fourmilliers, etc.
De nombreux et beaux 6chantillons de fougbres, de
bambous, de pignores, d'araucarias et de soixante-dix
autres essences d'arbres du Brisil attestaient que le
reproche fait aux colons de dntruire par le feu, d'une
fagon barbare, les forets, tr6sor du Br6sil, n'est pas
toujours justifi6. Certains bois d'arbres sont tellement
durs que la hache rebondit dessus comme sur du roc
et que la dent de la scie se brise. Les visiteurs pouvaient s'en convaincre en prenant en main les &chantillons de certains arbres, dont la duret6 et le poids
rappelaient ceux du fer.
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Dans la troisieme salle, consacrbe a 1'Afrique, la
majorite des collections provenaient de scur Marguerite Pokrsywka, de la Mission de Madagascar. Des
tissus a motifs negres primitifs, ou imitant des dessins
europ6ens, des dieux, des amulettes, des pharmacies
de sorciers, des stylets, de nombreux colliers, bracelets,
ustensiles de cuisine, des modeles de cabanes, des.
6cbantillons de costumes et de nombreuses images
repr6sentant la vie de chaque jour illustraient les
conditions du travail des Missions sur le continent
noir. Diverses pieces et livres ou brochures envoyds
par des membres de la Soci6t6 Saint-Pierre Claver
montraient plus particulierement 'action des couvents
polonais et des sceurs missionnaires. Ces publications
comprenaient bon nombre de cat6chismes, grammaires
et dictionnaires en idiome negre.
La quatrieme salle contenait les nombreuses collections venues de Tunisie, de Perse ou de Chine,
envoyees, pour la plupart, par les missionnair6s de ces
pays. L'6tat des Missions de Perse 6tait represent6
par une planche, ceuvre de l'Institut geographique de
Cracovie. I1 y avait quantit6 de livres pieux armmniens
et persans, -ainsi que des manuels scolaires sortis de
l'imprimerie des Missions a Ispahan. Les photographies de documents provenant de la chancellerie du
shah de Perse t 6 moignaient de l'anciennet6 des relations entre la Pologne et la Perse; elles 6tablissaient
de plus le fait, peu connu, du protectorat de la
Pologne sur les Missions de Perse au dix-septibme
siecle.
La Chine avait, dans cette salle, la part pr6pond6rante, et c'etait juste, car le premier d6part de confreres polonais pour la Chine 6tait proche. La plupart
des collections venaient de l'aimable .Mgr Souen,
d'Ankuo. Quelques objets avaient e6t envoyes par
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ine seur polonaise, seur Moniak, Fille de la Charite
a Shanghai. A c6te des vestiges de l'ancienne culture
chinoise, tels que les vieilles monnaies d'avant l'ere
chritienne, des peintures artistement et minutieusement executees sur moelle de bambou, representant
toute la vie d'une riche famille de mandarins, de belles
broderies, etc., toute une serie d'objets representait
les croyances religieuses. Quelques statuettes de
Bouddhas et d'autres dieux, ainsi que de nombreuses
peintures, montraient combien 6tait r6pandu le culte
des ancetres, combien aussi etait puissant chez les
Chinois ie mat6rialisme, car, dans le pantheon de
leurs dieux, les premieres places 6taient reservies
aux dieux des honneurs, des dignitis, de la richesse,
du foye: domestique.
Des albums d'images servant a cat6chiser les Chinois
adultes donnaient une id6e des m6thodes de travail
des missionnaires. De nombreux imprimes, sortis de
f'imprimerie du P6tang, t6moignabient de l'effort des
missionnaires catholiques pour munir les catechistes
des ouvrages n6cessaires a la propagande religieuse.
De gros volumes sur l'histoire et la culture de la
Chine (Favier, Hubrecht, annuaires des Missions,
Planchet, Bulletin catholique), d'autres plus petits,
tels que cat6chismes, dictionnaires, guides, manuels
et livres de piet6 en langue chinoise, franqaise et
latine; enfin, de nombreuses feuilles volantes attestaient l'apostolat des missionnaires par la plume. Les
collections chinoises etaient complit6es par de menus
objets, tels que : un b6ret original de pretre catholique
affectant la forme d'un shako brod6 d'or, des chapeaux de mandarins, de policiers chinois, etc.
II a 6t6 proc6de a l'ouverture de l'Exposition en
presence de l'6evque coadjuteur de Cracovie, Mgr Rospond; de M. Kryska, visiteur de Pologne; de nom-
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breux Lazaristes et surtout des representants du Congres des Missions Cercles universitaires-. Le prince
mitropolite Adam Sapieha a honore l'Exposition de
sa presence le dimanche 3, aux heures de I'apres-midi.
Des 6coles secondaires et primaires, des convents,
des congregations, des s6minaires ont visiti chaque
jour 1'Exposition, ainsi qu'un nombreux public. La
fr6quentation journalire atteignait de quatre cents i
mille cinq cents personnes et, dans son ensemble, au
cours de deux semaines, a atteint le chiffre de quatorze mille personnes. Ceci prouve de facon indiscutable que les citoyens de la ville de Cracovie, ancienne
cite universitaire, se sont vivement intbresses a la
question des Missions.
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nance royale, prefet apostolique et investi des pon-voirs spirituels par le Pape. Ce pr&tre n'eut pas une
conduite idifiante. I1 fut depos6, 1 la demande de
Rome, le 3 juin I833.

Rome envoya, pour le remplacer, avec le titre de
pro-vicaire apostolique, un certain abb6 Muller, qui
arriva en Alg6rie, accompagn6 de plusieurs prtres de
la Propagande, munis de pouvoirs speciaux pour la
R6gence. Le gouvernement franqais protesta vivement
contre cette mesure, prise sans sa participation et
meme contre son gre, et ii refusa de donner aux nouveaux venus traitement, vivres et logement.
Ceux-ci durent repartir. Ce fut alors que le SaintSiege songea aux enfants de saint Vincent. 11 se trouve
au ministere des Affaires •iraugires' une piece offcielle qui resume fort bien la marche des n6gociations
engag6es, de 1833 au I" janvier 1836, entre Romeet
Paris, au sujet du vicariat apostolique qu'on se proposait alors de cr6er en Algirie et de confier a la Congregation de la Mission. Voici le texte de cet important
document :
4 Note sur I'arrangement fait avec le Saint-Siege
pour l'organisation du culte catholique a Alger.
u Le service religieux des possessions frangaises du
nord de 1'Afrique a 6te confi6 jusqu'i ce jour aux
aum6niers de l'armie; mais un pareil 6tat de choses
ne pouvait r6pondre que d'une maniere fort incomplete
aux besoins de la population catholique, du moment
surtout oil elle prendrait de I'accroissement. II n'a
jamais pu etre consid&r6 que comme un provisoire
destine a faire place a un mode d'organisation plus
r6guliere.
« Le Saint-Siege, qui h.tait naturellement de tons
i.Mimoires et Documents, Rome (81j7-3883),

rt5, f 133.-37.
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ses voeux le moment d'une semblable organisation,
proposa, des i833, de confier I'administration spirituelle d'Alger et de ses d6pendances A la Congregation de Saint-Lazare, qui, avant la conqu&te et depuis
pros de deux cents ans, desservait, a Alger, une mission
fondie par saint Vincent de Paul.
<( Le 21 novembre 1833, une communication dans
ce sens fut adress6e au ministre des Affaires 6trangeres par M. I'abb6 Garibaldi, charge d'affaires du
Saint-Siege. Le duc de Broglie r6pondit, le 29, qu'il
convenait d'ajourner la question jusqu'a 1'6poque oi
le gouvernement aurait d6finitivement arret6 ses vues
sur l'ensemble de l'organisation administrative de nos
possessions de l'Afrique septentrionale.
, En 1834, apres la promulgation des ordonnances
qui ont consacr6 cette organisation dans ses branches
diverses, le gouvernement pontifical demanda avec
instance qu'elle fit compl6te sous le rapport religieux
et r6itra, le 18 octobre, par l'organe de son charg6
d'affaires Paris, la proposition de confier aux Lazaristes l'administration spirituelle d'Alger et de ses
d6pendances.
" Le 6 d6cembre suivant, le comte de Rigny fit part
de cette proposition au ministre de la Guerre, tout ce
qui concerne Alger rentrant plus sp&cialement dans
les attributions de ce dipartement. II lui transmit, en
meme temps, a titre de renseignement et comme 6tant
d'ailleurs susceptible d'tre modifi6, un plan d'organisation, qui, sur sa demande, avait -t& remis confidentiellement an ministere des Affaires 6trangeres par
le procureur g6n&ral des Lazaristes. M. de Rigny,
sans pr6juger la question, se bornait, dans sa lettre,
a faire un juste 6loge de cette Congregation, qui dessert d'une maniere si honorable les Missions franqaises
du Levant, danslesquelles elle a remplac6 les Jesuites,
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et a manifester la conviction que le service religieux
de nos possessions du nord de l'Afrique ne pouvait
etre remis en des mains plus recommandables...
c Le ministre de la Guerre ne r6pondit a la communication du comte de Rigny que le i'" juillet dernier.
M. le marechal Maison annonjait que son predicesseur (le duc de Trevise), appr&ciant le merite des
Lazaristes et convaincu de l'utilit6 de leur itablissement a Alger, s'itait d6ej occupi de l'examen du plan
remis par le procureur gienral de la Congregation;
que, dispose a arreter sur ces bases une organisation
definitive, il avait cru devoir en conferer d'abord avec
les Lazaristes et leur demander certaines explications.
M. le marechal Maison ajoutait que ces explications
lui avaient it6 donnees, qu'elles ne laissaient plus i
rbsoudre que quelques questions de detail, et qu'en
attendant, il 6tait a propos de faire connaitre an SaintSiege que sa proposition 6tait admise en principe.
4 La cour de Rome en fut effectivement inform6e,
et M. le marquis de Latour-Maubourg, d'apres I'avis
qu'il en avait requ du ministre des Affaires etrangeres,
manda directpment au Pape une decision a laquelle Sa
Saintet6 attachait le plus grand prix. Le 22 juillet,
M. le mar6chal Maison adressa au duc de Broglie, avec
invitation d'en faire l'objet d'un accord avec le SaintSiege, les bases arretses entre le ministere de la Guerre
et le procureur g6nerhl des Lazaristes. La plupart de
ces dispositions 6tant de detail et purement r6glementaires, il n'y avait a s'entendre avec la cour de Rome
que sur les points suivants :
, i° Le service religieux des possessions francaises
du nord de l'Afrique est confi a la Congregation de
Saint-Lazare, qui fournira le nombre de pr.tres n6cessaire sur tous les points du territoire oii le gouvernement du roi le jugera convenable;
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c 20 L'un de ces pr4tres aura le titre de Vicaire apostolique et sera nommi par le Pape sur la presentation
du roi 1
a 30 Sa juridiction s'etendra sur toutes les possessions franqaises du nord de I'Afrique, et tous les pretres
places sons son'autoriti recevront de lui leurs pouvoirs.
( 4° Le Sup6rieur g6enral des Lazaristes conserve le
droit de changer le Vicaire apostolique, apres avoir
obtenu I'agrement du roi, qui se concertera A cet effet
avec le Souverain Pontife.
t Le 7 aoit dernier, le ministre des Affaires 6trangeres autorisa M. de Tallenay, charge d'affaires de Sa
Majest6 a Rome, a conclure avec le Saint-Siege un
arrangement sur ces bases. 11 arriva toutefois que les
instructions transmises i cet agent analysant plut6t
qu'elles ne reproduisaient textuelleirent les clauses cidessus, ii y fut dit seulement, par une sorte de lapsus, que le Sup6rieur general des Lazaristes conservait le droit de changer le Vicaire apostolique, apres
en avoir obtenu l'agr6ment du Saint-Siege. I1 est
r6sulte de la que c'est en ces termes que I'article a kti
libell6 dans I'arrangement convenu a Rome par un
6change de notes, sous la date du z5 et du 26 septembre, entre le charge d'affaires du roi et le cardinal
secretaire d'itat.
- Au moment oit le resultat de cette communication
allait etre communique au ministre de la Guerre, le
d6partemen't des Affaires 6trangeres recut de M. le
mar6chal Maison une lettre, en date du 16 octobre,
par laquelle M. le marechal en s'informant de I'6tat
x. II n'eiat pas 6t possible d'ubtenir I'adh6sion du Saint-Si&ge i une
clause portant que le Vicaire apostolique seTait ,on
mm directement par
le roi, comme le sont les 6vques; le Pape n'y efit jamais consenti, lui
si jaloux des droits du Saint-Sige... Du reste, la nomination du Vicaire
apostolique ne devant se faire que sur la pr6sentation du roi, c'est en
definitive Sa Majeste qui le nommera de fait.
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des choses, annoncait que l'autorit6 locale d'Alger lui
avait deja signal, A plusieurs reprises, la n6cessit6
d'y organiser le culte catholique sur des bases difinitives, et qu'il serait heureux de pouvoir satisfaire prochainement A ce d6sir.
o M. le ministre des Affaires 6trangeres r6pondit, le
24 octobre, par la communication de l'arrangement
fait a Rome. En indiquant 1'omission qui s'itait glissbe
dans la quatrieme clause relativement A la participation qui appartient de droit au roi dans le changement
du Vicaire apostolique, il annonca que des instructions allaient etre adress6es a M. de Tallenay pourlui
prescrire de remettre au gouvernement pontifical une
note destinee A r6tablir le vrai sens de cette clause,
z'est-a-dire de d6clarer express6ment qu'il devait &tre
bien entendu que le Vicaire apostolique ne pourrait
&trechange qu'avec l'agriment du roi, qui s'entendrait
Acet effet avec le Saint-Siege.
v Au demeurant, cette d6marche aupres de la cour
de Rome n'avait d'autre but que de faire acte de bonne
foi et de courtoisie envers elle, car, ainsi que le
ministre des Affaires 6trangeres le fit observer A son
collbgue, il suffisait, pour mettre A couvert la pr6rogative royale, de reproduire le texte primitif de la
clause en question dans l'ordonnance qui allait etre
soumise A la signature de Sa Majest6, afin de sanctionner 16galement I'organisation du culte catholique
en Afrique.
a Mais le ministre de la Guerre anrionIa, le 14 novembre, au duc de Broglie qu'il ne croyait pas pouvoir
prendre les ordres du roi avant de connaitre 1'effet de
la communication qui devait etre adress6e au SaintSiege.
" Le ministre des Affaires 6trangeres, en r6pondant
le 17 a M. le marbchal Maison, s'attacha, dans sa lettre,

-

327 -

a d6montrer l'inutilite d'un semblable ajournement;
en effet, la communication dont il s'agit suffisait pour
nous mettre en regle vis-a-vis du Saint-Siege, elle
n'avait pas d'autre but et l'on n'avait m&me pas a se
prboccuper d'avance de sa reponse, qui, tout portait
A le croire, serait peu satisfaisante,le Pape... paraissant
d6cid6 ane rien changer aux termes d'un arrangement
consomme. Mais, en d6finitive, la question se trouverait resolue par la rectification ins6r6e dans 1'ordonnance royale, et la d6f6rence habituelle de la Congregation de Saint-Lazare envers le gouvernement du roi,
les liens de d6pendance qui la lui attachent, son
propre intiret, garantissent assez que le changement
du Vicaire apostolique n'aura jamais lieu sans que le
Supprieur g6neral ne se soit fait un devoir d'obtenir
I'agr6ment de Sa Majest6, et qu'ainsi les droits de la
couronne seront pleinement a couvert, d'autant que le
successeur du Vicaire apostolique ne pourra jamais
Atre nomm6 que sur la presentation du roi.
a Telles 6taient en substance les observations 6nonc6es dans lalettre adress6e, le 7 novembre, auministre
de la Guerre par le d6partement des Affaires 6trangeres. M. le marechal Maison annonqa, le 9 d6cembre,
que, depuis quinze jours, le projet d'ordonnance se
trouvait soumis a la signature du roi.
cc Sur ces entrefaites, on a recu de Rome la r6ponse
du gouvernement pontifical Ala notification que M. de
TaUenay avait 6t6 charg6 de lui faire. Cette r6ponse
porte en substance que, dans le cas pr6vu de la quatrieme clause de l'arrangement eonvenu entre les deux
gouvernements, les choses, aux yeux du.Saint-Siege,
ne pourraient se passer que de la maniere indiqute
dans cette meme clause.
(c En un tel 6tat de choses, on a juge qu'il serait
inutile de pousser plus loin la discussion avec la cour
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de Rome. Les reserves si positivemeut exprimies visa-vis du Saint-Siege et la disposition non moins
express6ment 6nonc6e dans I'ordonnance qui doit
intervenir, suffisent. comme on l'a deja dit, pour
garantir les droits de la couronne en ce qui concerne

l'application du quatrieme article de l'arrangement
faita Rome.
( Tels sont a la fois la marche suivie par cette
affaire et les termes fort simples o5 elle se trouve
aujourd'hui.
( Une convention a &t6 faite avec le Saint-Siege,
qui, comme de raison, compte sur son accomplissement. Cet arrangement est l'avantage de la France,
les bons esprits y applaudissent, les autoritis et la
population catholique d'Alger en appellent de tous
leurs vceux l'execution. On ne voit pas, des lors, ce
qui pourrait empecher les choses de suivre leur cours.

,tLe respect pour les engagements diplomatiques,
le bien de la religion et l'int6rec de nos possessions du
nord de 1'Afrique ne permettraient pas qu'il en fit
autrement.
, Toutes les branches du service administratif sont
organisees et s'ecompletent chaque jour dans ses
possessions. Le culte seul y restera-t-il depourvu d'organisation ?
a On croit devoir entrer ici dans quelques considerations sur la question meme de cette organisation.
, On I'a d6ji dit, la tiche confiie temporairement
aux aum6niers de l'armie ne satisfait ni les vceux et
les besoins de la population europeenne, ni les convenances. Cela ne constitue point une administration
religieuse, un ordre de choses r6gulier; les secours
spirituels manquent absolument, et les aum6niers de
l'arm6e n'ont, il faut l'avouer, ni l'estime ni la confiance publique.
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a De longtemps encore, Alger et ses dipendances
ne seront dans les conditions n6cessaires pour faire
un ev&ch6. Sans parler du legitime m&contentement
que lui ferait 6prouver la non execution de l'arrangement conclu avec lui, le Saint-Siege ne se pr&terait pas, quant a present dii moins, a un 6tablissement 6piscopal qui en comporte tant d'autres avec
lui, ou, s'il y consentait, le Pape voudrait infailliblement nommer 1'6veque et n'en faire qu'un d6l6gu6 de
la Propagande; en effet, tant que nos possessions
d'Afrique ne seront pas constitutes en un d6partement francais et plac6es ainsi a I'egard de la m6tropole dans la -meme situation que la Corse, le SaintSiege n'admettra probablement jamais, par rapport A
ces contr6es, l'application du droit que le Concordat
reconnait au roi.
" L'id&e d'obtenir de la cour de Rome l'adjonction
d'Alger, de B6ne et d'Oran a quelque diocese de
France, ne serait assurnment ni plus heureuse ni
plus rationnelle ; car, en admettant pour un moment
cette autre combinaison agre6e au Vatican, on conCoit sans peine tout ce qu'elle laisserait a desirer dans
l'int6ret spirituel de ces contrees. L'6veque, s6par6
de cette partie lointainie de son diocese, ne la connaissant m&me pas et ne pouvant d'ailleurs pas voir
les choses par lui-meme, devrait de toute nicessit6
s'en rapporter A des tiers, et la faiblesse du lien destin6 A 1'unir A cette portion de son diocese ne pourrait avoir que de tristes cons6quences.
, On.dira peut-tre que, tout en reconnaissant que
i'administration d'un vicaire apostolique se concilie
mieux avec les exigences de la situation actuelle, il
ne saurait etre sans inconvenient de placer cette
administration dans les mains d'une Congr6gation,
lorsque les Congr6gations d'hommes ont te6 g6nera-
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lement supprimees en France, et qu'en tout cas, it
pourrait etre plus convenable, plus avantageux de
choisir le vicaire apostolique et ses collaborateurs
dans les rangs ordinaires du clerge.
( II serait facile de r6pondre a ces deux objections.
( Et d'abord, en ce qui touche la question de
lgalit6; on salt que la congregation de Saint-Lazare,
autorisne par un d6cret du 7 prairial an XII (27 mai
18o4), qui lui assurait une dotation sur le tresor
public, autoris6e de nouveau par une ordonnance
royale du 3 fivrier 1816, puis successivement reconnue, par diverses autres ordonnances, apte A poss6der
et a acquerir des biens immeubles dans le royaume,
peut et doit etre consid6r6e comme existant l1galement en France. On pourrait m&me dire avec v6rit6
qu'a d6faut de ce caractere de legalit6, 1'opinion
publique et le sentiment de la reconnaissance nationale suffiraient en quelque sorte pour lui en tenir
lieu. Le grand nom de saint Vincent de Paul et la
popularite des institutions qui l'ont immortalis6 protegent toujours, en France, la soci&6t A laquelle cet
illustre bienfaiteur de l'humaniti a lCgu4 le soin de
continuer ses oeuvres, noble mission qu'elle accomplit
si dignement. C'est ainsi qu'en 1829, une petition'
ayant 6t6 presentee A la Chambre des deputes pour
demander la suppression de plusieurs Congregations
et notamment de celle des Lazaristes, la Chambre,
aprts une discussion dans laquelle on rendit un juste
timoignage aux merites et a l'utilit6 de cette Congregation, declara illegaie la Copgregation des Missions
de France, mais passa a l'ordre du jour sur la p6titioa
en te qui regardait les Congr6gations des LAzaristes
i. Cette pitition 6tait de M. Isambert qui tit la diposer i la Chambre
par M. Marschal, d6putl de la Meurthr.
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et des Missions itrangeres, les s6minaires du Saint-

Esprit et de Saint-Sulpice.
(( Quant a l'objection : qu'il pourrait etre plus prudent et plus convenable de ne pas concentrer exclusisivement le service religieux de nos possessions du
nord de l'Afrique dans les mains d'une congregation,
des faits d'une nature bien concluante, puises dans ie
r6gime actuel denos autres colonies,tendraient singuliirement a l'affaiblir, pour ne rien dire de plus. A
supposer d'ailleurs qu'en these generale et par impossible cette objection ne fit pas sans valcur, assurement elle tomberait d'elle-mCme du montent qu'il
s'agit d'une Congregation aussi honorablement connue
que celle des Lazaristes, d'une Congregation dont le
gouvernement franqais a si constamment 6prouve, a
toutes les 6poques,l'esprit desagesseetde modestie...
les habitudes d'entiere soumission a l'autorit6, le
d6vouement eclaire aux seuls int6r&ts de la religion,
l'humble, mais ardente, pers6evrance a faire le bien
en vue de lui-meme.
< D'une part, un vicaire apostolique choisi hors de
cette societe religieuse, et, des lors, anim6 d'un autre
espritque celui qui en dirige tous les membres, accessible a des influences d'ambition et d'intre&t personnel, enclin peut-etre a n'envisager sa mission que
comme une tAche temporaire on comme un moyen
d'avancement; d'autre part, des pretres appelis des
divers dioceses du royaume (et 1'experience a prouvA
que ce ne sont pas les sujets les plus recommandables
qui quittent leurs dioceses), inconnuý les uns aux
autres, simples passagers en quelque sorte dans la
colonie, n'etant unis entre eux ni a leurs chefs par
aucun de ces liens qui font la force des corporations,
n'agissant ni sous 1'empire de traditions et d'exemples
communs, ni sous le contrble mutuel de confreres
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jaloux de la gloire de leur congregation, n'ayant
d'ailleurs point, comme les Missionnaires de SaintLazare, 1'avantage de parler les langues itrangeres,
et surtout les langues de l'Orient, avantage si precieux a Alger; ce vicaire apostolique et ces pretres
n'offriraient probablement, sous le rapport de l'aptitude et des convenances du service, ni sous celui de
l'unit6 de principes de direction et d'ensemble, comme
a d'autres 6gards encore, aucune des garanties qu'il
faut chercher avant tout dans un 6tablissement religieux tel que celui qu'il s'agit de fonder a Alger.
a De semblables garanties ne peuvent se rencontrer
completement qu'avec la Congregation de SaintLazare et, pour s'en convaincre, il suffirait, comme on
vient de l'observer, de jeter les yeux sur ce qui se
passe dans nos colonies. Le service religieux y est
confi6 a des pr&tres envoyes de France par le seminaire
du Saint-Esprit, mais, comme ils ne forment pas
congregation, qu'ind6pendants et n'6tant unis par
aucun lien ni par aucun esprit de corps, ils manquent
a la fois d'une direction commune et d'une surveillance efficace, les d6sordres qu'enfante un pareil 6tat
de cioses ont acquis un tel degr6 de gravit6 que le
ministere de la Marine a diji cherch6 plusieurs fois
a s'entendre avec le sup6rieur du seminaire du SaintEsprit sur les moyens de r6unir en congregation tous
les pr6tres consacres au service des colonies. C'est
dans la conviction des avantages inh&rents a une
semblable organisation que, des 1827, il fut question
de faire passer ce service dans les mains des Lazaristes. Si ce projet n'eut pas de suite, ce ne fut que
parce que la Congregation se trouvait hors d'etat de
fournir le nombre de missionnaires suffisant.
, Heureusement, rien de semblable ne saurait empocher son 6tablissement dans nos possessions de
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I'Afrique septentrioqale. Cet 6tablissement est d6ja
tout prepare : il peut se r6aliser quand on le voudra
et, avec lui, toutes les espirances qui s'y attachent,
tout le bien dont il doit 6tre la source. Les avantages
d'ordre, de moralite, qu'on chercherait en vain
ailleurs, les bienfaits resultants pour la population
d'un service facile, assidu, tout entier en harmonie
avec les habitudes d'une vie de d6vouement et d'abnegation, la Congregation de Saint-Lazare peut selle
en assurer I'existence et le d6veloppement. Ce n'est
qu'avec elle qu'il sera possible de fonder et d'organiser d'une maniere solide, parce qu'elle seule reunit
les conditions n6cessaires de dur6e et de r6gularitE.
Ce n'est qu'avec les Lazaristes, investis de la juridiction spirituelle de nos possessions dans l'ex-R6genee
d'Alger, que peuvent s'ilever et prosperer ces-alutaires institutions qui naissent ailleurs, en quelque
sorte, sous leurs pas, les-hospices desservis par les
Sceurs de la Charit6, que la pieuse sollicitude de la
reine voudrait deji voir install6es A Alger, les &coles
ouvertes aux enfants du peuple, les asiles assures aux
pauvres et aux orphelins; en un mot,tous ces nobles
6tablissements qui ont popularis6 le nom des enfants
de saint Vincent de Paul en Europe et dans l'Orient,
toattes ces pieuses et ficondes creations, si 6minemment propres a frapper les populations indigenes de
1'Afrique par le spectacle imposant de tout ce que le
christianisme et la civilisation, dont il est la base,
assurent de bienfaits et de consolations a I'humanit6.
, Cette mission, tout A la fois religieuse.et civilisatrice, les Lazaristes seuls peuvent I'accomplir utilement &Alger. Outre ces considerations, dont il serait
dificile de contester I'evidence, I'envoi des Lazaristes en Afrique aurait encore 1'avantage d'y r6aliser,
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aux moindres frais possibles, l'organisation complete
et r6guliere du culte catholique.
( En effet, oui trouverait-on beaucoup d'eccl6siastiques disposes a aller y exercer l'emploi de vicaire
apostolique avec un traitement de i 5oo francs par an?
La circonstance de cet humble traitement, ce sont les
Lazaristes eux-m8mes qui l'ont indiqu6, ne fait-elle
pas leur bloge et ne justifie-t-elle pas tout ce qu'on
vient de dire de leur noble d6sintiressement? Que
l'on compare cette allocation, nous ne dirons pas aux
depenses qu'entrainerait l'erection d'un siege 6piscopal i Alger, mais seulement au traitement trois ou
quatre fois plus consid6rable que recoivent les pr6fets
apostoliques de nos colonies et les aum6niers de
l'arm6e en Afrique!
u Enfin, a ceux qui seraient tent6s d'attribuer a
1'6tablissement dont ii s'agit ici l'inconv6nient d'en-'
gager l'avenir en pr6venant la possibilit6 d'introduire
plus tard un autre ordre de choses, on pourrait
repondre que les Lazaristes eux-memes sont allIs au
devant de l'objection. II est dit, en effet, dans le plan
concerti entre eux et le ministere de la Guerre, que, si
des sieges 6piscopaux venaient par la suite i etre
6rig6s dans nos possessions du nord de I'Afrique,
les Pretres de la Congregation pourraient continuer
d'y exercer le service religieux, sous I'autorit6 des
e6vques, et qu'en pareil cas leurs fonctions seraient
reglses par une nouvelle organisation.

( On n'6tendra pas plus loin ces observations. II
s'agit, en r6sum6, d'ex6cuter une convention passee
entre la France et le Saint-Siege, 'un arrangement
propre a remplir, sous tous les rapports, l'objet qu'on
s'est propose et qui maintient intacts les droits de la
couronne. Il s'agit d'asseoir I'organisation religieuse
de nos possessions du nord de l'Afrique sur les bases
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6

les plus conomiques,en meme temps qu'elles seraient
les plus f6condes en r6sultats heureux, et les mieux
appropriees aux besoins ainsi qu'a la situation de la
colonie.
Telle
e
est la question r6duite A sa plus simple
expression. )
Cette note importante, dont la minute originale se
trouve au ministere des Affaires 6trangeres, porte la
date du 31 d&cembre I835. Quinze jours avant,
M. Etienne, procureur g6neral, ecrivait a l'un de ses
confreres : ( Tout le monde se porte bien ici. Vous
savez sans doute que nous sommes a la veille de faire
une entreprise de la plus grande importance, celle de
fonder trois 6tablissements de la Congr6gation en
Afrique. II parait lque la divine Providence veut se
servir de moi pour cette bonne oeuvre. II est probable
que je partirai le mois prochain avec trois confreres
et deux freres, pour fonder la Mission d'Alger, et,
quelques mois apres, on m'enverra encore quatre missionnaires et deux freres pour fonder les deux Missions
de B6ne et d'Oran. )
Celui qui 6crivait ces lignes avait recu de Rome le
titre de vicaire apostolique de la nouvelle colonie, et
le gouvernement francais, en lui donnant avis de sa
nomination, I'avait presse de se rendre a son poste le
plus t6t possible. Cependant, une formalite manquait
encore : le roi n'avait pas sanctionn6 les arrangements
conclus avec le Saint-Siege. Un article lui d6plaisait :
celui qui laissait au fape seul la nomination du vicaire
apostolique.
M. Cintrat, chef de bureau au ministere des Affaires
etrangeres, avisa aussit6t M. Etienne : ~ Selon ma
promesse, je suis all6 hier matin chez M. le marquis de
Latour-Maubourg et je lui ai fait connaitre le point
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oi0, apris tant de pitoyables incidents, se trouvait
aujourd'hui 1'affaire d'Alger.
, II est inutile de vous dire que je l'ai rencontre
parfaitement dispos6 a faire tout ce qui d6pendrait de
lui pour hiter un d6nouement si malencontreusement
entrav6. Ce matin, je recois une lettre dans laquelle it
m'annonce avoir ecrit a M. Persil pour le conjurer d'en
finir et pour lui rappeler 1'indispensable n6cessit6 de
maintenir intactes celles des dispositions de l'ordonnance qui ont eti convenues a Rome. M. de LatourMaubourg, supposant que l'affaire va se r6gler en
conseil et jugeant avec toute raison qu'il importe que
le conseil ait sous les yeux, et prialablement M. le
duc de Broglie dans son portefeuille, un resum6 succinct des articles signes avec le Saint-Siege, m'engage
A faire ce m6morandum. Je vais, en effet, m'cn occuper
et le faire remettre a M. de Broglie. ,
La lettre a un post-scriptum : ( II semble ecrit, Monsieur, que nous n'en finirons jamais, car un obstacle
n'est pas plut6t 6cartt qu'il en surgit un autre. Au
moment de vous envoyer cette lettre, j'apprends qu'on
s'effarouche de la nomination du vicaire apostolique
par le roi. Cette fois, l'objection vient du ministre de
la Marine, qui a dit, hier au soir, a M. de Broglie que
les pr6fets apostoliques de nos colonies etaient nommes
par le gouvernement. Mais, si je ne me trompe, il n'y
a pas 1. parit6, et, les pouvoirs du vicaire apostolique
6tant beaucoup plus 6tendus, tenant meme (si je ne me
trompe encore) de ceux des eveques, le Pape ne conciderait pas au roi le droit de nommer un vicaire
apostolique. Le ministire de la Marine voudrait-il faire
ce que celui des Cultes n'a pas pu - attirer. a lui I'administration eccl6siastique d'Alger? II y a vraiment
de quoi se d6courager. Ce que j'admire, c'est la 16girete de tous ces gens-la a ne tenir pas plus de compte
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d'une convention avec un gouvernement 6tranger,avec
le Souverain Pontife, que d'un chiffon de papier. ,
M. Cintrat reprenait la plume le 21 septembre: cJe
vous envoie la riponse de M. le marquis de LatourMaubourg a la lettre que je lui avais 6crite en lui
transmettant la v6tre. II suppose, comme vous le
verrez, qu'on n'a pas fait usage auprbs du roi de
l'exp6dient qu'il avait propose, A savoir une ordonnance par laquelle le roi nommerait le vicaire apostolique d'Alger; mais il ignore que Sa Majest6 ne veut
rien faire tant que subsistera la clause qui la choque
avec I'arrangement conclu avec Rome. n
M. Cintrat se rendit au ministere de la Guerre, le
24, pour voir M. Paravey, chef du bureau d'Alger. II
ne le trouva pas. c J'ai vu, ecrit-il, son sous-chef, qui
sait et comprend tres bien 1'affaire d'Alger. II m'a
promis de faire remettre au general Bernard, afin que
celui-ci puisse en parler au roi, une note concuq dans

le sens de la proposition de M. de Latour-Maubourg.
Je lui ai m&me laiss6 la lettre de l'ambassadeur, qu'il
doit envoyer i M. Paravey. II est enfin tout a fait de
votre avis quant au libell de l'ordonnance Apresenter
a la signature du roi pour la nomination du vicaire
apostolique et comprend tres bien qu'il serait Apropos
que M. Persil, plus au fait de l'affaire que le g6nbral
Bernard, en entretint le roi; mais il n'est point appel6
a avoir des relations avec le premier, et il laissera A
M. Paravey le soin d'en conf6rer avec le ministre des
Cultes. ),
L'activit6 de M. Cintrat se brisa devant les obstacles. Une autre solution que la sienne pr6valut. A la
suite de nouvelles n6gociations avec le Saint-Siege, il
fut d6cide que la colonie serait mise sur le meme pied
que la m6tropole et, par consequent, qu'Alger deviendrait ev&chU. Ainsi le but du roi 6tait atteint : c'est lui
12

-

338 -

qui choisirait, comme c'etait l'usage pour les dioceses
de France, le titulaire du nouveau poste. M. ttienne

manifesta des r6pugnances : il lui aurait fallu vivre
en dehors de la Congr6gation, a laquelle il 6tait profond6ment attachi et,de plus,faire offciellement acte
de candidat aupres du roi Louis-Philippe, chose a
laquelle il ne pouvait se resigner. Sur son refus, on
se tourna d'un autre c6te et, le 25 aoCt 1838, paraissait
l'ordonnance royale qui nommait Av&que d'Alger
Antoine-Adolphe Dupuch, pr&tre du diocese de Bordeaux. Heureuse solution, qui conservait M. Ptienne
a la Congr6gation de la Mission, dont il allait devenir
le restaurateur et meme le sauveur a une 6poque troublWe de son histoire.
Au cours d'un voyage qu'il fit 5 Paris en 1842,
M. Dagret, vicaire general, obtint du mar6chal duc de
Dalmatie, ministre de la Guerre, quatre pratres de la
Mission et des Filles de la Charite. M. Etienne alia
lui-m&me en Alg6rie pour voir ce qu'on leur offrait.
Huit jours lui suffirent. II revint en France satisfait
et d6clara que tout 6tait pret pour recevoir les missionnaires et les sceurs.
Le choix du vicaire g6n6ral se porta sur MM. FranCois Viallier, Louis Mathieu, Theodore Bricet, Jean
Domingo, de la province de Barcelone, et le frere
Pierre Cazani. L'administration leur assigna pour
logement une maison sitaue dans l'impasse de la rue
Philippe et mit a leur disposition, pour servir d'kglise
A la Mission, la mosquee Bab-el-Oued, qui fut benie
par Mgr Dupuch, sous le nom de Notre-Dame-desVictoires.
Un an aprbs leurarriv6e, ils commencrent un s6minaire et recueillirent dans leur maison quelques nouveaux chr6tiens pour les fortifier dans la foi..
Il n'est pas rare qu'en Orient des renegats, des
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Turcs, des hir6tiques, des juifs demandent d'etre
recus an sein de l'iglise catholique. Ces conversions
risquent d'entrainer, pour ceux qui embrassent la
vraie foi, des consequences ficheuses, voire m&me la
mort. A la suite d'observations venues d'6veques et de
missionnaires d'Orient, le Conseil de la Propagation
de la Foi eut I'id6e de fonder quelque part, hors
d'Orient, un cat6chuminat pour les Orientaux nioconvertis. II fut tout d'abord question de File de
Malte. Mais n'y avait-il pas quelque danger a se
mettre ainsi sous la domination anglaise? D'ailleurs,
1'ex6cution s'annoncait tres coiteuse, car il aurait
fallu tout crber. Rflexion faite, l'Algrie cut les-prferences. II y avait 1I des missionnaires et des sceurs;
les hommes seraient places chez les missionnaires; les
femmes, chez les Filles de la Charith. Une somme de
I ooo francs 6tait promise pour chaque catkchumane
hospitalis6.
Le Conseil general de notre Congregation accepta
cette proposition, mais seulement a titre d'essai pendant un an.
II y avait a Constantinople neuf juifs convertis par
M. Elluin, pratre de la Mission. M. Eugene Bor6 les
fit partir pour Alger, oi ils arriverent le I z septembre
1843. Us 6taient, disait-il, pleins de bons sentiments,
et ces bons sentiments, ils les manifestaient depuis
plus d'nne ann6e, malgr6 les dangers qui les mena<aient de la part de leurs coreligionnaires. M. Bor6
parlait de Ia n6cessit6 de les isoler des autres juifs et
de les placer autant que possible en lieux oi ils n'auraient que de bons examples sous les yeux. Il esphrait
que ces convertis formeraient une petite colonie A part
et comme une petite cit6 de Dieu.
Les neuf catechumenes se trouvaient t Alger depuis
quatre semaines quand y d6barqua M. Girard, qui
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venait prendre ia succession de M. Viallier, nommi
procureur g6n6ral. tcoutons ce qu'en dit le nouveau
sup6rieur, six jours apres son arrivee, dans une lettre
dat6e du 14 octobre : t Je les ai trouves seuls dans la
rue, couches sur le sable, pendant que la messe se
disait a l'6glise. Nos confreres, sans defiance, les ont
laiss6s se lever, se coucher, sortir et rentrer a volont6.
II n'y a eu pour tout exercice qu'une instruction, a six
heures du soir. Ces malheureux jeunes gens ont abus6
de la libert6 pour aller au quartier juif, m6me chez le
grand rabbin et a la synagogue. La soeur m'a dit, des
le premier jour de mon arrivee, que nos jeunes gens
6taient deranges, qu'ils s'enivraient. J'ai voulu commencer par les occuper dans la maison et leur ai propose plusieurs metiers, un peu d'6criture, de lecture;
ils n'en ont pas voulu. J'en ai plac6 plusieurs en ville
chez un ferblantier, mais ils n'y sontrestbs qu'unjour,
quoique ceffitleur 6tat et qu'ils me 1'eussent demand6.
J'ai voulu placer tous les autres conform6ment a leur
goAt et antecedents; ils n'ont pas voulu. Enfin, ils ont
dit & M. Domingo qu'on leur avait dit A Constantinople que nous avions ici beaucoup d'argent a leur
donner. Ils ont demand6 un certificat de bapteme,
disant qu'avec cela ils seraient riches A Constantinople. Enfin, nous avons vu qu'ils ne cherchaient que
de 1'argent. Des mes premieres nuits, ayant entendu
du bruit au-dessus de ma tete, j'ai fait visite et je me
suis aperqu qu'ils avaient encore leurs lumieres. Toutes
les autres nuits, j'ai veill tard, afin de savoir ce qui se
passait, parce que nous avons aupres de nous quelques
mauvaises filles juives qui viennent se promener sur
leur terrasse, donnant sur la n6tre. Jeudi 12, apresmidi, ils se sont mis A se battre dans leurs chambres.
Cela a dur6 longtemps. Ils nous ont cass6 plusieurs
carreaux. M. Viallier a eu beaucoup de peine a mettre
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l'ordre. Quand je suis arrive, trois avaient fui. Les
autres sont partis le lendemain en protestant qu'ils ne
nous quitteraient jamais. Nous en avons tous eprouv6
de la peine. Mais Monseigneur sera bien content de
ne plus les avoir dans son s6minaire. Aussit6t qu'il a
su leur sortie, il m'a hcrit pour me demander une place
pour son secr6taire, qui n'a pas fni son cours de thbo-

logie. Sans doute, nous devons 6tre fich6s d'un si
mauvais debut, mais, depuis vingt-quatre heures, nous
sommes comme dans un paradis. Nos trois s6minaristes sont reguliers, obbissants, d'une bonne tenue
ecclisiastique. II doit nous en arriver un autre dans
quelques jours. Ce qui fera cinq. Quatre autres ont
demandi & entrer. n
Arr&tons 1a notre recit; notre but itait de retracer
les origines et nous voila d6ji en 1843. Le troisieme
volume des Mimoires d'Alger racontera la suite; il
parlera de l'ceuvre magnifique des deux families de
saint Vincent de Paul sur ces terres barbaresques, oh
souffrirent tant d'esclaves, oh se revlv6rent tant
d'h6roismes, ou moururent tant de martyrs.
BONE
SCEUR PINEL
Un deuil bien douloureux a frapp6, le 12 novembre
1929, la maison de la Creche, a B6ne. Brusquement,
sans que rien n'eit fait prevoir une issue si fatale,
s'6teignait, dans la soixante et onzibme ann6e de son

age et la cinquante et unieme de sa vocation, soeur
Elisabeth Pinel.
C'itait une Fille de la Charit6 selon le coeur de saint
Vincent de Paul. Tous ceux qui l'ont approch6e sont
unanimes a temoigner de sa sainteti. Sans doute, la
saintete ne lui fut pas naturelle : son tempdrament,
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fonciirement bon, etait fort et autoritaire; mais, par
vertu et par devoir, on la voyait soumettre, joyeusement et tris g6nereusement, sa volont6 au bon plaisir
de Dieu, aux exercices de la charit6 et de la parfaite
union des coeurs. 11 n'est pas t6mbraire d'affirmer que,
depuis de longues annies, il ne lui 6chappait plus
une seule faute de propos dbliber6.
Elle mettait, d'ailleurs, a profit toutes les occasions
pour avancer dans la perfection. Quand on missionnaire passait par Bgne, elle ne manquait jamais de lui
faire bon accueil, et, comme elle le disait elle-m6me
en riant, de I'accabler de travail. II fallait dire, eneffet,
un mot d'edification aux Enfants de Marie, aux Mires
chritiennes, aux Sceurs elles-memes; il fallait confesser
les enfants du cat6chisme, les jeunes filles de 1'ouvroir, la communaute tout entibre. C'est que dans le
missionnaire elle voyait le representant de saint Vincent et c'est pour se retremper dans 1'esprit de foi, de
-charit6, d'humilit6 du saint Fondateur qu'elle 6tait si
heureuse d'accueillir un de ses fils. Elle en profitait
surtout pour elle-m&me, lui demandant conseil et le
priant bien humblement de lui signaler les d6fauts
qu'il aurait pu remarquer en elle. "
Vivre de Dieu, et cela malgr6 la distraction des
- euvres ext6rieures, s'unir A Lui par un grand esprit
d'oraison, voila ce qu'elle ambitionnait pour elle
d'abord et ensuite pour sa chore communaute. C'est
Ja aussi qu'il faut chercher la raison profonde de sa
d6votion envers les saintes rigles et les prescriptions
-des sup6rieurs. Tout ce qui etait de rigle etait sacri
pour elle, et, comme elle y 6tait fiddle, elle tenait aussi
-que ses compagnes le fussent. Et quelle docilit6 &
1'6gard des supbrieurs! E~leve elle-meme selon toutes
dles rigueurs de la regle, elle exigeait de ses filles la
-mnme austerit6. Mais vient un ordre de la Maison-Mire,
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prescrivant, une fois par semaine, unrepos dune heure;
aussit6t la soeur Pinel est la premiere a se soumettre,
bien que cela lui cofitit manifestement de d6roger
ainsi, sur la fin de ses jours, au lever dequatre heures.
De m&me, en raison des santos d6biles, Paris permet
qu'on prenne quelque chose entre les repas; aussit6t
elle oblige ses seurs d'user de cette permission, bien
qu'elle n'y recourit pas elle-meme.
II serait ais6 de multiplier les exemples et de montrer que cette docilit6 dans les petites choses, elle
l'apportait aussi et surtout dans les grandes. Qu'il
suffise de dire qu'elle cherchait 5 donner a toutes ses
actions le plus de perfection possible et qu'elle savait
admirablement unir la vie contemplative de Marie a la
vie active de Marthe.
Aucune ceuvre de chariti, en effet, ne la laissait
indiff6rente. Jusqu'i sa mort, malgr6 sa sante flichissante, elle travaillait A 6tendre le cercle de son apostolat. Rappelons sa maison de Bugeaud, maison situeedans la verdure et la fraicheur' pour permettre aux
sceurs de la province de faire leur retraite annuelle
dans une atmosphere reposante pour l'ame comme
pour le corps, et aux jeunes illes pauvres de passer
des vacances agr6ables a l'abri des dangers et des tentations du monde.
T6moin encore son lpojet de recueillir des damesAg6es qui pussent fnir leurs jours dans le calme d'une
maison religieuse.
Dans une telle Vie, la croix ne pouvait manquer..
Sans parler de celle que tout chr6tien digne de ce nom
doit vaillamment porter chaque jour et qui n'est autre
chose que a la lutte pour la vie A surnaturelle en nous,
par le renoncement et le d6tachement absolus, la sceur
Pinel rencontra bien des difficult6s et des souffrancesdans I'accomplissement de ses ceuvres de charit.-
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Quelle tristesse pour elle, qui voulait n'etre que
douceur et bont6, d'avoir quelquefois a parler inergiquement pour difendre les droits de ses chers pauvres
contre certaines incomprehensions! Quelle douleur
pour elle de n'avoir pas vu se raaliser un reve si longtemps caressi, cette creche plus spacieuse et vraiment
digne de sa charit6,comnme aussi de la g6nirosit6 de
sa bonne ville de B6ne! Mais sa soumission Ala volonte
de Dieu lui faisait tout supporter avec joie.
Sa mort fut le magnifique couronnement d'une
telle vie. Depuis plusieurs semaines, elle en avait eu
comme le pressentiment. Elle fit mettre ordre a toutes
ses affaires, afin de rendre sa succession plus facile.
Le jour qui devait &tre le dernier de sa vie, le 12 novembre, bien que cette journ6e fit fort chargee pour
quelques-unes de ses compagnes, elle tint A faire la
retraite du mois. Et, chose 6trange, le soir, a la r6petition d'oraison, bien que le sujetde la miditationeut
kt6 tout autre, elle parla de la mort et de la necessit6
de s'y tenir toujours pr6pare. Le soir mime, vers
dix heures, Dieu l'appela vers Lui.
Les funerailles de la seur Pinel, faites aux frais de
la municipalit6, furent une apotheose. A la cathedrale,
M. l'archipretre, dans un 6mouvant discours, dit combien durement ce deuil frappait ses compagnis, les
pauvres et la paroisse. Une fo'ale innombrable, pauvres
et ric hes, eccl6siastiques et personnages officiels, tint
A accompagner la sceur Elisabeth i sa derniere
demeure. Dans un profond et pieux recueillement, le
cortege traversa les principales arteres de la ville pour
permettre a tout le monde de saluer une derniere fois
la d6pouille mortelle de cette grande bienfaitrice des
pauvres. Au cimetiere, M. le docteur PetrolaccA, maire,
entour6 d'une delIgation de conseillers mv-nicipaux,
dans un discours qui fait autant d'honneur a son coeur
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qu'i son esprit chritien, retraca la carriere charitable
de la soeur Pinel, d6gagea la leqon qu'il importait de
tirer d'une telle vie et traduisit les sentiments de tous
en saluant l'humble soeur Ilisabeth du nom de t sainte),.
0 felix anima! Oui, nous sommes surs que ma soeur
Pinel jouit d6j5, dans le ciel, de la recompense que
Dieu r6serve a ceux qui le servent fidelement ici-bas:
Beatus qui intelligit super egenum et pauperem; in die
nmala liberabit eum Dominus.

TUNISIE
LE JUBILE SACERDOTAL DE M. LOUIS GOBAUD
Le 14 novembre 1929, le grand s6minaire de La Marsa
f&tait le cinquantieme anniversaire de sacerdoce et de
professorat de M. Louis Gobaud. Pour la circonstance,
la maison avait pris un air de fete; et la joie, qui ne
quitte jamais les coeurs, s'exprima, ce jour-li, par des
marques extraordinaires.
Pour timoigner leur affectueuse reconnaissance a
leur v6n6rable professeur de theologie morale et de
droit canon, les s6minaristes ne m6nagerent point
leur d6vouement, soit pour la pr6paration des chants,
soit pour la d6coration de la maison. Intellectuels par
vocation et par goit, ils accomplirent cependant de
petits travaux d'art avec un joyeux entrain.
Des sept heures du matin, I'hymne d'action de
graces monte jusqu'a Dieu pendant la messe chantee,
c6elbr6e par le cher jubilaire. La chapelle porte sa
parure de fete. Des guirlandes de verdure, comme pour
remplacermoulures et graciles colonnettes, serpentent
a hauteur du plafond et descendent dans 1'angle des
murs. Le modeste autel est transform6 : sur le fond
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grenat, qui prolonge 1'6legant baldaquin, parsem6 de
croix d'or artistement disposes, s'epanouissent de
blancs chrysanthemes; devant, sur 1'antipendium, un
calice, surmont6 d'une hostie, rappelle le sens de la
fete. Plus tard, dans le bled, nos seminaristes se souviendront qu'une pikti ing6nieuse suppl6e en partie,
A peu de frais, aux couiteuses creations de I'architecture.
Dans le choeur a pris place notre cher et vener6
Visiteur, M. Verges; tout au fond de la chapelle,
quatre Filles de la Charite repr6sentent les seurs de
la Creche et du Fourneau; c'est I'union dans la joie,
apres 1'union dans les travaux, entre les membres des
deux families de saint Vincent.
Gaudeamus in Domino, chante l'Introit d'aujourd'hui. Une joie toute sainte, ce sera la note caract6ristique de la journte. C'est elle qui anime les voix
dans l'e*6cution desmelodies gr6goriennes de la messe.
C'est elle encore qui kclatebapres le dernier 6vangile,
dans le cantique eucharistique du chanoine Boyer :
c Gloire au Christ J6sus ). Alternativement, deux
voix expriment les sentiments de foi, d'adoration,
d'amour, et le choeur r6plique par l'ardente louange
a 1'Eucharistie, raison d'6tre du sacerdoce.
Onze heures et demie : c'est le moment de la presentation des vceux au cher jubilaire sous la pr6sidence
de S. Gr. Mgr Lemaitre, archeveque de Carthage et
Primat d'Afrique. En attendant I'arrivie de Monseigneur, les s6minaristes se groupent dans la galerie.de
1'6tage; bibliothdque, classe de philosophie, A 1'ordinaire, elle est transformbe, pour ia circonstance,
en salle de fetes. A la beaut6 de la vue sur la plage
et le golfe de Tunis, s'ajoute, aujourd'hui, le charme
d'une elegante decoration int6rieure. A gauche, en
-entrant,se dresse le tr6ne de Monseigneur l'archeveque,
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se profila jadis la puissante silhouette du cardinal
Lavigerie. Sur ce fond se ditache, comme une apparition aerienne, le portrait, grand format, de Notre
Saint-Pere le Pape; la main se l1ve pour donner la
b6nediction, formul6e au-dessons, en lettres d'or, en
faveur de M. Gobaud, et paraf6e d'un large et ferme
autographe : Pius p. p. XI. De Rome aussi est venue
hier, par t6elgramme, une autre benediction et les
felicitations de Notre Tres Honor6 Pere, que nos
s6minaristes f&tirent, ils s'en souviennent encore, lors,
de son passage a La Marsa en 1925.
Soudain, un chuchotement court dans les rangs :
Monseigneur. 'archeveque est annonc6. Peu apres, il
entre, accompagn6 de Mgr Gourlot, vicaire gbn6ral; de
M. Verges, visiteur d'Alger, et de M. le Sup6rieur du
grand seminaire. Les hauts personnages du clerg6
entourent le vn6a6r jubilaire : Mgr Forconi, chancelier
de l'archevech6; Mgr Chatelain, chanoine titulaire;
Mgr Bayonne, vice-archipratre de la pro-cath6drale
de Tunis, ancien el&ve de M. Gobaud au grand s6minaire d'Albi; Mgr Reyboubet, l'une des providences
visibles de notre maison; M. l'abb6 Etcheverry, sup&rieur du petit s6minaire; A eux se sont joints, M. le
cur6 de La Marsa et le bon M. Guyonnet, nos d6voues
collaborateurs, ainsi que nos chers missionnaires de
Tunis. Les anciens 6leves, eux aussi, sont fidles au
rendez-vous, heureux de rendre hommage A leur formateur et conseiller.
On &coute d'abord un cantique de Vincent d'Indy
et du P. Delaporte; ii fut compose, il est vrai, pour une
premiere messe, mais, grace A de le6gres retouches, le
refrain et les deux derniers couplets c6l1brent a
souhait un jubilh sacerdotal. Chacun s'unit au vceu
exprim6 par le soliste :
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Longtemps repete : Introibo,
Tiens longtemps sur nos fronts l'hostie et le calice,
Si tes jours sont plus longs, ton ciel sera plus beau.

Apres les souhaits en musique et en vers, viennent
les souhaits en prose. Au doyen des s6minaristes
1'honneur de traduire les sentiments de ses jeunes confreres; il s'en acquitte avec coeur. Mais les anciens
61kves, vicaires ou. cures, ne veulent pas demeurer en
reste, eux qui repr6sentent, pour le cher Jubilaire,
, l'Ancien Testament ». La page que lit leur porteparole rappellele style des Prophetes, riche en images
et en comparaisons; a ce coloris s'ajoute une pointe
de d6licat humour.
Pr6tres et s6minaristes ont tenu ai joindre aux vceux
un temoignage plus durable et plus sensible de leur
reconnaissance: ils ont offert, entre autres souvenirs, un
beau crucifix, source supreme de consolation pour le
prktre; une gracieuse pendule de cheminie, symbole
de la ponctualite du professeur a satiche quotidienne.
M. Gobaud se lve pour r6pondre. Les cinquante
ans du professorat, dont dix consacr6s a la Tunisie,
ont a peine courb6 sa haute stature. L'oeil vif est encore
celui du jeune professeur qui arriva au grand siminaire de Montpellier a l'age de vingt-trois ans. Malgr6
l'emotion, il parle avec le calme de l'homme qui a vu
bien des ivenements dans sa longue carriire. Tous
ceux qui 1'6coutent connaissent djai le penetrant
casuiste et lesavant canoniste. Pour quelques-uns, qui
l'ignoraient jusqu'ici, il se revele comme un fin lettr6,
un humaniste qui excelle dans l'art de bien dire. Chez
lui, la theologie et le droit canonique n'ont pas
itouff6 1'amour de la litt6rature, expression claire et
6legante de la pensbe. Heureux reprisentant d'une
g6neration tout imprign6e d'esprit classique! Aussi
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son discours fut-il un r6gal pour l'esprit et pour le
coeur. Nos lecteurs nous sauront grk d'en reproduire
la majeure partie:
( Je suis litt6ralement confus de tout ce que je vois
et de tout ce que j'ai entendu. J'en demeure comme
6tourdi. Tous ces eloges pesent plus lourdement sur
mes 6paules que le poids meme des ans. Je sais bien
qu'il faut en prendre et en laisser, plus en laisser qu'en
prendre. Et je me rappelle une parole bien vraie : que
vaudra ma vie quand se tairont toutes les musiques
qui l'exaltent quand le regard de Dieu ira, derribre
la facade, au fond meme des choses?
c Nanmoins, laissant de c6ti les 6loges, il faut
surtout voir les intentions, les sentiments qui les ont
inspires, et de ces sentiments-la je suis profondement
touche; ce sont eux qui font tout le charme de cette
f&te. Aussi je voudrais que ma premiere parole fut
une parole de remerciement bien sincere pour tous.
Merci & vous, Monseigneur l'archeveque de Carthage
et Primat d'Afrique, qui avez bien voulu, non seulement encourager cette f&te, la b6nir, la combler de vos
largesses, mais I'honorer de votre auguste presence,
toujours si aimbe et si d6siree au S6minaire de La
Marsa; et ace merci, j'associe Monseigneur le vicaire
general, car nous avons appris, n'est-ce pas? mes bien
chers Messieurs, dans le Droit Canon, ce que nous
voyons, d'ailleurs, tous les jours confirm6 par l'exemple
que nous avons sous les yeux, que le vicaire g6neral
ne fait qu'une seule personne avec l'6veque.
( Merci &vous, cher et v6ner6 Monsieur le visiteur,
qui avez bien voulu distraire quelques heures Avos nombreuses occupations, pour m'apporter l'appui de vos
encouragements, et surtout me rappeler la famille a
laquelle le bon Dieu a voulu, dans sa misericorde et sa
bont6, me donner comme enfant, cette famille qui a
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6t ma force, mon soutien, ma consolation et a laquelle
je suis attache du plus profond de mon Ame. Vous
&tes le remplagant le plus immediat de notre commus
Pere, Monsieur le Supkrieur general, qui a d'ailleurs
daign6 s'associer a la fete par ses felicitations, ses
benedictions et les voeux qu'il a bien voulu nm'adresser.
« Merci plus specialement a vous, Monsieur le Suprieur, qui avez vouiu cette fete, qui en avez eu I'initiative et qui avez tenu &lui donner un si bel 6clat. Croyez
bien que, malgr6 ma confusion, je vous en demeure
tres reconnaissant et que je suis heureux de profiter de
cette occasion pour vous dire le respect, la confiance,
la soumission que je vous ai vours, comme aux huit
Supbrieurs dont le souvenir se prisente a ma memoire
et de qui j'ai tant renu.
a Merci h vous, Messeigneurs et Messieurs du clergY
de Carthage, qui avez voulu vous associer k cette fete
et donner ainsi &l'ceuvre du S6minaire et & la famille
de saint Vincent la preuve de votre interet et de votre
si pr6cieuse sympathie.
a Merci & vous tous, chers amis, jeunes et anciens.
Vous dirai-je que je vous aime davantage pour tout ce
que vous faites? Non,j e prfere me souvenir de l'adage:
Probatio dilectionis est exkibitio operis; et c'est une
leqon nouvelle que je retirerai des marques d'affection
que vous m'avez prodiguees.
c( Mais, par-dessus tout, mes remerciements vont a
Dieu, auteur de tout bien, auteur de mon sacerdoce,
auteur de toutes les graces que j'ai recues, auteur de
cette fete sacerdotale, puisqu'il a voulu, pendant cinquante annees, m'appliquer au travail de la formation
des pretres, oeuvre pour laquelle i suscita mon Bienheureux Pere saint Vincent. II ne s'est souvenu que
de sa misiricorde : Recordatus nisericordiaesuae. Oh!
oui, a Lui seul toute gloire et tout honneur! ,
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Et, tour a tour, le v6nir6 jubilaire 6voque les
principaux souvenirs de sa longue carriere de professeur : Montpellier, oi il eut a le bonheur de voir
grandir un futur missionnaire de Tunisie, Ie cher
M. Gregoire »; Albi,oi il eut la joie et aussi l'honneur
de connaitre le v6nere Monseigneur, ccqui me permettra bien de l'appeler le cher Mgr Bayonne, que je
suis heureux de retrouver associ ALcette f&te et qui
demeure - et ici je baisse la voix pour n'etre' pas
entendu de lui - une des plus belles perles de ma couronne. Vous ne me contredirez pas, Monseigneur le
Primat, puisque vous avez bien voulu en faire un de
vos 6minents collaborateurs. ,
Aprbs Albi, Saint-Flour, o6 notre cher Jubilaire eut
la joie de voir se former ( une v6ritable elite sacerdotale; parmi ces pretres, plusieurs ont 6ti 6lev6s A la
d<ignit6 4piscopale ».
Puis, c'est Angouleme, pendant douze ans. a Et
enfin, apres la grande tourmente, en rgIg, c'est la
terre d'Afrique; vous vous en souvenez peut-6tre, Monsieur Forconi; moi j'en ai gard6 la m6moire fiddle: la
premiere physionomie que je rencontrai sur le sol
tunisien, c'est la v6tre, si accueillante avec son gricieux sourire de bienvenue; c'est Carthage, c'est-a-.
dire Sidi-Drif et La Marsa, oh la bonne Providence
m'envoyait porter les restes d'une voix qui tombe et
-d'une ardeur qui s'eteint, et c'est pour ce pays, si cher
A saint Vincent, qui y commenqa ses conquetes apostoliques, que j'ai essay6 de redonner une nouvelle sonoritt a ma voix et de vivifier mon ardeur. ,
C'est a regret que nous arr&tons 1~ les citations de
ce discours, qui provoqua les applaudissements de tous
les invites.
(C Je viens en supplement, dit avec bonhomie
Mgr I'archeveque. A dessein, poursuit Sa Grandeur,
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je ne serai pas long. Je n'ai pas l'intention de rappeler
les adinirables travaux des Lazaristes dans ce pays; ii
faudrait des volumes. Je tiens cependant . faire remarquer que, si je fais ex6cuter en ce moment, dans la
pro-cath6drale, des peintures destinies a glorifier
Saint Vincent, ce n'est pas par hasard; c'est pour
t6moigner ma reconnaissance a votre Congrigation
pour le bien qu'elle a accompli dans 1'Afrique du
Nord. Je tiens surtout, aujourd'hui, cher Monsieur
Gobaud, A vous dire, a vous personnellement, mon
admiration et ma reconnaissance. Vous etes pour mes
pretres un modele de vertu, de science, de modestie et
de travail. Merci pour tout le bien que vous faites a
mon Clerg6. n Cet insigne hommage, rendu par
Mgr l'Archeveque au cher Jubilaire et i toute sa famille
religieuse, ira au coeur de tous les fils de saint
Vincent.
La s6ance s'acheve par une cantate du chanoine
Boyer. On a gofit6 les accents enthousiastes du chceur
pour c616brer la grandeur du sacerdoce et la caressante m6lodie des couplets pour traduire l'affectueux
ravissement du pr&tre envers son Dieu, qui, tous les
jours, u sur l'autel descend, docile a son appel D.
Aprbs la solennit6 des chants et des discours,
l'abandon des intimes causeries autour de la table. De
la galerie de l'tage, nos h6tes descendent dans la
galerie du rez-de-chauss6e. Hier, elle s'appeiait salle
d'oraison et de lecture spirituelle, classe de theologie et de cours g6ndraux; aujourd'hui elle a nom :
salle Amanger. Elle se pr&te a souhait a cette derniere
affectation. Les rayons de bibliotheque sont adroitement dissimul6s par des tentures rouges,barrees de
palmes vertes ; dansl'arc arabe des fen&tres, s'encadre
la s6rie des tableaux representant les principaux 6pisodes de la vie de saint Vincent. Au lieu des encriers,
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des bouquets de fleurs sont disposes avec art de
place en place. Pour une heure, le cliquetis des porcelaines et du crisial remplace le crissement de la plume
courant sur le papier. Pour une heure, la bourdonnante
gaiet6 des convives regne autour d'une table, qui a
m6rit6 A M. I'econome d'unanimes felicitations.
Telle fut cette fete du 14 novembre, fete du diocese,
du Seminaire et des enfants de saint Vincent, comme
le dit tres bien dans son toast, notre v6n6rable Visiteur d'Alger, M. Verges, qui formula en terminant ce
vceu de tous les cceurs : ( Apres vos noces d'or, nous
esp6rons, cher Monsieur Gobaud, cel6brer, dans dix
ans, vos noces de diamant. "

CONGO BELGE

LA MISSION DE BIKORO EN 1928-1929

Le o1 septembre de cette annee, la Mission des
(Lazaristes de Bikoro ) a c6lebr6 le troisiime anniversaire de sa fondation, et, Dieu merci, nous avons
te6 a m6me de constater que ces trois annees de travail ont donn6 des r6sultats s6rieux. La Mission est

aujourd'hui completement install6e sur son propre
terrain, ricemment quadruple. Nous y avons transporte
1'6glise et 1'cole, qui, dans l'exercice precedent, fonctionnaient au village; un catechumenat pouvant lar6galegement loger une soixantaine d'enfants a Wte
ment construit et nous pouvons d6sormais appliquer

rigoureusement la regle qui veut que les catechumenes
passentsix mois A la mission avant de recevoir le saint
bapteme. Notre deuxieme poste, Irebu, est, lui aussi,
en plein d6veloppement : il rivalise, comme nombre de
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que nous n'ayons pas .encore pu obtenir des chefs de
firmes qu'ils usent de leur influence sur les families
de leurs travailleurs pour qu'elles y envoient 6galement leurs enfants. Deux cent dix ilves ont passe par
nos classes cette annee. Nous espirons qu'avec le
temps, les catkchumenes de l'interieur se d6cideront
a profiter de 1'instruction qu'ils peuvent recevoir. En
attendant, nous tachons de multiplier les 6coles de
cathchistes, ouiils prendront peut-etre goft & l'instruction. Nous combattons 6galement ainsi l'influence
des protestants, qui avaient,jusqu'& ce jour, le monopole de l'enseignement dans ces regions. Nous arrivons
peu a peu i r6soudre la difficult6 de trouver des
maitres d'&coles, ou plut6t des moniteurs. Ceux que
nous avons aujourd'hui sont, sans doute, loin d'etre
complets, mais la difference est notable avec les
elements dont nous avions ete obliges de nous contenter jusqu'ici.
Comme je l'ai dit en commencant, les exercices du
culte, qui se c6l6braient jusqu'en mars au village, se
font maintenant, a la satisfaction de tons, a la mission. La mission est, en effet, bien plus centrale que
le village oi nous avions anciennement notre eglise.
Cest le dimanche de la Passion que notre nouveau
temple a 6t6 inaugur&. Bien que construit en mat6riaux indigenes, c'est une fort belle b&tisse, qui mesure
47 m. sur 14, et les offices peuvent s'y faire, non sealement avec decence, mais avec une splendeur dont
nos chr6tiens sont tiers. EUe comporte un chceur assez
vaste et trois nefs,ayant chacune leur autel. Les indigenes viennent de tris loin pour l'admirer et nous
pouvons esperer qu'elle nous attirera des adeptes
parmi ces populations pour lesquelles les pompes du
culte catholique sont une veritable predication. Nous
avons commence par y donner une mission : toas les
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baptemes, avec Bikoro, et son 6cole est de plus en
plus fr6quentee, non seulement par les enfants du
centre d'Instruction militaire, mais encore par ceux
des villages environnants. II a fallu, la aussi, 6tablir
un rudiment d'internat, qui permet de mieux faconner
ces enfants a la discipline et aux habitudes de pi6t6.
Bikoro
Le catichumenat de Bikoro n'a pas d6sempli cette
annie. Avant chacune des fetes o0 l'on a coutume de
donner le saint bapteme : Noel, P&ques et I'Assomption, les places 6taient prises et il nous a fallu renvoyer
impitoyablement ceux qui n'avaient pas termin6 le
temps d'instruction pr6paratoire au village. Nous
exigeons, depuis que nous avons des locaux scolaires
assez spacieux, que tous les catichumenes en age de
profiter de l'instruction suivent les classes; mais,
comme ils constituent un 61ement passager, nous
avons organis6, pour eux, une classe speciale, oi on
essaie de leur donner les elements de lecture, d'6criture et de calcul. Ceux, trop peu nombreux encore,
hilas! quiveulent rester apres le bapteme, sont verses
dans les classes regulieres. L'apres-midi est consacre
au travail manuel, ce qui nous permet de donner, a
tous ceux qui logent chez nous, une retribution les
mettant a meme de corser un pen leur ordinaire, for-

cement assez maigre. Plus-de cent cinquante enfants
cat6chumenes ont ainsi passe par l'ecole cette annie.
Cette ecole, construite a la fin de l'ann6e derniere,
malgr6 ses vastes proportions, s'est trouvee trop petite
pour le nombre d'61lves qu'elle a di abriter, catichumenes compris. Nous pouvons dire que nous avons
la totalitA des enfants en age de suivre les classes
dans les deux villages indigenes. II est a regretter
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que nous n'ayons pas encore pu obtenir des chefs de
firmes qu'ils usent de leur influence sur les families
de leurs travailleurs pour qu'elles y envoient 6galement leurs enfants. Deux cent dix l66ves ont passe par
nos classes cette annee. Nous esperons qu'avec le
temps, les catechumenes de l'interieur se d6cideront
a profiter de l'instruction qu'ils peuvent recevoir. En
attendant, nous tichons de multiplier les ecoles de
catechistes, oh ils prendront peut-etre gout a l'instruction.-Nous combattons 6galement ainsi l'influence
des protestants, qui avaient, jusqu'A ce jour, le monopole de l'enseignement dans ces regions. Nous arrivons
peu a peu & resoudre la difficult6 de trouver des
maitres d'ecoles, ou plut6t des moniteurs. Ceux que
nous avons aujourd'hui sont, sans doute, loin d'etre
complets, mais la difference est notable avec les
6
1ements dont nous avions 6te obliges de nous contenter jusqu'ici.
Comme je 1'ai dit en commengant, les exercices du
culte, qui se c6elbraient jusqu'en mars an village, se
font maintenant, a la satisfaction de tous, a la mission. La mission est, en effet, bien plus centrale que
le village oi nous avions anciennement notre 6glise.
C'est le dimanche de la Passion que notre nouveau
temple a 6t6 inaugur6. Bien que construit en matiriaux indigenes, c'est une fort belle bitisse, qui mesure
47 m. sur 14, et les offices peuvent s'y faire, non sealement avec d6cence, mais avec une splendeur dont
nos chretiens sont iers. EUe comporte un choeur assez
vaste et trois nefs, ayant chacune lear autel. Les indigenes viennent de tres loin pour l'admirer et nous
pouvons esperer qu'elle nous attirera des adeptes
parmi ces populations pour lesquelles les pompes du
culte catholique sont une v6ritable predication. Nous
avons commence par y donner une mission : tous les
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jours de la semaine sainte, par deux fois, la parole
de Dieu y a kt6 annoncee, et la population a suivi,
nombreuse, ces predications. La fete de P&ques aura

ete

une veritable

c

Resurrection , pour notre petite

paroisse de Bikoro. Tons les dimanches, deux messes
y sont c6lebrees : la premiere, pour les adultes; la
seconde, a laquelle assistaient les Europeens, est
suivie par les enfants. Chacune des deux categories
b6n6ficie ainsi d'une instruction spiciale.
De la mission, ou plut6t du poste de Bikoro,
relevent tous les villages de l'intirieur et des bords
du lac jusqu'au chenal d'Irebu. Un missionnaire en
est specialement charge. I1 n'a pu faire, cette annee,
que deux tournees; un accident l'a emp&che d'en faire
une troisieme; mais tout le territoire d6pendant de
notre mission a ete serieusement visite. De nombreux
catechistes ont 6tC places un peu partout pour contrebalancer l'influence des protestants, qui en mettent
parfois jusqu'a deux dans des villages meme de
minime importance.
Nos cat6chistes ne sont pas tous parfaits non plus;
beaucoup ne savent ni lire, ni ecrire, mais ils possedent, a tout le moins; la lettre du cat6chisme et ils
peuvent commencer l'enseignement de la religion.
Ils sont igalement un signe de ralliement pour ceux
et celles qui ont le d6sir de devenir chritiens, et leur
presence atteste que le village ou la portion de village
nous appartient. Nous exigeons d'eux qu'ils bitissent
une chapelle et une habitation pour le missionnaire
en tournee, et, chaque jour, matin et soir, apres la
pribre, dont ils ont donn6 le signal et qu'ils president,
ils font le catechisme pour ceux des cat6chumenes
qui ne veulent pas se contenter de donner simplement
leur nom et rester 6ternellement aspirants. De ceux
que nous avons jugis susceptibles de formation, nous
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avons exig6 un stage de six mois a Bikoro, avant de

leur donner un poste.
Nous en avons de trois categories : cat6chistesadjoints, catechistes et catichistes-inspecteurs. Les
premiers, faute de mieux, sont quelquefois de simples
batteurs de c gon ,; mais notre politique est de
faire flche de tout bois pour nous opposer a l'emprise protestante. Nous offrons des avantages a ceux
qui voudraient en meme temps remplir les fonctions
de maitre d'6cole; mais ils sont, dans cette r6gion
presque

completement

analphabete, excessivement

rares ceux qui sont a meme de remplir cette double
fonction. Le chiffre des cat6chistes, pour la r6gion,
de Bikoro, est pass6 de I5 1 25 et celui des chapelles
de 14 25.

Le poste de Bikoro s'est heureusement complete
par l'arriv6e des sceurs. Quatre Filles de la Charit6
nous sont arriv6es dans le courant du mois de juin.
Malgr6 toute la diligence que nous y avions mise,
les locaux etaient loin d'etre achev6s. Heureusement,
comme le. bitiments de la Mission sont assez vastes,
nous avons pu.les loger, non seulement avec d6cence,
mais avec un certain confort. Des la semaine qui suivit
leur arriv6e, les ceuvres 6taient en pleine activit6. Nous
leur avonsnaturellement abazrdonn6 notre dispensaire,
et, en attendant que leurs classes soient construites,
elles r6unissent les jeunes filles ides deux villages dans
notre 6cole, l'unique du pays, ne nous permettant pas
de faire la classe A nos garcons l'apres-midi; c'est de
deux a cinq heures que les classes sont faites pour
elles. Cela a meme l'avantage, appreciable pour un
debut, de ne pas les enlever a leurs families pendant
la matinee, oi elles sont gen6ralement prises par
les travaux domestiques. Soixante-sept, c'est-a-dire
presque toutes les jeunes filles, se sont pr6sent6es et

- 358 suivent les classes; un certain nombre seront a eliminer, ou s'elimineront d'elles-memes, mais il vaut
mieux de ne pas se presser. Quand les socurs seront
installees chez elles, il en viendra de Vinterieur, car
beaucoup attendent avec impatience le moment oh
mt
). On pourra
elles pourront venir chez les mamres
alors faire la s6lection, s'il le faut.
Le dispensaire ne d6semplirait pas si l'on n'y mettait ban ordre. Nous esp&rons bien, d'ailleurs, qu'il
sera de plus -n plus achaland6 et qu'ainsi sera enleve
aux protestants le deuxiime monopole qu'ils d6tenaient dans cette region. De 245 qu'il 6tait,en juillet,
quand les sceurs le reprirent, le nombre des malades
se prisentant mensuellement est monte, en septembre,
a 414 et les soins donn6s s'61lvent en moyenne a 80

par jour.
Quinze jours apres l'arrivie des sceurs, le jour-de la
saint Vincent, s'ouvraitl'oeuvre de la o Goutte de lait ».
Trente-cinq enfants, la presque totaliti de ceux qui
peuvent l'etre, sont inscrits a cette ceuvre, qui, nous
1'esperons, sera un grand bien dans ce pays, od les
enfants sont peu nombreux par suite de la mortalitinfantile, due, en grande partie, a I'ignorance des
lois de l'hygiene chez les meres indigenes.

Les constructions des seurs sont en train de s'achever et, avant la in de l'annee, les Filles de la Charit6

serontlargement install6es sur un plateau qui domine
le poste, a I'intersection des routes qui s'en vont vers
Coquilhatville et vers N'Tondo. Cet endroit a &t6
choisi parce que c'est par 1 que doivent necessairement passer les indigenes qui viennent, presque tous
les mois, an poste pour les prestations 1'ELtat. Les
sceurs se trouvent donc dans les meilleures conditions
pour entrer facilement en contact avec eux, et nous
proiterons d'ailleurs de toutes les occasions pour les
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faire connaitre a l'int&rieur, oi les voyages n'offrent
pas de grandes difficultis. Elles seront, j'en suis intimement convaincu, bient6t populaires chez l'indigene
et elles feront aimer partout la charit6 et la religion
catholique qui l'inspire.
Irebu

Irebu a ete fonde, comme poste secondaire, 'an
dernier, an mois de fevrier; c'est, aujourd'hui, un poste
en pleine activite. Les missionnaires ont d'abord i
s'occuper du centre d'instruction militaire; ils parcourent egalement le chenal et toute la region du
fleuve qui s'ktend de Kabinda Ala riviere des M'Pamas.
Ils ne sont malheureusement que deux pour suffire A
cet 6norme travail, qu'aggrave encore tout ce que
donne de soucis et de besogne l'installation d6finitive
d'un poste. Irebu, en effet, bien qu'il n'eit pas de
missionnaire ý demeure, n'en 6tait pas moins un poste
constitu6, avec sa chapelle, son cattchum&nat, sa
maison des missionnaires, en mat&riaux indigenes
naturellement. II s'agit maintenant de faire du d6finitif; car, si l'on pent avoir des doutes sur I'importance plus on moins considirable que ce poste aura
plus tard, il est certain qu'Irebu sera toujoulrs une
localit, ot l'on a int6ert & etre s&rieusement 6tabli.
Si les derniires nouvelles sont fondees, il deviendrait
excessivement important, des l'ann6e prochaine,
puisque 'on pr&te au gouvernement l'intention d'y
r6unir les centres d'iastruction de deux provinces et
une partie de l'organisme militaire de Coquilhatville.
11 n'y avait done pas a s'installer a Irebu provisoirement, comme ailleurs; il s'agissait de s'y installer
d'une maniere d6finitive et les deux missionnaires se
sont mis resolument a la besogne.
Le poste a 6t6 purge de toutes les nuisances
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auxquels sont sujets les postes oui le missionnaire ne
fait que passer, et notre parcelle, serieusement mise
en valeur, n'est aujourd'hui habitie que par des chritiens et des catichumenes travaillant pour la mission.
Uls forment un village module. Les maisons d'habitation ont etC restauries et l'on a commenc6 la sirie des
maisons qui doivent 6tre faites en materiaux durables,
en bAtissant une superbe maison pour le catichiste.
L'6glise et 1'icole sont provisoires, mais on construit
actuellement le nouveau bWtiment des classes, qui servira d'iglise, en attendant qu'on puisse en bitir une
nouvelle. Irebu donne des briques merveilleuses et les
tuiles y r6ussissent egalement fort bien; ce qui facilitera beaucoup la construction de ce poste. Nous
sommes en instance pour obtenir un agrandissement
de notre parcelle et nous demandons 6galement au
gouvernement la concession d'une seconde parcelle,
pour y faire la culture et l'61evage dont une mission
a besoin si les oeuvres s'y d6veloppent quelque peu.
Les r6sultats de l'activit6 des missionnaires sont
fort beaux & Irebu. Un bon nombre de soldats ont
recu le bapteme et beaucoup se sont inscrits comme
cat6chumenes, ces derniers temps. Ils forment malheureusement un 6elment passager, car, leur instruction
militaire faite, ils s'en vont ailleurs. Les grades,
heureusement,demeurent, et un certain nombre d'entre
eux comptent parmi nos meilleurs chr6tiens. Un bon
nombre d'indigenes de la r6gion et. des rigions voisines sont 6galement venus s'inscrire et ont pass6e la
mission le nombre de mois reglementaire pour recevoir le saint bapteme. Pour la premiere fois,on y a eu
un contingent assez consid6rable de cc M'Pamas ».
Cette r6gion nous donne de serieuses consolations.
Celle des t Lusankanies n laissait malheureusement a
desirer; une tourn6e faite par M. Sieben y a produit
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de bons risultats et nous permet de croire que, si les
visites se font plus fr6quentes, ces populations, qui
ont subi de multiples nuisances, remonteront le courant et que nous trouverons peut-etre chez elles les
consolations que nous donnent les " purs indigenes ,.
Irebu 6tend son rayonnement, comme je l'ai dit, de
Kabinda & Isangu, sur pres de 15o kilometres du
fleuve. Toute cette r6gion a etC visit6e trois ou quatre
fois dans e1courant de l'ann6e. Elle le sera d6sormais
davantage, puisque la g6enrosit6 de nos bienfaiteurs
a mis a notre disposition un moyen de faire plus commod6ment et plus rapidement ces visites, si n6cessaires
pour raviver la foi et redresser la morale chez nos
chr6tiens du fleuve.
L'6cole d'Irebu compte une cinquantaine d'enfants
et marche fort bien. Elle est fr6quentee non seulement
par les enfants des militaires et par ceux d'Irebu,
mais encore par ceux des villages environnants. Ces
enfants, generalement plus dvelopp6s au contact des
Europ6ens, comprennent mieux que ceux du lac le
bienfait de I'instruction. Le gouvernement a l'intention de remplacer l'h8pital actuiel, servant pour les
soldats et les indigenes des environs, par une construction plus moderne; les travaux sont m6me commenc6s. II a demand6 des seurs pour en assurer le
service. Plaise i Dieu que ie nombre des vocations
permette aux superieurs d'accepter ce poste nouveau,
oh il y aurait tant de bien a faire!
Notre mission s'est charg6e, 1'ann6e derniere, de
l'evang6lisation d'une partie du territoire M'PamaKasai, comprenant les Lukulelas. II y a la une forte
population de travailleurs et, a l'arriere, une population indigene, qui risque fort, si on ne s'en occupe,
de passer tout-entiere au protestantisme. C'est a la
demande de Mgr de Cleene, vicaire apostolique de
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Leopoldville, que nous avons accept6 cette extension.
Une nouvelle demande vient d'etre introduite aupres
du Saint-Siege pour itendre notre action sur le territoire tout entier. Notre mission comprendrait done
toute la rive du fleuve Congo, depuis les environs de
Coquilhatville jusqu'au confluent du Kasai. Cette
demande a itC motiv6e par les difficultes qu'6prouvent
les missionnaires du lac Leopold II d'6vangeliser a la
fois le lac et le fleuve et aussi par les affinitis qu'ont,
avec les indigenes du lac Tumba, les riverains da
moyen Congo. Aucun poste permanent de mission
n'existe actuellement sur le fleuve d'Irebu a Kinchasa,
alors que les protestants en ont trois on quatre fort
importants. De plus, dans certains endroits, les
Lukulelas par exemple, la population devient fort
dense; il est temps que des missionnaires & demeure
s'en occupent, si l'on ne veut pas qu'elles versent dans
le protestantisme ou dans le materialisme le plus
grossier. La tiche sera dure, car nous aurons a faire,
sar les bords imm6diats du fleuve du mons, A des
deracins; mais 1'oeuvre n'en sera que plus miritoirePour le moment, ces populations et les Societes qui
les emploient se montrent on ne peat mieux disposees.
J'ai pu le constater dans la visite que j'ai faite des
Lukulelas. Partout j'ai trouv6 des gglises qui ne
manquent m6me pas d'un certain c luxe n et partout
1'on nous a promis, dans les Societ6s, une aide
serieuse. Mais nous comptons surtout sur l'aide de
Dieu, qui, nous l'espbrons, ne nous manquera pas
plus &1'avenir que par le passe, et c'est pour cela que
nous accepterons volontiers ce poste de d6vouement,
si le Saint-Siege veut bien nous le confier, comme la
demande lui en a 6t6 faite, conjointement avec
Mgr de Cleene. Cette annee dija, les Lukulelas et
tout le territoire situ6 au nord-est ont etE visitis
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quatre fois; les catechistes out etC multiplies et une
douzaine de chapelles out ht6 construites. Les populations, bien qu'elles aient 4te travaill6es depuis fort
longtemps par les protestants, ne semblent pas les
avoir en particulibre estime; partout, on demande
avec instance des catechistes et surtout I'itablissement
ld'nne mission dans la region. < Nous sommes tristes,
-disent-ils, nous n'avons pas de Peres. I1est a noter
que, partout, les catichumenes et les chretiens ont
pris a leur charge le traitement des catichistes; cequi
est plutbt rare dans la partie du Congo que nous
<vang6lisons. Puissent les esp6rances que nous paraissons en droit de concevoir se rialiser pour la gloire
de Dieu et Iextension de son Iglise!
Bikoro, ce II octobre 1929.
FM1ix DEKEMPENEER.
Lettre de sacur LORIOT, Fille de la Chariti
a M. LE SUPtRIEUR GENERAL
Bikoro, le tinovembre r929.

MON TRkS HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
Pour la premiere fois, la petite famille de Bikoro
est heureuse de vous offrir ses meilleurs voeux pour
I'ann6e g930.
Nous sommes arrivbes A Bikoro apres deux mois de
voyage. Bien entendu, nous avons fait une halte dedix
jours chez nos sceurs de N'Sona M'Bata, ob nous avons
6t6 si bien reques; nos sceurs 6taient si heureuses
d'avoir des nouvelles toutes fraiches de notre chere
province et de leurs families! Le lendemain de 1'Ascension, nous prenions le chemin de Coquilhatville,ou
nous sommes arrivees le jour de la Pentec6te, vers
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neuf heures du matin. Je ne puis vous dire notre bonheur, mon Tres Honor' Pere, lorque nous entendimes
notre belle B7abanfonne chantbe par une bonne centaine de filles et de gargons. Ce chant nous parut plus
beau encore dans la bouche de tous ces petits noirs.
Ma soeur Dubois, ainsi que ses bonnes compagnes,
nous attendaient avec impatience et la joie refletait
sur tous les visages. II me semble que plus on s'iloigne
de sa chere patrie et plus on sent le besoin d'etre
bien unies.
Dans cette maison de Coquilhatville, nous avons etC
l'objet d'attentions tres delicates pendant les trois
semaines que nousy sommes rest6es. Pendant ce temps,
nous avons vu les diff6rentes ceuvres. Sous les auspices du Sacrk-Cceur, le jour de sa fete, heureuse
coincidence, nous nous embarquions pour Bikoro,
objet de tous nos d6sirs. Le bon Dieu, nous voyant
trop empress6es d'arriver au but, par des circonstances
imprivues, nous fit encore retarder notre arrivie de
cinq jours. M. le Superieur n'etant pas privenu de
notre arrivee, il fut decid6 que nous resterions quelques
jours k Irebu, poste oii se trouvent M. Sieben et
M. Esser.
Mon Tres Honor6 Pire, le 13 juin, nous arrivions a
Bikoro. L'accueil qui nous a &t6 fait 6tait vraiment
encourageant. Tout le monde ntait au poste pour nous
recevoir : M. Dekempeneer, M. Linclau, M. I'admi-

nistrateur et un grand nombre de noirs. Ceux-ci nous
regardaient d'un air tellement 6tonne; certainement,
its n'avaient jamais vu de cornettes et cela les intriguait et c'6tait a qui crierait le plus fort : a Mbot6
mama mingir , (Bonjour, ma mere; beaucoup). A notre
grand 6tonnement, nous entendons nos beaux chants
de Belgique chant6s a la perfection par les 61lves de
M. Linclau.
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Suivies de tons ces braves gens, nous nous dirigeons
vers 1'6glise, pour remercier le bon Dieu d'une si
bonne travers6e et aussi pour lui demander de b6nir
le beau champ d'apostolat qui nous est confi6. Le
Te Deum est chant6 d'une voix sonore par M. le Supirieur et, tres 6mues, nous nous associons a ce chant
d'action de graces. Des le lendemain, la soeur charg6e
du dispensaire commenqait a donner des soins anx
malades. La semaine suivante, nous commencions les
classes; vingt-huit enfants furent inscrites; a present,
elles sont soixante-cinq. Nous avons aussi des malades
soignes & domicile. Plus tard, nous esperons commencer un ouvroir pour les mamans, car elles d6sirent
beaucoup apprendre a coudre. Mon Trbs Honor6 Phre,
nous sommes si heureuses d'avoir &t6 choisies pour
travailler au salut des pauvres noirs ! Il est certain que
la nature parfois en souffre quelque peu, mais nous
le supportons avec bonheur, pour le salut de cette
partie du troupeau qui nous est confi6e. Malgr6 le
climat, nos sant6s sont trbs bonnes.
Mon Tres Honor6 Prre, je vous prie de m'excuser
d'avoir 6te si longue, maisj'ai pens6 que ces quelques
d6tails vous interesseraient.
En reiterant tous nos meilleurs voeux de bonne et
sainte annee, j'ai I'honneur d'etre, mon Tres Honor6
Pere,
Votre tres humble et obbissante fille,
Sceur LORIO,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de saur COUSEBANT, Fille de la Chariti
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
N'Sona M'Bata, le 2 dicembre

1929.

MoN TRES HONORt PtRE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Nos voeux doivent pr6ceder la belle f&te de Noel et
le renouvellement de I'ann6e, mais, a 1'aurort de ces
beaux jours, nous ne devrons pas dtpendre d'un bateau
pour envoyer vers le ciel une fervente priere, qui
donnera, nous osons 1'esprer, la realisation aux souhaits que la petite famille de N'Sona M'Bata forme
pour le bonheur du digne successeur de saint Vincent
et de la double famille confie a sa paterneesollesoicitude.
Dans notre petit coin de brousse congolaise, nous
venons d'avoir une grande consolation. L'agrandissement du territoire confi6 aux missionnaires les rapproche beaucoup de nous et nous esperons avoir
trimestriellement la visite d'un fils de saint Vincent.

Puisse ce r6confort spirituel nous aider A.travailler
avec une ardeur toujours nouvelle an champ confib ý

notre apostolat! Que par 1'iducation de la jeunesse et
le soin des malades nous puissions former de nombreuses families chretiennes et ouvrir le ciel aux ames
blanches de nos chers noirs!
Nous comptons, a cette fin, sur votre paternelle
b6nediction, mon Trbs Honor6 Pere;-nous vous la
demandons tres humblement, en vous priant de daigner
agr6er 1'expression du profond respect avec lequel
nous nous disons, en l'amour de Notre-Seigneur et de
son Immacul6e Mere.
Mon Trýs Honore Pere,
Votre trbs humble et obeissante fille,
Sceur COUSEBANT,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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ABYSSINIE

AUDIENCE ACCORDIE PAR SA MAJESTE
LE NEGOUS TEFERI LE 17 DECEMBRE

1929

Etaient pr6sents : M. Verges, visiteur d'Alg6rie et
d'Abyssinie; M. Gruson, superieur du Vicariat d'Abyssinie; M. Granier, superieur de la Procure d'AddisAbeba et du district du Choa; abba Tesfa Sellassid,
lazariste abyssin; abba lossief-Ghebrou, pretre indigene; et ato Tesfai6, catholique, premier interprete
du roi.
Le N6gous se trouvant au palais imperial, nous
1'attendimes chez lui, pendant trois quarts d'heure
environ, dans un petit salon meuble avec gout. Nous
y admirimes un beau tableau peint par un artiste
abyssin et reprisentant le souverain en grand costume
d'apparat et coiff6 de la couronne royale.
A notre entree dans ce salon, les soldats composant
la garde nous avaient prisent6 les armes. Des que le
N6gous fut arrive, ato Tesfai6 vint nous avertir que
Sa Majestd 6tait prete a nous recevoir en audience.
Nous entrimes aussit6t dans une vaste et belle salle.
Le roi 6tait assis sur son tr6ne, qu'abritait un grand
baldaquin tout dore.
Nous avancant vers Sa Majest6, nous nous inclinames pour la saluer.
Le roi se-leva et nous serra la main avec beaucoup
de cordialit6. Ensuite, il nous invita . prendre place
sur de beaux fautiuils plac6s a sa droite.
La conversation s'engagea. Sa Majeste demanda si
M. Verges, notre visiteur, demeurait dans l'Agami6.
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Abba Tesfa-Sellassi6 reponditque M. Verges, tant
visiteur d'Algerie et d'Abyssinie, avait sa r6sidence
a Alger, qu'il 6tait venu pour inspecter nos maisons
du Choa et du Tigr.

II ajouta que M. Gruson, sup&rieur de la Mission,
demeurait dans l'Agami6.
- Je connais Monsieur Gruson, dit le roi.
Ensuite, M. le Visiteur, tenant dans ses mains les
trois volumes de 1'Histoire d'Abyssixie, par M. Coulbeaux, s'approcha du N6gous et lui dit :
- Sire, je m'estime tres honors et-tres heureux de
me presenter devant Votre Majeste. J'arrive de Paris,
charg6 de l'agreable mission de vous offrir les hommages et les felicitations de notre Sup6rieur g.enral
ainsi que de notre Congr6gation.
( Et maintenant, que Votre Majeste daigne accepter l'Histoire de l'Aihiopie, compos6e par M. Coulbeaux, missionnaire en Abyssinie et grand ami de votre
illustre pere le Ras Makounen. Cet ouvrage est en
trois volumes. Faute de temps, nqus n'ayons pu faire

relier l'unique exemplaire envoy6, sans retard , AddisAbeba.
, Nous sommes heureux d'offrir a Votre Majeste la
primeur de cet ouvrage important. Un autre exemplaire, convenablement reli6, vous sera bient6t offert. I
Sa Majest6, le visage tout epanoui, montra qu'elle
recevait le cadeau avec plaisir et r6pondit :
- C'est lU pour moi le present le plus desire et le
plus pricieux. Dieu vous le rende!
Elle poursuivit :
-

En vous appliquant a de pareils travaux, vous

trouverez chez nous des hommes comme abba TesfaSellassie.
- C'est bien vrai, dit M. le Visiteur, abba TesfaSellassi6 fait honneur a votre pays. Votre Majest6 le

4-
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LJU,
Ii?
LE NEGOUS TAFERI
en costume de grand apparat.

sait, il continue, selon votre desir, de traduire en amarigna le Code civil francais.
- Que mes sujets, remarqua le roi, travaillent pour
leur pays; je ne suis pas itonni de leur devouement.
C'est vous autres, surtout, que je tiens a remercier,
puisque vous les avez rendus capables de tels services.
M. Gruson, se levant, prit a son tour la parole :
- Sire, dit-il, au moment de votre couronnement,
je me suis empress6 d'adresser a Votre Majeste untel6gramme pour lui exprimer notre joie et nos respectueuses felicitations. Aujourd'hui, au nom des
Lazaristes d'Abyssinie, des pretres indigenes et de
tous les catholiques de notre Mission, je suis heureux
de vous renouveler de vive voix l'expression de notre
all6gresse avec nos plus fervents souhaits pour la dur6e
et la prospirit6 de votre regne.
Le roi r6pondit :
- En effet, votre tel6gramme m'est bien arrive. Je
suis convaincu depuis longtemps que l'6vinement
auquel vous faites allusion ne pouvait que vous faire
grand plaisir a tous. Dieu vous le rende!
M. Gruson continua:
- MgrCattaneo, 6veque de l'rythr6e, et le P. Francois, qui a publiC en gheez toute la Bible, m'ont
charge de vous presenter leurs respectueuses salutations. Sire, daignez agreer 6galement I'hommage de
notre profonde gratitude pour la bienveillance dont
Votre Majeste a bien voulu favoriser nos ceuvres
d'Addis-Abeba et de la Mission tout entiire. J'ai la
confiance que vous aurez la bont6 de nous continuer
votre haute protection.
Le Nigous de ripondre d6licatement :
- C'est notre devoir de protiger les bienfaiteurs
de notre pays.

-

II y a quelque temps, poursuivit M. Gruson, j'ai
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envoyC a Dessij abba Iossief-Ghebrou,.ici present,
proche parent d'abba Tesfa-Sellassie. Il y fait la
classe.
- Oi demeurait-il auparavant? demanda le roi.
Est-ce daas l'Agamid ou ailleurs? A-t-il connu le cantiba Wessenie?
- Non, abba lossief etait encore enfant. 11
n'a pu
connaitre le cantiba Wessinie, dit abba Tesfa-Sellassil. C'est moo cousin, il vient de 1'Agamid et le
cantiba Wessani6 6tait i Asmara.
M. Gruson ajouta:
-

Nous enverrons prochainement A Dessi,6 deux

Lazaristes, et plus tard, si Dieu le vent, nous esperons
que des Filles de la Charit6 powront s'y etablir,
coinme ici, pour instraire les petites files et soigner
les malades. I1y a quelques jours, nous avons
fait

visite au dedjatch Emmerou. J'en ai profiti pour le
prier de nous accorder son appui a Dessie, chef-lieu
de la province qui lui a et confie. t N'en doutez
pas, je vous aiderai, m'a-t-il repondu aimablement. ,
Sire, je serais reconnaissant A Votre Majest6 si elle
voulait bien, elle aussi, prot6ger notre ecole.
- C'est une chose excellente, dit le N6gous. Et,
outre l'enseignement des langues, il me serait agr~able
que les eafants apprennent des m 6tiers-pour les
aider
i gagner leur pain.
En disant oes mots, le roi portait sa main a la
bouche. II continua:
- Je ne manquerai pas de vous recommander moimeme au dedj~tch Emmerou.
- Oui, Sire, dit M. Gruson, nous nous appliqserons a nous conformer a vos d4sirs. Nous
commencerons par les langues et, aussit6t que possible,
nous
esperons pouvoir enseigner aux el6ves des
mstiers,
pour les mettre a m&me de gagner
leur vie.
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Abba Tesfa-Sellassie ajouta :

- Majest6, les Filles de la Charit6 eoseignent d jk
les travaux manuels & leurs lbeves. Celles-ci r6ussissent a faire d'assez beaux ouvrages.
- II me semble avoir vu les sceurs, dit le roi avec
beaucoup d'interet.
Abba Tesfa-Sellassie pricisa :
- Leur bonnet ressemble k des ailes 6ploy6es.
- Oui, oui, je les ai vues, dit le N6gous, c'6tait i
1'occasion des fetes de mon couronnement.
- Afin de faire plaisir a Votre Majest6, continua
M. Gruson, j'enverrai ici un pretre qui aidera abba
Tesfa-Sellassie a faire la classe. Ainsi soulag6, il
trouvera le temps de poursuivre plus activement la
traduction du Code frangais, dont vous l'avez charg6.
Le N6gous remercia en souriant.
L'audience touchait a sa fin.
M. Gruson termina par ces mots :
- Sire, tons ensemble, missionnaires, pr&tres indigenes et fiddles, nous acquitterons une grande dette
de reconnaissance en priant pour Votre Majest6. Nous
demanderons & Dieu de vous donner la sant6, une
longue vie. Nous prierons aussi pour le bonbeur de la
famille royale.
- C'est une excellente chose, dit le roi. Ce que je d6sire particuliirement, c'est la traduction des ouvrages.
Si done vous me formez des Olbves connaissant bien le
francais et le gheez, vous me ferez un grand plaisir.
- Que Votre Majest6 me permette d'ajouter un
mot, dit abba Tesfa-Sellassii. J'aurai & lui presenter
un 61tve instruit h notre 6cole .et sachant bien l'amarigna, le francais et le gheez. Ce jeune homme disirerait un emploi.
- Tris bien, repondit le N6gous, amenez-le-moi
apres-demain jeudi.
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Abba Tesfa-Sellassi6 s'inclina.
Le moment de prendre conge 6tait venu. M. le Visiteur, M. Gruson et M. Granier se levirent. Puis
M. Verges, s'approchant du N6gous Tefiri, lui dit:
- Majest6, devant partir dimanche prochain pour le
Tigr6, veuillez me permettre de vous faire mes adieux.
Le Roi, debout devant son tr6ne, lai serra la main
en lui demandant en frangais :
- Est-ce que vous partez en caravane?
II prononca ces paroles avec une certaine emotion,
sans doute a la pens6e des fatigues et des dangers
d'un long voyage.
- Non, sire, r6pondit M. le Visiteur, nous partirons
par le bateau postal qui va de Djibouti a Massaouah
et nous arriverons dans 1'Agami6 en traversant I'Erythr6e.
- Tres bien, an revoir! dit le N6gous en francais.
Et il donna a chacun des trois missionnaires une
affectueuse poign6e de main, accompagnhe d'un bon
sourire.
Nous nous retirhmes en remerciant Dieu de cette
audience historique, la meilleure de toutes celles que
nous ayons eues jusqu'I ce jour. Elle a encore augment6 en nous les grands espoirs que, depuis quelque
temps, diverses circonstances heureuses nous ont
permis de concevoir pour l'avenir de. notre chire Mission. Nous nous communiquions les uns aux autres
nos vives impressions et M. le Visiteur ne se montrait
pas le moins satisfait.
Disons, pour finir, que I'e6ive Joseph Assebie,propos6 par abba Tesfa-SelIassi6, et qui avait 6t6 le premier 6elve admis a notre 6cole d'Addis-Ab6ba, fut,

au jour fix6, examin6 par le roi Tff6ri lui-meme et
accepti sans difficultM comme interprete et pour travaux de traduction au palais royal.
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Deogratias!Alleluia! Les portes sont ouvertes, qu'on
envoie vite du renfort! Merci d'avance.
GRUSON,
i. p. d. 1. m.

MADAGASCAR
JOURNAL DE LA CARAVANE

-PISCOPALE ARRIVANT

A MADAGASCAR

Le 7 juillet 1929, i midi, apris 31 jours d'une
travers6e assez houleuse, le Gieneal-Voyron, qui nous
portait, aborde a Tamatave. Avec quelle all6gresse
nous quittons la mer pour la terre ferme, encombris,
sur les barques qui nous mbnent A quai, par d'innombrables colis, destines, pour beaucoup, i porter a nos
missionnaires de Madagascar un pen de cceur... et
des produits de la chore France! Qui les portera? Mais
tout simplement les chr6tiens venus en del6gation
importante au-devant des missionnaires arrivants;
touchant spectacle que de voir li, sur la route, tous
ces bons chr6tiens, sans respect humain, baiser, A
genoux, I'anneau de S. G. Mgr S6vat, qui, tout paternellement, se prete A ces pieuses d6monstrations.
Les bonnes Soeurs de Saint-Joseph de Cluny nous
accueillent cordialement, tandis que Monseigneur et
ses missionnaires sont requs chez les Peres J6suites.
II fait bon ne plus tanguer, et quelques jours de repos
ne seront pas de trop pour nous remettre un pmu de
notre ahurissement.
Mais nQus avons hate d'6tre ( chez nous ). Si nous
attendons le c6tier qui doit descendre a Fort-Dauphin,
armons-nous de patience :
a fin du mois seulement,
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nots apercevrons ses mits. Et saint Vincent qui nous
presse d'arriver pour sa fete A Fort-Dauphin!... Confiance! nous y serons. Ce n'est pas en vain que nous
avons mis dans nos armes de missionnaires cette
devise : a Le Seigneur nous conduit, rien ne nous
manquera. »
Donc, Monseigneur decide de partir par terre; nous
renoncons sans peine A la c6te inhospitalibre de
Madagascar. A la nuit, sous une pluie battante, nous
nous rendons a la gare, des cinq heures du matin,
pas en auto, mais non plus . pied : en pousse-pousse.
Qu'est-ce a dire? Une petite voiture a deux personnes,
que tire un pauvre Malgache. Oh! ne nouslaissons pas
trop apitoyer. II prefere cette besogne de bete de
somme a un travail plus absorbant.
Un petit train, train6 par une locomotive chauffie
au bois, nous conduit, A travers un circuit de lacets,
dans les montagnes. On est en plein dans la brousse
verdoyante, oh les bananiers semblent pousser comme
de mau-vaises herbes, et traversie constamment par
des torrents aux cascades pittoresques. (; et 14, de
petits- villages aux cases rustiques, & la porte desque•fes-sont accroupis des indiganes pen vttus. A deux
des noumbreuses stations, la, communaut6 des chritiens

se trouve pour saluer Monseigneur, qui descend; et,
tandis que les Enfants de Marie remettent a Sa Gran-

deur une petite collecte, un boa chr&tien prisente une
soubique (cabas) de bananes pour les voyageurs. C'est
touchant!
A la nuit tombie, voici Tananarive. Sur le quai,
deji nous attendent S. G. Mgr Forcadier, 6vkque du
vicariat des PP. J6suites, escort6 de nombreux Peres.
Les politesses faites, chacan s'en fut chez soi; nous,
les soeers, chez les Sceurs de Saint-Joseph de Cluny.
DBs le lendemain, il y eut messe pontificale par
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Mgr Sevat. La belle cath6drale est comble: plus de
sept cents garqons des Freres des 9coles chr6tiennes
communient en silence; ici, pas le bruit des galoches
de nos gamins de France; cela aide au recueillement
et simplifiel'entretiendu vestiaire. Pendant trois jours,
nous parcourons, a bout de souffle, la ville, toute en
ktages sur le flanc d'un plateau, formant cuvette an
milieu d'un cirque de montagnes. Du palais de la

reine, qui domine la ville, on a une vue splendide.
Mais tout cela est dAjA trop civilise. II nous tarde
bien d'arriver dans notre brousse du Sud.
Le dimanche 14 juillet, nous quittons la ville de
Tananarive, toute pavois6e et enguirlandie, pour nous
rendre en autos jusqu'a Fort-Dauphin. Nous sommes
presses; il s'agit de ne pas s'attarder : c'est plus de
zooo kilomxtres qa'il nous faut parcourir d'6tape cn
ktape avant le 19!

Sans encombre, nous arrivons le soir pour coucher h
Antsirab6, vicariat desservi par les PP. de la Salette,
qui reqoivent Monseigneur, et par les Sceurs de la
Providence, qui nous logent avec grande cordialit6.
La messe entendue, on brAle la politesse, et on se
xdinstalle; I'auto des sceurs porte les bagages et ae
manque que du confortable (ce qui, pour des missionnaires, efit 6t de trop). Derriere, suit I'auto 6piscopale qui a charge de ramasser ce que nous semons sur
la route.
A midi, on est ' Ambositra, dans la Mission des
PP. J6suites et des Saeurs de Saint-Joseph de Cluay;
le soir, A Fianarantsoa, dans le m&me vicariat, *u
S. G. Mgr Givelet sort du silence de sa retraite pour
receroir la caravane 6piscopale!
On part de bonne heure : on nous attend ce soir '
B6troka; iln'y a pas de temps a perdre. Maisaes gens
ae soBtguire presses ; ils sont malgaches, voili tout!
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II faut de l'eau, de l'essence, si bien que nous manquons de r6pondre A la cloche, qui, a Ihosy, nous
appelle pour diner.
On a du vin blanc et des oranges (cela se complete,
vous verrez comment), recueillis dans un relai de mission; nos braves gens nous offrent des bananes... Ils
apprecieraient mieux que nous le vin blanc; mais pas
un verre pour y gouter. Bah! Et les peaux d'oranges?
En voici une bien en calotte; a tour de r6le, les braves
gens goftent ainsi au petit vin! On s'arrange de tout,
mais on rit tout de m&me.
I1 est trois heures, et nous roulons toujours, mais,
cette fois, dans u notre vicariat ,, quand nous voyons
venir a nous, sur sa motocyclette, le Pere de la Mission qui venait, inquiet, dit-il, a ramasser nos morceaux

),. Mais

non, nous ne demandons qu'ý

vivre et

a travailler! Enfin, nous arrivons a Ihosy, au carillon
de la cloche; les chr6tiens sont tons assembles devant
la demeure du Pare; c'est une vraie f&te! On se restaure; et on doit organiser la nuit, Betroka 6tant trop
loin, dicidement. Tandis que les missionnaires s'installent tant bien que mal dans le pauvre logis du
Pere, nous allons, nous, les sceurs, chercher asile
dans la famille de l'Inspecteur principal, qui, aimablement, nous a offert I'hospitalit6. Deux chambres
s6parees dans un coin du jardin ne nous voient que
quelques heures. Des quatre heures, sans tambour ni
trompette, nous quittons furtivement notre abri pour
nous diriger a titons dans la nuit obscure, a la seule
lumiere d'un rat-de-cave, vers la petite 6glise oi0
Monseigneur dit sa messe. On se croirait aa temps
des Catacombes; pour toute lumiere, les cierges de
l'autel; ici, c'est la pauvre simpliciti.
Au son de l'Angelus, qui, spectacle touchant, fait se
signer et se d6couvrir spontanement les chr6tiens
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entourant nos autos, nous quittons Ihosy et filons vers
Betroka. On y sera bien, je crois, car ce lieu est bien
p6nible a atteindre!
A huit heures, la roue gringant trop fort, notre auto
s'arrete; il reste 8o kilometres a faire. L'auto episcopale va done continuer sa route et reviendra a notre
secours. Saint Vincent veut 6prouver notre foi. Cependant, on repart, avec une heure de retard. Et puis,
nouvelle panne!
Cette fois, le brave chritien, propriktaire de notre
auto, se met en peine de nous procurer le vivre et le
couvert, car quand serons-nous a B6troka? Dieu seul
le sait. Nous sommes arretes devant un petit village
(quelques pauvres cases groupies sans ordre, et c'est
tout). De I'une d'elles, notre brave homme rapporte
une mechante gamelle, dont il r6pare la propret6
douteuse par un coup de torchon a l'usage omnibus;
puis, tirant quatre magnifiques cuillers, il nous rapporte, sur 1'auto, ladite gamelle, debordant d'un
liquide tout chaud, qu'il depose devant npus d'un air
tout maternel. II parait que c'est du lait! On le croirait
affreusement assaisonn6 de graisse de porc... Enfin!...
((Mes Soeurs, nous sommes en mission, ne l'oublions
pas! n Munies du signe de la Croix, nous plongeons
a tour de r6le : six cuillers i la fois... et aprbs bien
des tours, ouf! on arrive au fond de la gamelle. Un
morceau d'une sorte de pain d'ipice inppuisable, que,
depuis le premier jour, notre chauffeur partage en
famille avec nous, a commencer par Monseigneur,
fait passer le fameux breuvage.
Enfin, apres six heures. de panne en plein soleil (il
est vrai que nous sommes en hiver ici, nous I'oublions
parfois sous nos ombrelles), I'auto revient A notre
rencontre. Nouvelle panne. A quatre heures, tout de
m&me, nous arrivons a B6troka.
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Quelle charmante petite chretient6! Is sontia tons,
hommes, femmes, enfants, et nous entourent i l'envi.
Nous laisseront-ils seulement diner... des restes des
missionnaires, affam6es que nous sommes depuis notre
aperitif? Restes princiers, il est vrai, dont les chr6tiens
ont voulu faire tous les frais. C'est le vet&rinaire du
lieu qui nous recoit avec sa femme et qui loge, grandement, toute la caravane.
Devant la Mission, on se r6unit autour de Monseigneur, et Fun des chr6tiens pr6sente, an nom de tous,
et avec grande aisance, les souhaits de bienvenue,
mais, surtout, reclame des sceurs et un autre missionnaire avec instance. Monseigneur repond, b6nit; on
distribue des bonbons; mais les chretiens ne se resignent

a nous quitter qu'au clair de lune. Vraiment,

en les voyant ainsi formant tous une seule famille,
on se prend a retourner au temps oh les premiera chretiens faisaient dire d'eux : u Voyez comme ils s'aiment! ,:
Mais y pensons-nous? C'est demain le 18, et nous
avons encore 375 kilometres a faire, et nous ne faisons,
au plus vite, que du Jo a l'heure! Eh bien, on abregera la nuit! A quatre heures, Monseigneur dit sa
messe, en musique, s'il vous plait, et on chante en frantais, et du Chabot; pourquai pas? On croirait, derrikre
soi, 1'eglise vide, tant le silence recueilli regne cette
heure matinale;. mais comblen s'avancent a la sainte
table recevoir le m6me Sauveur que nous. Allons! il
ne s'agit pas de s'attendrir, mais de gagner FortDauphin ce soir. On a trouv6 une nouvelle auto pour
remplacer la n6tre; des caisses nous serviront de
siege : c'est bien. On roule d6ej depuis une heure
quand le soleil se lkve. C'est la brousse en plein.
A peine descend-on un quart d'heure
urt village
pour y prendre sur le pouce les provisions de route
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apporties de B6troka. Enfin, tout va si bien qu'a
huit heures du soir nous stoppons devant la MaisonCentrale, A Fort-Dauphin, chez nous! Oh! quelles
actions de graces nous allons dire a Notre-Seigneur,
dans la delicieuse petite chapelle oui nous retrouvons
avec joie notre Mere Immacul6e!
On ne se verra pas beaucoup ce soir; mais demain,
on fetera saint Vincent en famille. Vive saint Vincent!
C'est lui qui a la garde sp6ciale de la Mission. Audessus de Fautel de la paroisse, une tris grande
statue le repr6seute en surpiis et en 6toce, montrant le
crucifix, qu'il 6leve bien haut. Sur la place, devant
l'6glise, une autre statue le montre etendant ses mains
secourables vers tous.
Que notre bienheureurx .re
soit ainsainotre modele,
afin que nous sachions montrer a ces pauvres Ames le
Sauvenr qui Ies aime et est mort powr -lles; et pour
les lui amener, nous voulons nous pencher sw efies,.
sur leurs miseres de tout-es sortes, pour les attiver am
Ccmur-de J6eus.
Fort-Dauphin, juillet

1929.

ASIE
CHINE
Lettre de sceur RAYMOND, Fille de la Charitl
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Pekin, 19 novembre 1929.

MON TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Quelques semaines seulement nous s6parent de g93o;

cette date du centenaire des faveurs cilestes pour la
double famille me remplit le coeur des espoirs les plus
consolants; aussi, mon Tres Honore Pere, c'est avec
un sentiment tout particulier de joie que je viens
vous offrir les meilleurs voeux de vos filles de 'Inmmacul&e Conception de P6kin. Oh! comme nous demandons, d'un seul coeur, au divin Maitre, que cette ann6e
soit, pour vous, remplie des plus douces consolations;
que la faveur regne dans chacune des maisons de la
double famille; que les Siminaires se remplissent de
nombreuses et solides vocations et que le coeur de
saint Vincent vous soit rendu, mon Tres Honore Pere!
Voilg mes souhaits pour ig3o et I'objet de mes particuliires prieres. J'y ajoute, puisque je suis en Chine
et que je connais votre paternel int&rat pour cette
mission, que les nuages amoncels ces derniires ann&es
sur 11'glise de Chine achevent de se dissiper, et que,
dans tous les vicariats confi6s a la famille de saint
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Vincent, les fruits de salut se multiplient en proportion
des 6preuves si saintement support6es.
Malgr le d6sordre intirieur qui regne actuellement
en Chine, nos petites aeuvres se poursuivent normalement, notre maison est toujours pleine d'enfants
pauvres et de cat6chumenes.
Le transfert de notre ]cole normale dans Ie beau
local construit par Mgr Fabregues pour l'Universit6
confike aux Dominicains s'est fait le plus tranquillement du monde et je pense que tout doucement cette
oeuvre se d6veloppera. Elle aura le grand avantage de
faciliter l'education et l'instruction des jeunes flles
chinoises aspirant a devenir Filles de la Charite et
aussi de fournir peun peu des maitresses chr6tiennes
capables d'enseigner dans les 6coles de nos differentes
maisons; sans compter les conversions des jeunes
paiennes, qui, apres quelques mois de sejour dans
1'Ncole, demandent presque toujours la grace du bapt6me. Oh! ces baptemes d'adultes, comme its sont
consolants, mon Tres Honor6 Pere! Il y a quelques
jours, trente-cinq cat6chumenes 6taient ainsi r6g6n6r6es dans notre chapelle; c'est vraiment la realisation de la beatitude promise aux pauvres.
Recommandant particulibrement au secours de vos
prieres nos diff6rentes ceuvres, j'ai I'honneur d'etre,
mon Tres Honore Pere, votre tris humble et obeissante fille.
Sceur RAYMOND,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de saex RAYMOND, File de la CAariti

4 M. CAZOT
Ou Long Ting, i5 novembre 1929.
MON BON ET RESPECTABLE PtRE,

La grace de Notre-Seigneur soil avec xous pour jamais.

Notre tcole normale s'est d6veloppee sensiblement,
I'ann6e dernijre, I'ombre des oeuvres de misricordc
du J'en T'se Tang. Le mieux, dit-on, est 1'ennemi du
bien et je ne desirerais que continuer silenciensement
et sans bruit a former de solides chr6tiennes et de
futures Filles de la Charite. J'avais cependant le pressentiment que les beaux bitiments des Dominicains
iniraient par nous revenir; je le redoutais et je vous.
avoue, mon Pare, que s'il n'avait tenu qu'a moi je I'anrais empechC. Une fois la decision de nos ven&irs
Sup6rieurs, j'ai mis tout mon coeur an transfert et h
I'organisation de 1'cole a Ou Long Ting. Ma seeur
s'y est donn6e avec 1'ardeur que vous connaissez et
elle tait si fatigue qu'elle faisait peur.
Nous avons amen6 nos jeunes files le soir du 2 octobre, sous la protection des saints anges, et le lendemain toutes ont communie dans la modeste, mais bien
pieuse petite chapelle, dont j'ai l'intime bonheur
d'&tre la sacristine.
Depuis,.les classes se font normalement et sans
bruit. Les enfants soot bien install6es. La maison a
une belle facade sur une vaste cour ou, en ce moment,
nos 61eves font de la gymnastique a leur aise pendant
que les petites jouent avec nos pigeons, si gentils, si
familiers, mangeant dans la main, nous suivant partoutet me faisant sans cesse penser A notre vn&rable
sceur Catherine Labour6. Par les fenetres ouvertes, ils
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entrent pouvent dans les classes; de grandes classes,
tres claires, bien a6ries, ouvrant toutes sur une large
galerie vitrte, fieurie de lauriers-roses. Le bureau oiu
je vous Acris est au milieu et j'entends tres bien les
maitres faire leurs cours.
Au premier, beaux dortoirs avec lavabos modernes,
minuscule chambre de communaute, mais qui a I'immense avantage d'etre tout a c6te de I'H6te divin de
notre. tabernacle. Notre petite chapelle est bien juste
assez grande pour nos soixante internes, tres simple,
mais tres pieuse; je la soigne avec amour et, le soir,
quand, rest6e la derniere pour la fermer a I'intbrieur,
je m'agenouille toute seule pris du tabernacle, je me
sens tellement envelopp&e de l'amour de Notre-Seigneur que je ne sais plus trop si je suis de la terre.
Toute ma misere s'abime dans cet amour; je confie a
notxe Jesus la maison, les sceurs, les enfants. Je 4e
supplie de se faire le divin reparateur de mes d6fauts
et le divin suppleant de mon insuffisance, et je seas

que c'est sa b&indiction que je porte ensuite dans les
dortoirs, dont je fais le tour.
Nos jeunes filles sont bonnes, simples et joyeuses,
mais il faut beaucoup de prudence et de vigilance
pour ditsuire a mesure l'esprit du jour qui s'infLtrerait, malgr6 tout, meme dans le petit groupe de nos
douze aspirantes.
Les inspecteurs chinois sont venus deux fois dans
notre nouveau local et se sont montr6s satisfaits,
comme d'ailleurs M. Paris, de la 16gation de France.
A la fin de I'annae scolaire,sept de nos jeunes filles,
dont cinq aspirantes, auront leur dipl6me de normaliennes; mais par quelles exigences il faut passer!
Ainsi, demain, deux 6leves de chaque ecole normale
doivent aller parler en public sur les principes de
Soun Yat Sen. Nous avons choisi celles pour qui cela
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semble avoir moins d'inconvinients et sainte FThirese
de-l'Enfant-Jesus aura une fois de plus l'occasion de
nous montrer de quelle protection elle couvre notre
jeunesse, que je lui ai tout particulierement confiee.
Nous lui faisons en ce moment une neuvaine pour
avoir beaucoup de solides conversions. DWji, le 6 novembre, nous avons eu la joie d'un premier bapt&me:
une petite protestante de douze ans, europeenne,
qui a obtenu le consentement bien en rfgle-de son
pere et de sa tante, qui l'a mise en pension chez
nous. Le 7, notre petite baptiste faisait sa premiere
communion avec beaucoup de ferveur et, 'ap6tre
aussit6t que catholique, elle ne rave plus que de
convertir sa famille. Sa tante, protestante, a voulu
assister a la c6r6monie et s'en est montr6e tr.s touch6e. Elle m'a dit en me quittant : a Quand je vous
ai confin Lena, il y a un an, ce n'6tait qu'un petit
animal; maintenant c'est un ange; et vraiment la
transformation est frappante. , Le soir mime, nous
recevions une petite paienne, deja catechumnne, qui
sera baptis6e prochainement, ainsi que sa famille. Si
la moisson devient plus abondante, j'aimerai cette
moisson, malgre sa splendeur, en attendant que je
retrouve nos chers maitres dans la plus pauvre de nos
missions de la brousse.
B6nissez-moi, mon Pere, et priez quelquefois pour
celle qui a l'honneur d'etre, en I'amour du tout petit
J6sus et de son Immaculee M're, votre indigne et
reconnaissante fille.
Soeur Anne-Marie RANYOND,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Letre de satur DASSONVILLE,

Fille de la Charitl
& M. LE SUPERIEUR GENERAL
Chengtingfu, 16 d6cembre 1929.

MON TRkS HONORE PERE,

Votre blnddiction, s'il vous plait!
Toute la famille de Chengtingfu se joint i moi pour
vous souhaiter bonne et sainte annie i93o. Que le
divin Maitre daigne vous accorder ses plus abondantes
benedictions, ainsi qu'aux deux families de saint Vincent, avec toutes leurs oeuvres!
Que de fois, dans le'courant de 193o, notre pensbe
se transportera dans les pr6cieux sanctuaires des rues
du Bac et de Sevres pour nous unir aux belles et
touchantes c6r&monies qui se pr6parent a la gloire
de notre' Immaculee Mere et de 'notre bienheureux
Pere saint Vincent! Que de graces nous seront accord6es en ces precieux centenaires !
Ici, avec de nombreuses Enfants de Marie, il nous
sera facile d'organiser des fetes magnifiques et
pieuses, en reconnaissance des graces innombrables
recues par le moyen dc la chore Midaille.

Notre maison des Saints-Anges est toujours le
refuge de toutes les miseres. Que de malheureux de

toute espkce viennent demander chez nous du millet
et du feu! 320000 francs par an ne seffisent pas pour
leur procurer leur strict entretien.

Pendant ces tristes ann6es de guerres successives,
la misere du pauvre peuple augmente, et c'est toujours a la porte de la maison de Charite que viennent
frapper tous ces malheureux.
A part le gros souci d'avoir suffisamment de res-

sources pour secourir tant de pauvres, que de conso-
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lations ne nous procurent-ils pas Conversions, baptemes, mariages chritiens, etc.
Je recommande toute notre chere maison a vos ferventes prieres, mon Tres Honor6 Pere, mais particulierement notre bonne sceur Guerlain et mes vingt
compagnes si devou6es. J'ai 1'honneur d'&tre, mon
Tres Honori Pere, votre tres humble et tres obeissante fille,
Sceur DASSONVILLE,
ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

Lettre de setrt

HENRY, Fille de la Charite,

i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Slangai, Xlaion Centrale,23 novembre 1929.

MON TRtS HOSORE PERE,
Votre bniidiction, s'il vous plait!
Ce n'est pas avec notre respectable sweur Visitatrice que je puis vous offrir mes veux cette annie, car
elle est bien loin de nous en ce moment, faisant la
tourn6e de nos plus laintaines Missions de Kiang-Si,
Kianfu, Nanchang, etc. Vrai voyage de missionnaire,
oh, a d6faut du confort et des facilitis mat&rielles,
les consolations surnaturelles ne manquent pas.
Des consolations, nous en avons, nous anssi, de
bien douces, cette semaine, en voyant notre chapelle
de la Maison Centrale assiigee, chaque jour, par de
fervents phlerinages, et la chere MeXdailIeMiraculeuse
de plus en plus connue et aimbe. Les graces de toute
nature obtenues par cette chere Medaille formeraient
un recueil bien tc uchant, rien que dans ce que nous
entendons raconter autour de nous. Ce matin m&me,
nos sueurs de l'hospice Saint-Joseph me narraient un
trait qui s'est passi pas plus tard qu'hier et montre
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la misericorde de Marie envers les pauvres ames
p6cheresses.
Le fervent directeur de 1'hospice, M. La-pa-hong,
que vous connaissez, mon Pere, averti par la police
que cinq condamnes a mort devaient etre conduits
dans la matinee au lieu du supplice, s'y rend, lui
aussi, et les attend de longues heures. Les brigands
arrivent enfin; it leur passe as cou la MidaiUe, les
instruit des verit6s essentielles de la religion, leur
parle de l'intinie mis&ricorde du bon Dieu. Ces malheureux, touches par la grace, recitent i genoux, avec
M. La, un acte de contrition, reqoivent le bapteme,
et, avant de se presenter aux exicuteurs de la sentence fatale, ils remercient leur bienfaiteur en lui
disant : ( Vous nous avez ouvert le ciel; quand vous
y arriverez a votre tour, nous serons la, tousles cinq, a
l'entree pour vous bien recevoir! a,
Je vous cite ce trait, parce que je viens d'en entendre
le ricit, mon Tres Honor6 Pare, mais combien
d'autres encore j'aurais a vous raconter de 'intervention maternelle de la sainte Vierge par notre
MWdaille Miraculeuse! Des maintenant, nous pensons
aux fetes que nous ferons pour l'ann~e du centenaire,
en union avec la chire Maison-Mere, i ce que notre
Tres Honor6e Mere eft fait si elle avait 6tC encore
ici, et nous voulons que la Chine r6ponde avec autant
de ferveur que possible aux bienfaits de notre Immacul6e Mere et gardienne.
Bient6t, mon Tres Honor6 Pere, vous aurez de nos
nouvelles de vive voix par le bon Mgr Defebvre, qui
vogue en ce moment vers la France. Sa Grandeur
vous dira que, malgr6 les troubles toujours renaissants, le bien se fait largement dans nos chores Missions, et que plus large encore est le bien qui reste
i faire,

-

388 -

Mieux que jamais, nous appr6cions notre sainte
vocation, qui nous consacre au service des plus pauvres
d'entre les pauvres, car ce sont eux qui nous garderont, en Chine comme ailleurs, et plus qu'ailleuis
encore peut-etre.
Notre chore voisine de Saigon, ma sceur Sempi,
venue passer quelques semaines a Shanghai, unit fraternellement aujourd'hui ses vceux aux miens. Je vous
en renouvelle l'expression avec un bien filial respect,
mon Tres Honor6 Pere, et, en vous promettant humblement mes pauvres prieres a toutes vos intentions,
j'ai 1'honneur d'etre toujours votre tres humble et
tres ob6issante filie.
Sceur HENRY,
ind. f.d.1.c.s.d.p.m.

INDO-CHINE
Lettre de swur SEMPt, Fille de la Chariti
a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Shanghai, 21 novembre 1929.

MON TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
C'est de Chine que partent, cette annie, les voeux
de la petite famille de Cochinchine, mais c'est 1'Enfant Jesus de Giadinh qui les recevra,' pour vous les
faire parvenir.
Mon voyage si int6ressant fut une delicate surprise
de notre respectable sceur Visitatrice, qui realisait
ainsi le disir exprim6 par notre Tres Honoree Mire,
lors de mon d6part.
La visite de diverses maisons m'a &tC bien 6difiante
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et fort utile pour la n6tre, ap~is la tres grande satisfaction de se retremper dans la ch&re Maison Centrale.
On ne se fait vraiment pas 1'idee, en France, de
tout le bien que l'on parvient a r6aliser dans nos
Missions et qu'il est si consolant de constater! Pour'
ma part, je fais Acole de tout, mon Tres Honore
Pere, et souhaite vivement d'obtenir de nos chers
Annamites un peu du resultat d6ji obtenu chez les
Chinois. Ce sera plus difficile, itant donn6 leur temperament.
Apres les oeuvres si intbressantes de nos sceurs, les
seminaires de Ning-po et de Kashing sont aussi bien
edifiants. On se retrouve partout en famille et si bien
dans l'esprit de notre saint Fondateur !
Mais pour tant de consolations que l'on y- goite,
mon Tres Honors Pere, je dois avouer que j'aime
encore mieux nos Annamites. C'est la grace d'6tat,
tres certainement. 11 y a tant A faire aussi aupres

d'eux!
En vous exprimant les vceux bien Eliaux de la
petite Mission de Cochinchine, mon Tres Honore
Pere, je me permets d'en former un qui vous paraitra
bien interess6 : qu'il vous soit possible, en cette nouvelle annee, de lui envoyer un missionnaire.
Ces Messieurs des Missions IEtrangeres nous t6moignent, certes, beaucoup de bienveillance et de d6vouement, mais il manque toujours quelque chose !
La perspective de la prochaine maison de la plantation Michelin joindra ses besoins aux n6tres, mon
Tres Honore Pere, et je veux espirer que la divine
Providence vous permettra de venir a notre secours.
Le 7 dicembre, j'aurai la joie de retrouver mes
cheres compagnes, a Giadinh, et toutes seront bien
unies au pied de la Creche, mon Tres Honore Pere,
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pour adresser au divin Enfaot cos voeax les plus
filiaux.
J'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Pere, vatre
tres humble 'et trbs .obeissante fille,
Sceur SEMPt.
ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

SYRIE
NOTICE HISTORIQUE SUR LA MISSION

Les lecteurs des Annales ne stront pas ficbs de
trouver ici un petit historique de notae Mission de
de Syrie. Nous emprmntons les dbtails qui vont suivre,
soit aux lettres publi6es par les confreres dans cette
revue, soit aux notices des confreres 4•funts,. soit aux
M6moires, soit encore aux notes particulires on aux
manuscrits conserv6s dans nos maisons.
La Mission de ,Syrie
6t, fondce par les.RR..PP.
J6swites en 1625..IIs 1'nt continuee jusqu'ila suppression ,de leua Compagnie, en 1773.
Les Pretres de Saint-Lazare furent invitis en 17&2
par la Sacr6e Congregation ,de la Propagande, sur la
proposition duroi de France, Louis XVI, A leur succeder dans cette Mission.
Cette Mission 6tait alors compos6e des Ctablissements suivants :
i* Alep, :r6sidence de Missionaaijes., fond6e
S41627.
2' Damas, imaison fndee, en a643, avec unecole de
gar;oFs igratitLe.
3' Tripoli, maison de missions fodMe en '1644. LI
P. Le Mardhaat, j
isuite, a-lors sup6mieur de cet•ta

-

391 -

blissement, avait sur lui de grands desseins. II eCit
voulu voir, en effet, transporter i Tripoli les colleges
maronites de Rome et de Ravenne. Mais ces beaux
projets furent sans lendemain. Et le Reverend Pere
Poiresson, de la Compagnie de Jesus, disait de cette
r6sidence, dans son rapport pour I'ann6e 1652 : , De
vrai, c'est la maison la plus jolie et la plus commode
que nous ayons an Levant. ,
4° Antoura, maison fondee, en 1657, par le P. Lambert et le cheikh Abi-Naufal El Khazen, fils du conseiller de 1'6mir Fakhr-al-Din II. Ce cheikh, nomm6
vice-consul de France i Beyrouth et confirm6 dans
-cette charge par le roi, n'avait pas &t6reconnu par le
Parlement d'Aix. D6sireux d'obtenir l'affermage des
imp6ts de la montagne et le retour de la charge consulaire; et sachant les Jssuites bien en cour, il se
montra trs&empress6 pour les Reverends Pires, comptant sur eux pour faire aboutir ses projets.
5° Le s6minaire Saint-4lie d'Antoura (ou madrasset
Antoura), fond6 en 1728 par quelques Maronites et
surtout par Mgr Butros Mobarak, connu en Italie
sons le nom de Pietro Benedetti, devenu j6suite
apres avoir renonc6 a sa charge et a sa digniti
d'6~vque. Ce prilat avait' fait ses 6tudes au college
maronite de Rome. En entrant dans la Compagnie de
Jesus, il laissait aux j6suites ce s6minaire.
11 ne sera pas inutile de dire quelques mrots sur les
coaditious de cette fondation.
Ce seminaire devait servir a la riforme. du clergi,
au maintien dans leur vocation des 6tudiants revenus
de Rome; on devait choisir parmi les tfives les meilleurs sajets pour les envoyer en Europe. Primitivement, on at pouvait recevoir que les seuls enfants
maronites, mais les fondateurs avaient fini par accepter que Fon admit les autres Orientaux et speciale-
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meat les Chaldeens et les Coptes, sous cette condition toutefois que le nombre des non-Maronites n'excederait pas le quart du siminaire tout entier. Le
R. P. Tamburini, general de la Compagnie de Jesus,
approuva la fondation, accepta les conditions et
nomma le P. Antoine-Marie Nacchi premier recteur.
6° L'&cole de Sgorta (Liban), fondie, en 1735, par

Mgr Georges Yamine, 6veque d'Ehden (Liban), devenu
Iui aussi j6suite, apres avoir renonc6 ; la dignit6
episcopale.
Depuis I'arriv6e des enfants de saint Vincent de
Paul en Syrie, la Mission s'est d6veloppee; le nombre
des 6tablissements s'est accru :
I" La Mission de Tripoli a fait I'acquisition, a
Ehden, d'un morceau de terrain, oii elle a logis,
chapelle et petit jardin. La maison, detruite par le
tremblement de terre de 1918, a ete rebatie en 1920.
Les missionnaires y passent 1't&6, c'est-A-dire la partie de l'annee qui va de mai novembre.
2° Alexandrie (Egypte), maison fond~e en 1844, et
devenue coll6ge en 1852. La fermeture du college
en 1882 n'entraina pas la disparition de la Mission;
les oeuvres des sceurs, tres florissantes en ce pays,
avaient besoin des confreres; ils resterent pour s'en
occuper.
3° Beyrouth, maison fondde en i85o et devenue maison provinciale. La aussi les pretres de la Mission
sont tres utiles aux soeurs; mais ils travaillent aussi
sur d'autres terrains. La liste des oeuvres propres et

communes comprend : missions, retraites, associations des Enfants de Marie, des Saints-Anges et de
1'Enfant-Jesus, Dames de Charite, jeunes 6conomes,
meres chr6tiennes, patronages, classes de cat.chisme,
ecoles au Liban, petits colleges, pensionnats, orphe-
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linats, h6pitaux, ecole normale,
ouvroirs, confrbries, etc.
L'eglise de la Mission a

&coles gratuites,

t6 batie, en 1861-1862, par

M. Najean, visiteur, avec I'argent des indemnitis de
Damas. Le maitre-autel, vrai chef-d'ceuvre de 1'art
parisien, est en cuivre dor6. II a 6t6 achet6 et place,
en 1876, par M. Barozzi, vice-visiteur. L'6glise est une
v6ritable paroisse; les offices s'y font et les fetes
s'y c6klbrent.trts solennellement; on y pr&che un
dimanche en franCais, le suivant en arabe.
La Confrerie de la Sainte-Agonie y fut Arigee
canoniquement en 1gro; les reunions out lieu le troisieme dimanche de chaque mois. Tous les ans, se
donne la retraite annuelle pour les associbs, en preparation A la fete de l'Oraison de Notre-Seigneur,
qu'on c6libre en grande pompe.
L'eglise est de style roman; il n'y en a pas de
plus belle a Beyrouth et meme dans tout I'Orient. Les
boiseries des autels et la chaire sont l'oeuvre du frire
Etienne Watrou; les orgues sont dues au frere Jean
Cr6mer.
En 1878, M. Devin, visiteur, acquit, avec l'argent
fourni par M. de G4ly, une propriet& a Aschrafie,
point culminant situ6 hors la ville. On y a installh une
icole agricole pour les enfants trouv6s; ils y restent
jusqu'i ce qu'on puisse les placer ou leur faire
apprendre un metier. La chapelle est tres frequent6e,
parce qu'il n'y en a pas d'autre dans ce quartier. Elle
est le siege de pieuses associations; une Conf6rence
de Saint-Vincent y tient ses r6unions.
On y preche tous les dimanches et, pendant le
careme, ont lieu les exercices d'une retraite.
La residence des Missionnaires, adjacente i la
maison de la Misbricorde et accolbe A 1'6glise, qui
1'6crasait et empechait l'air et le soleil d'y p6netrer,
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6tait humide et malsaine. On chercha mieux et en
1910 eut lieu le transfert. La nouvelle residence offre

tous les avantages qu'on peut soubaiter : voisine des
maisons des soeurs, spacieuse, bien abree, tres ensoleill6e, 6loignie des bruits de la ville et entouree d'an
jardin. Comme il n'y avait pas assez de chambres pour
les confreresde passage, M. le Visiteur a eu la bonne

id&e d'ajouter un 6tage ; ce qui donne six chambres de
plus. Cette maison, qui vivait jusqu'ici.d'expedients,

pourra bient6t, grace A sa bonne administration, se
suffire et soutenir les ceuvres.
L'activit6 de M. le Visiteur est inlassable. Depuis

la fermeture de 1'6cole apostolique de J&rusalem et
son transfert A Damas, on sentait la n6cessite de
siparer les apostoliques des coll6giens. M. Heudre a
trouve moyen de bAtir la nouvelle 6cole, dont il sera
mention plus loin.
4° J6rusalem, maison fond6e par M. Franqois
Bourzeix en 1903. II y installa, en 1904, une 6cole
apostolique pour la province de Syrie. Cette &cole,
fermee en 1914 par la guerre mondiale, fut transferee,
en 1919, A Damas, et, en 1929, A Beyrouth. Le missionnaire qui l'occupe maintenant se d6voue auprbs de nos
sceurs de Palestine.
5° Broumana, maison fondee par M. Chiniara, en
9oS5, pour donner des missions dans le Liban (centre
et sud). Hl6as! les missionnaires manquent; messis
multa, operarii autem pauci! Les Ev6ques et les cur6s
les r6clament. II y en a d'autres, il est vrai, dans le
pays, mais en nombre insuffisant. II faut esperer
qu'on pourra les satisfaire dans un avenir prochain.
C'est la que, dorenavant, les 6leves de rl'&ole apostolique iront passer les grandes vacances.
6° Furn-el-Chebak (Beyrouth), s6minaire SaintVincent, autrefois villa Eucalypta on villa Morel,
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grande et riche propri6t6 que M. Hercule Mozel, de
Beauvais, a legue a M. le Visiteur, le 7 octobre 1927.
II habitait tOrient depuas de longues annees; tous
les aas, il allait, avec sa femme, passer ses vacances
en France, dan& ses pcopriitks. Sa femme, Maria HI,
d'oiigise italienne, riche et pieuse comme son miari,
6tait moate on an avant lai. M. le Visiteur a profite de
cette donation pour r6aliser Ie projet tant d6sid de
voir l'6cole apostolique s6paxee des collkges. II fie
construiseles locaux necessaires, c'est-1-dire les dortoirs,, fttude, le r-fectoire et la cuisine. Ce qui est
chapelle et maison des confreres existait djL. On a
seulement converti les chambres du rez-de-chauss6e
en classes. Tout 6tait pr.t pour le I" octobre 19gg.
Apres avoir bini la. nouvelle maison, M. Heudre y
installa l'ecole apostolique, a La satisfaction de tous;
elle est annexe a la maisonr de Beyrouth. On compte,
cette annee, vingt-quatre 6l~ves; l'anndeprochaine,ils
seront plus nombreuxJoseph ALOUAN,
i. p. d. 1. m.

Lettre de swur PAYANT, Fille de la Chariti
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Zghorta, 8 dcembre 1929.
MON TRES HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
je suis heureuse de pouvoir, en cette belle fete de
I'lmmacul6e Conception, venir vous pr6senter les voeux
sinceres de toutes vos filles de Zghorta; sous les auspices de 1a sainte Vierge, ces souhaits seront plus
sfrement exaucis.

Dans ma derniere lettre, je vous avais dit les tra-asseries que les pharmaciens du village nous faisaient
et qu'a ce sujet j'avais requ une lettre du ministre
indigene, nous interdisant de faire aucune ordonnance
en dehors du dispensaire. Nous avons voulu ob6ir i
cet ordre; mais les gens et les m6decins se sont rvolt6s
et nous ont forc6es de continuer comme par le pass6.
Ces derniers nous ont dit : " Si on vient encore vous
ennuyer et que ce soit des gens qui aient des droits,
envoyez-les chez nous; si ce sont des personnes qui
n'ont pas de droit, dites-leur que cela ne les regarde
pas. , J'ai communique tout cela & M. le Visiteur et i
ma Sceur Visitatrice, qui m'ont conseillM de 'continuer
le plus mod6r6ment possible; ce que nous avons fait.
La pharmacie et le dispensaire ont fonctionn6 comme
a l'ordinaire et tout s'est calmS.
Notre rentrie a et6 tres bonne; mais, pour plus de
quatre cents enfants, la pharmacie, le dispensaire, la
visite des pauvres et des malades, les associations, nous
ne sommes que cinq sceurs, dont deux sont tris agees:
une, soixante-dix ans; I'autre, soixante-treize ans.
Heureusement que les sant6s sont bonnes, car nous
n'avons pas le temps d'etre malades. Esp6rons que
bient6t nous aurons du secours et que nous serons plus
a m&me de mieux faire l'ceuvre du bon Dieu.
Je profite, mon Tres Honor6 Pere, de cette occasion
pour me renouveler dans la resoiution que j'ai prise
au s 6 minaire de ne rien demander et de ne rien refuser, afin d'etre un instrument docile entre les mains du
jon Dieu et d'etre assurie de faire sa divine volont6.
Done, mon Tres Honor6 Pere, je me remets entierement a votre disposition pour faire ce que vous
voudrez.
En vous redisant encore une fois: bonne et heurense
ann6e ! j'ai l'honneur d'etre, mon Trbs Honor6 Pere,
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en Jesus et Marie Immacul6e, votre tres humble et
tre- obeissante fille.
Saeur PAYANT,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

PERSE
Lettre de M. ROBERT, assistant
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Tauris, le 16 novembre

g929.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre benidiction, s'il vous plait!
Je me prepare a mon voyage pour T6heran; il faut
obtenir le c( djavas ), ou laissez-passer, car nous
sommes toujours dans le regime etat de guerre, bien
que le pays n'ait jamais &t&aussi tranquille; il faut
aussi trouver une automobile a un prix raisonnable;
il y a deux jours d'automobile d'ici a Teheran; les
autres moyens de locomotion me demanderaient une
quinzaine de jours, soit que je prenne une voiture, soit
que j'aille a cheval, et il me faudrait au moins trente
jours si je voulais utiliser les ines ou les chameaux,
qui sont si nombreux en ces regions. Je n'ai jamais
tant fait d'automobile que maintenant: automobile de
Djoulfa a Tauris; il y a bien un chemin de fer, mais
le train ne marche qu'une fois la semaine; automobile
pour aller de Tauris A Khosrova, a Ourmiah (deux
jours) et pour en revenir.
C'est une promenade trbs agr6abl- : on admire les
montagnes, dont quelques-unes sont couvertes de
ne.ge; les caravanserails, dont quelques-uns ressem-
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blent a des forteresses et ou nous pourrions loger au
milieu des gens et des betes, si nous 6tions surpris
par la nuit; les rares villages, qui annoncent leur presence par des arbres et oi les maisons sont construites
le plus souvent en terre; les vieux ponts . dos d'ane,
qui vous font sauter dans I'automobile; les cours d'eau;
le lac d'Ourmiah, lac salk ou I'on ne peut pas se
noyer; les troupeaux de chevres, de bceufs, de chameaux; et en meme temps qu'on admire, on medite
sur l'immensiti de cesterres qui ne produisent guere
que des pierres, except6 autour des villages, oi l'on
recolte du riz, de la vigne, du bl, des fruits en quantitY, grace a des irrigations qui viennent transformer
le sable en terre fertile. On songe aussi que ce plateau
d'Iran, entour6 de hautes montagnes et occup6 en
partie par le grand D6sert sal6, rappelle le Deluge de
la Bible que, du reste, le magniique mont Ararat,
qu'on apercoit de loin et si longtemps au nord de la
Perse, avait d6jA evoqu6.
Mais je ne suis pas venu pour admirer le pays, mais
bien plutot pour voir les confreres et leurs travaux, et
ce spectacle n'est pas moins admirable.
A Tauris, maison du Visitear, un de vos predicesseurs, M. Bor6, a laiss6 un souvenir ineffagable,
car c'est lui qui a fond6 la Mission de Perse, n'ktant
encore que laique. Les musulmans le respectaient et
disaient de lni que c'6tait un homme qui priait et qui
faisait l'ecole; deux grandes choses pour eux. Nos
confreres continuent : ils prient et foot prier les

Latins, les Armeniens, les Chald&ens dans une magnifrque gglise en style cgival; ils font 1'6cole, comme
faisait M. Bor6, et j'ai admir6 dans la s6ance donuCe
en mon honneur comment leur patience et leur d4voue-

ment obtiennent des r6sultats satisfaisants au point de
vue du francais. Il y a tn autre avantage plus pr6-
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cieux: c'est la conversion des enfants schismatiques
qui vivent avec eux et la bienveillance des autorit6s
persanes, dont on a absolument besoin. Le bien op6ri
serait plus grand encore s'il y avait un confrre
charg6 de grouper souvent les jeunes gens sortis de
I'ecole et de les affermir dans leurs bonnes dispositions.
A Onrmiah, c'est la resurrection de l'ancienne
Mission. Les dv6nements de 1915, 1918 et 1921
avaient completement ruind I'oeuvre. M. Franssen, qui
a joud un rle important en qualit6 de consul d'Espagne,
qui est universellement estime par les rqusulmans, les
Chaldeens et meme par Simko, le terrible chef des
Kurdes, a relevi la Mission au prix de sacrifices imois.
A c6te des ruines de la maison des missionnaires, oi a
et6 massacre Mgr Sontag, il a achet6 deux maisoas
et y a install6 des ceuvres tres vivantes. II y a un
seminaire chald6en, qui compte vingt grands s6minaristes. Ces jeunes genssoot vraiment pieux, vertueux,
ouverts; ils sont intelligents ; ils etudient les m6mes
matieres qae dans an grand s6minaire de France; je
les ai vus dans leur classe; je leur ai fait la lecture spirtuelle; je me serais cra au milieu de nos 4tudiants.
Nos confreres sont egalement charges d'une &colede
garcons internes et externes, d'oi sortiront les cat&chistes qui remplacent le pretre dans les villages
chaldeens et les professeurs qui y font l'ecole. On
reunit A la Mission ces catichistes et ces professeurs
de temps en temps et on leur prcche la retraite. On
se croirait i Saint-Lazare quand il ya ane retraite de
laiques. Un de nos confreres est oblige de diriger
I'rcole des jeunes filles, car, autrement, ces dernieres
seraient exposies a aller chez les protestants, et il m'y
a pas de sours k Ourmiah. Cette situation ne peut se
prolonger. En plus de ces travaux i la maison, les
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confreres sont ap6tres au dehors; ils parcourent les
soixante-dix villages qui dependent de la Mission, ils
y pr&chent, confessent, bitissent des 6glises, inspectent les 6coles, vrais missionnaires comme les compagnons de saint Vincent. Avec eux vit l'abouna choriveque, qui administre le diocese et qui les aide pour
les cours du seminaire. J'ai assisti tous les jours a sa
messedans le rit chald6en, qui est si imposant.
J'ai 6galement visit6 notre ancienne mission de
Khosrova, a Ioo kilometres d'Ourmiah; il y avait, avant
la guerre, de magnifiques constructions, soit pour les
missionnaires 4 soit pour les soeurs. Ce devait etre bien
beau. Tout cela n'est plus que ruines, mais ruines
qui se reliveront vite quand les missionnaires et les
sceurs reviendront. La se trouvait un s6minaire, d'ok
sont sortis des pr&tres qui ont 6t6 de vrais martyrs,
souffrant les tourments et la mort plut6t que de se
tourner vers !a mosqu.e. Mgr Cluzel disait en son
temps.que les pr&tres de ce pays itaient d'or, mais
que leurs calices etaient de cuivre. -videmment, cette
parole ne pourrait pas etre dite de toutesles epoques.
Les tombes des confreres portent des inscriptions qui
.t6moignent du bien qu'ils ont fait. En voici quelquesunes: Hic quiescit D. Darnis,superior et praefectus apostolicus Missionis Lazaristarumin Perside,vir zelo propagandae fidei et chcldaicaegentis amore sane conspicuus,
obiit die V aprilis i858. R. I. P. - Hic jacet D. Baduel,
sacerdos plus, selo et modo probe educandae juventutis
praeditus, etc. Cette pauvre nation chaldienne a bien
souffert, et des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants ont 6t6 martyris6s avec nos confreres, Mgr
Sontag et MM. Dinka, L'Hotellier, Mirazis. J'espere
qu'ils seront un jour inscrits au martyrologe. Toute la
population r6clame le retour des missionnaires et des
sceurs. II y a du bien a faire et des villages nestoriens
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sont prets a se convertir, si les missionnaires reviennent.
Khosrova est le fameux village dont notre confrere
M. Bedjan itait propri6taire. Ce digne confrere a
contribui beaucoup au relevement des Chald6ens
catholiques par les livres qu'il a imprimes. Actuellement, il faudrait une imprimerie pour procurer aux
pritres, aux seminaristes, aux chr6tiens des livres de
pikt6 dans leur langue. Vraiment, nos confreres ont
bien miriti de la nation chald6enne.
I'ai aussi salue nos sceurs de Tauris; elles m'ont
montr6 leur maison; elles ont beaucoup de jeunes
filles; la petite seance a laquelle j'ai assisti a 6et vraiment intellectuelle, artistique et morale, comme celle
des garcons, et j'ai pu leur dire, sans manquer . la
verit6, qu'elles faisaient aussi bien qu'a Paris. Beaucoup de schismatiques arm6niennes se convertissent
chez les soeurs et c'est ainsi qu'on multiplie le nombre
des foyers catholiques. Si les jeunes gens catholiques
de la Mission se mariaient avec les jeunes filles catholiques des soeurs, ce serait la perfection. Mais le
mariage est affaire de sentiment et le sentiment ne
raisonne pas; de la vient qu'il y a trop souvent des
mariages mixtes. On assure la persev6rance des jeunes
illes par I'ceuvre des mires chretiennes.
Je me porte bien, Dieu merci. La temp6rature est
excellente. 11 fait tres chaud le jour; mais, d&s que le
soleil disparait, le froid regne en maitre. Le ciel est
d'une puret6 remarquable. Les Mages devaient etre
des Persans. Les Chald6ens pouvaient, plus facilement
qu'a Paris, examiner les itoiles. Le pays est tres sec,
mais bient6t vont arriver les neiges; d6j3 les sommets
des montagnes environnantes en sont converts et,
comme j'ai encore pas mal de cols 61evis a passer, il
faut me depecher, si je ne veux pas etre bloqu6, ou
oblig6 de sortir en avion.
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Veuillez agr6er, Monsieur et Tres Honor6 P&re,
l'expression de mes sentiments respectueux et me
croire toujours en Notre-Seigneur et Marie Immaculee,
votre tres humble fils.

tdouard ROBERT,
i. p. d. 1. m.
Lettre de M. ROBERT, assistant, .d M. COSTE
Ispahan, le 27 novembre 1929MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Votre-Seigneur soit avec nous pour jamais
Je vais avoir bient6t fini la visite de la Perse et je
ne vous ai pas encore donn6 signe de vie. II faut dire

Ama d6charge que je suis continuellement occupe a
rouler en automobile (ce qui ne facilite pas la correspondance) et A 6couter les confreres et A voir leurS
oeuvres (ce pourquoi je suis venu). Cependant, ayant
un petit moment libre, je veux vous dire mes impressions.
Je ne vous raconterai pas ma travers6e de Marseille
a Batoum; tout s'est pass6 sans le moindre malaise;
j'ai pu jouir pleinement des beautes et des avantages
de la mer, admirer A mon aise les levers et couchers
de soleil, contempler avec ravissement le spectacle de
Constantinople et du Bosphore; meme la mer Noire,
qui a mauvaise reputation, a etC pour moi la mer
Blanche. J'ai pu m'arreter un jour A Constantinople et
voir les confreres, qui m'ont recu a bras ouverts. On
experimente, en ces circonstances, le centuple promis
par Notre-Seigneur A ceux qui quittent leur pare et
leur mere, leurs freres et leurs soeurs. M. Lobry se

porte bien. M. Levecque a eu l'amabilit6 de me faixe
visiter Constantinople, particulierement les mosquees-
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En d6barquant i Batoum, je me demandais ce que
j'allais voir (on m'avait tellement dconseillU de passer
par la Russie!), mais je dois readre ce t6moignage que
les autoritis locales out &6t tres gentilles pour moi et
que les particuliers avec qui j'ai pu entrer en relations, en baragouinant le pen de russe que je savais,
ont eti d'une amabilit6 exquise et tres empresses a
me rendre service. Ne croyez pas surtout que ce soit
le chaud soleil de Perse qui me fasse employer ces
superlatifs.
J'ai done franchi l'Araxe, qui s6pare la Russie;
arriv6 en territoire persan, j'ai failli &chouer au port;
mon passeport n'a pas 6t6 trouvi en rggleimais,
comme le pr6pose a 1'inspection parlait persan, je
n'ai pas pu savoir ce qui manquait A mon passeport;
j'entendais de temps en temps les mots Tiflis, consul;
je ne savais que r6pondre. J'invoquais la Vierge puissante, patronne de la Mission de Perse, et saint
Raphael, qui est venu en ces contrees, et saint Simon
et saint Jude, qui y sont morts, et sainte Therese de
l'Enfant-J6sus, patronne des missionnaires, et par
consequent la mienne pour le moment. Le ciel eat
piti6 de moi et Dieu, qui fait mouvoir le coeur des
rois comme il lui plait, fit 6galement mouvoir le coeur
de mon gardien; apres un temps assez consid6rable,
il appela un interprkte,qui me dit qu'on allait sonmettre mon cas au chef de Djoulfa. Je restai donc a
l'extr6mite du pont sur l'Araxe, au milieu des soldats,
qui semblaient s'apitoyer sur mon sort, et je recommenqai mes litanies aux saints dA Paradis, sans oublier les saints missionnaires et les saintes Filles de
la Charite qui ont travaillk en ces lieux et les milliers
de chretiens qui y ont 6t6 martyrises. Enfin, aprbs un
temps qui me parut bien long, 1'interprkte revint.
Rien sur son visage ne trahissait le r6sultat de sa
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d6marche. Le pr6pose prit le papier qu'on lui apportait, le lut sans que je passe distinguer sur son visage
si j'6tais 6lu ou reprouv6. Maisi quand.je le vis faire
sur ses registres ce qu'il avait fait pour ceux qui
6taient passes avant moi, ]'espoir revint et bient6t se
changea en certitude. Enfin, il me rendit mon passeport, me donna une poign6e de main et fit signe aux
soldats de me laisser partir. Je, remerciai Dieu in petto
et je distribuai quelques gratifications, mais non pas
au cerbere qui avait failli me faire retourner en
Russie.
M. Rigter est venu au-devant de moi avec le fidile
Oannes, que connaissent tous ceux qui viennent en
Perse. II faut d'abord se remettre des emotions. Nous
allons chez une bonne famille chretienne et nous
mangeons le bon repas appr&t6 par les sours de
Tauris. Et ce sera toujouxs comme cela en Perse. Je
trouverai partout la main d6licate de nos chores sceurs,
qui donne en temps opportun ce qui est n6cessaire et'
utile. La boisson nationale est le the. On en vend
partout, meme dans les deserts. Faisons comme en
Perse et buvons du the. Je n'ai pas compte combien
j'en ai bu de tasses, mais le chiffre en est l6ev6, car la
plus petite visite comporte 1'offrande de cigarettes
(que j'ai toujours refusies) et d'une tasse de the, que
j'ai dti accepter pour ne pas etre impoli.
II faut maintenant se diriger vers Tauris ou Tabriz.
Comme moyen de transport, nous avons le choix entre
les chameaux, les ;nes, les chevaux, les voitures, les
automobiles ou le chemin de fer. Pourquoi, me direzvous, ne pas prendre le plus commode et le plus
rapide, le chemin de fer? Pour la raison bien simple
qu'il ne marche qu'une fois par semaine et qu'il faudrait attendre ici cinq jours avant son depart et parce
qu'il est, parait-il, d'une lenteur d6sesp6rante. II y a
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le- chameaux. Cela me tente et j'ai souvent admire
les files interminables de ces bonnes betes attach6es
le- unes aux autres, portant leurs fardeaux avec une

gravit6 qui fait rire, arretant les automobiles, qui ne
peuvent passer ni entre leurs jambes,ni i droite ou a
gauche. J'ai souvent passe de bons moments a les contempler dans les caravanserails, me regardant manger,
levant, abaissant leur long cou, s'accroapissant pour
recevoir leur charge, se relevant all6grement et partant fierement au son de la cloche du premier chameau
qui dirige la file. On les fait voyager ordinairement
la nuit, afin d'"viter les grands froids, et reposer le
jour, oil les grandes chaleurs les r6chauffent. Ils ne
mangent rien d'exquis : une espece de broussaille qui
pousse entre les pierres; et ils font du bon travail.
Cela m'irait de monter sur un chameau, d'autant
plus que je suis cuirass6 contre le mal de mer, auquel
exposent les mouvements en avant, en arriere, a
droite, a gauche de cet animal sympathique. Mais le
pas du chameau.est lent et mon temps est compti a
cause des neiges qui peuvent arriver bient6t et me
bic•quer dans un coin de la Perse. II faut done
renoncer au chameau si po6tique.
i1y a les gentils petits ines sur lesquels les Persans s'installent si volontiers et qu'ils font courir ou
du moins trotter assez vite et qu'on voit aussi nombreux que les chameaux. C'est int6ressant de voir ces
montures,que Notre-Seigneur a honor6es, en s'asseyant
un jour sur l'un& d'elles, aller en troupe de quinze,
v:ngt, portant des hommes, qui laissent balancer leurs
jambes, des femmes, qui se couvrent de leurs voiles
des qu'elles vous apercoivent, portant surtout des
fagots, des sacs, de la paille; quelques-uns de ces
anes ont de larges charges, qui ne pesent pas lourd,
mais qui tiennent une bonne partie de la route et qui
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encombrent facilement les portes des villes. C'est
agrdable d'aller sur un ane, quand cela ne dure qu'une
heure. Mais, si je prends ce moyen de locomotion, je
serai a Tauris dans quinze jours.

On pourrait prendre un cheval : les chevaux persans sont petits, rapides. J'ai rencontr6 souvent des
voyageurs a cheval, mais surtout des soldats surveillant
la contrIe, le fusil en bandouliere, des Kurdes chassant leurs troupeaux devant eux, quand ce n'etait pas
les troupeaux des autres. Cela fait bel effet dans It
desert, d'autant plus que maintenant le pays est
calme, les voyages sont sCrs et qu'on salt pertinemment que les cavaliers que vous apercevez au loin ne
sont pas des bandits qui vont vous ranqonner, sinon
vous d6pouiller complktement, meme de vos habits,
en vous offrant galamment une tasse de th6. Ce temps
est pass6; grice a la fermete du nouveau shah. les
routes sont sires et 1'on peut admirer a son aise les
cavaliers et leurs chevaux et aller admirer 6galement
les chevaux en pierre qui sont sculpt6s sur les montagnes que vous franchissez. Mais, helas! de nos
jours, il n'y a que le temps qui compte; le cheval
est encore trop lent pour un voyageur press6 comme
moi; force m'est done de prendre la prosaique automobile.
C'est done en automobile que j'ai fait tons mes
voyages en Perse. Les routes sont assez bonnes. Le
shah les fait entretenir; mais les pneus usent la
route, quand ils ne sont pas crev6s par les clous des
btes; mais les torrents viennent parfois inonder le
che.ain, et l'automobile se transforme en canot; c'est
rare cependant et je dois dire que l'on semble en
general avoir A coeur d'assurer de bonnes routes, des
routes passables aux automobiles, qui deviennent de
plus en plus nombreuses.
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En route done dans une automobile que M. Berthounesque, visiteur, m'a fait envoyer. Trois choses me
ravissent : le ciel, d'une puret6 incomparable; le
soleil, d'un cclat 6blouissant et d'une chaleur qui me
ferait croire que je suis en juillet; les montagnes
arides, oi il ne pousse que des pierres et des rochers.
Toutes les deux heures, on aperqoit un peu de vert,
quelques arbres; c'est un village aux maisons en terre.
Entre les villages, on voit tout A coup se dresser un
monument qui ressemble a une forteresse, ordinairement rectangulaire, flanqu6 de tours, garni de lourdes
portes. Si vous p6ntrez A l'int6rieur, vous voyez tout
autour des abris pour les hommes; le centre est occupe
par les grosses btes : chameaux, boeufs, ines, chevaux. Les petites betes logent indifferemment avec
les hommes et avec les animaux. C'est li que se refugiaient autrefois les caravanes, pour passer la nuit a
l'abri des brigands. Ces caravanserails sont maintenant peu friquentis et la plupart tombent en ruines.
A leur place, on construit dans les villages des h6tels,
o& les hommes peuvent coucher sur un lit de camp ou
un tapis de Perse; les animaux, reposer dans des
6curies convenables; les automobiles, attendre dans
des garages. On peut 6galement y trouver une tasse
de the, une assiette de palau (riz). Ici, comme dans
les caravans6rails, les petites betes logent gratis partout oi elles veulent.
Autour des villages, on cultive le coton au moyen
de canaux quiamenent I'eau quand il faut; les arbres
que nous apercevons sont surtout des amandiers et
des peupliers.
Nous arrivons a Tabriz a la nuit tombante. La garde
qui veille A l'entrie de la ville nous oblige A stopper
et examine attentivement mon passeport et les djavas
de mes compagnons. Cette petite c6r6monie se renou-
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vellera pendant mon sijour en Perse a chaque passage
ou entr6e dans une ville. Le plus que j'aie attendu a
et6 une demi-heure. On m'a dit qu'un jour un confrere
a attendu deux heures. Quand on va en Perse,
comme, du reste, dans beaucoup de pays, il ne faut
pas oublier d'emporter quelques kilos de patience.
Nous autres, Occidentaux, nous sommes presses,
affaires, nous courons, nous volons; les Orientaux ne
sont pas presses; ils ont le temps; ce qui ne peut &tre
fait aujourd'hui le sera demain ou apris-demain.
Bonne 6cole pour acqubrir et d6velopper cette belle
vertu de patience que saint Jacques recommande tant.
Estimons-nous heureux; autrefois, on ne se contentait
pas d'arreter pour une demi-heure, on obligeait a
s6journer, des que telle heure 6tait pass&e, jusqu'au
lendemain matin apres le lever du soleil.
Au moment oi le laissez-passer vanous etre dlivr6,
une auto arrive derriere nous,amenant M. Franssen,
qui vient me saluer et me chercher pour Ourmiah. On
s'embrasse et nous faisons notre entree dans Tabriz;
plusieurs rues ont 6t6 d6fonc6es par de grandes inondations; aussi notre auto monte, descend, se penche
a droite, a gauche, en avant, en arriere et finalement
arrive a la porte des confrires.
M. Berthounesque nous accueille avec grande amabilit6. II est sup6rieur, visiteur, directeur des sceurs
et en plus superieur de la Mission catholique latine
de Perse; il a au-dessus de lui un administrateur apcstolique du diocese d'lspahan, qui est lgr Martin. et
un d616gu6 apostolique, qui est Mgr Smets. Avant la
guerre,:ces trois charges 6taient remplies par un seul
homme et les derniers titulaires ont 6et Mgr Cluzel,
Mgr Thomas, Mgr Montety, Mgr Lesn6, Mgr Sontag,
tous de la Congregation de la Mission. Actuellement,
le d1e6gu6 est un pretre s6culier hollandais, 1'admi-
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nistrateur est un carme francais et le supbrieur un
lazariste, 6galement franaais.
Les Lazaristes out &t6 appel6s en Perse par M. Bore,
qui, n'etant pas pretre, veut, d&s 1837, faire la classe
a Tabriz, a Teh6ran, a Ispahan. M. Bor6 6tait r6v6re
par les musulmans, qui l'appelaient . l'homme qui
prie et qui enseigne n. Son souvenir est gard6 religieusement en Perse et j'ai bsni a Tabriz la maison
ou il a fait la classe, il y a presque cent ans.
Les confreres ont ! Tabriz une belle et grande
6glise, qui sert pour les Latins et les Armeniens.
Beaucoup de vitraux ont &t6 brises, soit par le vent,
soit par d'autres causes, et remplac6s par du papier
ou par des planches. L'exterieur de l'6glise est dans
le style persan; l'interieur la fait ressembler A une
petite cathedrale ogivale. La lumiere abondante que
repand Ie soleil de Perse ne demande pas de larges
ouvertures pour voir clair dans l'6glise. Elle est un
peu froide en hiver. Elle a pour titulaire la Vierge
Puissante et Ie maitre-autel est surmont6 d'une belle
statue de Marie tenant le globe entre ses mains. II y
a quelques tableaux, meme celui de saint Expedit. Des
tapis ou des nattes recouvrent les dalles, comme
partout en Perse, oh les tapis ornent la plus petite
maison.
En plus du ministere paroissial, les confreres ont
une ecole, dont M. Clarys est le directeur et dont il
s'occupe avec un grand d6vouement, aide par M. Rigter, a qui sa connaissance de plusieurs langues permet de rendre de grands services. Les enfants ont
donna une seance en mon honneur et je dois leur
rendre ce temoignage qu'ils s'en sont fort bien tir6s.
J'ai parcouru les classes pour me rendre compte de

la force des 61.ves, en franaais du moins, car le persan et I'arm6nien sont pour moi du chinois.
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La residence des confreres est agreable, avec
double veranda, jardin, oi l'on peut vraiment se
reposer sub vite, et grande terrasse, d'oi l'on jouit
d'nn beau coup d'ceil sur la ville et les montagnes.
Quoique je ne fasse pas la visite des maisons de
sceurs, cependant je suis alle les saluer, leur donner
la benediction du Superieur general et elles m'ont fait
visiter leurs maisons et voir leurs oeuvres. Les sceurs
de Tauris ont une grande et belle maison, qui compte
beaucoup d'enfants externes et internes. Les deux
petites seances auxquelles j'ai assist6 m'ont prouvi
que les soeurs ne perdaient pas lear temps aupres de
leurs Cleves, catholiques on schismatiques ou musulmanes. II se produit des conversions parmi les schismatiques internes. Beaucoup de mulsumanes se convertiraient si les barrieres sociales tombaient et il est
probable qu'elles tomberont bient6t. On rencontre de
belles ames parmi les musulmanes. La Perse 6voiue
rapidement. Esperons que bient6t entiere facilitC
sera donnie pour passer du mahom6tisme au catholicisme. De la maison sont sorties trois Filles de la
Charite. Les sceurs de Tauris ont eu beaucoup a souffrir durant la guerre; elles oat dia entreprendre, sous
la neige, un long voyage avec leurs enfants pour
echapper g l'ennemi, qu'on disait sur le point de
penetrerdans la ville. La suite montra que cescraintes
6taient chim6riques, mais les soeurs avaient retu l'ordre
de partir et elles en furent pour leurs peines et aussi
pour leur argent.
Je ne vous d6crirai pas la ville de Tauris : A part
une grande avenue toute moderne, les rues sont
6troites, bord6es de magasins oih 'on trouve toutes
sortes de choses curieuses, encombries par les ines,
les vendeurs de fruits, couples par des raisseaux,qui
amenent I'eau dans toutes les habitations. L'extbrieur
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des maisons n'est pas joli; toute la beaut6 est a I'intCrieur; quand on a franchi la porte on pent admirer
de belles cours avec colonnes et bassin, de grandes
et petites chambres avec tapis luxueux et calemkars
somptueux, fauteuils et divans nombreux, guiridons
en bois precieux, plateaux en bronze travaill6 a la
main, etc. Dans les rues, tous les hommes portent
le palevi on k6pi gris ou noir; c'est la coiffure
nationale et obligatoire pour les Persans. Quiconque
ne la porte pas est expos6 i des peines et a des
sevices. Les etrangers et les mollahs persans sont
dispenses de cette coiffure. Les femmes musulmanes
sont toujours voilkes dans les rues. Les Arm6niennes
sont habillies comme les Europeennes. Dans la grande
avenue, il y a, comme a Paris, des agents qui indiquent aux voitures quand elles peuvent passer. On
parle turc & Tauris. Le shah de Perse pousse beancoup a l'6t'de du persan, pour unifier son peuple; et
chez nos confreres et chez nos sceurs, on enseigne
le persan conjointement avec le francais et l'armAnien.
I1 me faut quitter Tauris pour Ourmiah. Je pars,
avec M. Franssen, dans 1'auto de Francisque, ancien
elive de la Mission, qui me conduira dans tous mes.
voyages. Si l'on vous demande un chauffeur modtle,
indiquez Francisque. II tourne avec un brio remarquable dans ces lacets dangereux que nous sommes.
obliges de suivre pour gravir les hautes montagnes et
il c6toie les pr6cipices avec la siret6 d'un mulet; il
ralentit aux multiples foss6s que lescours d'eau font sur
la route; il a une endurance pen commune: il m'a conduit une fois pendant vingt-quatre heures conshcutives,
sans que la conduite de I'auto trahit la moindre nervosit6; ii toune .dans les rues ktroites des villes et des.
villages; il passe a travers les troupeaux de chameaaux
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et d'&nes; il franchit les torrents sans le moindre accident. Je suppose que saint Raphael, que j'avais pris
pour guide, 6tait au volant avec Francisque.
Nous nous arretons a Khosrova pour visiter ies

ruines des maisons des missionnaires et des sceurs. I1
y avait, avant la guerre, une belle r6sidence, un seminaire chaldien, un palais episcopal, une cath6drale
sous le vocable de saint Georges. Mgr Cluzel, le premier d61•gu, apostolique, appelait Khosrova la Rome
de la Perse; il disait que de 1l sortaient des pretres
d'or, qui n'avaient que des calices de cuivre. Les
confreres 6taient proprietaires de tout Khosrova; ils
y levaient l'imp6t; ils construisirent une residence,
dont les ruines attestent l'antique splendeur. Les
inscriptions gravies sur les tombes des confreres
montrent la ve6nration qu'on avait pour eux et
l'amour qu'ils avaient pour le peuple de Khosrova.
Et cependant, ces gens meritaient un pen 1'6pithbte
que saint Etienne adressait aux juifs de son temps:
Dura cervice et incircumcisis cordibus et auribus.
L'histoire de Khosrova est ce61bre surtout par les
demiles qu'ils eurent entre eux et avec leur 6veque
et avec certains missionnaires. Peut-etre les desaccords auraient-ils 6t6 moins grands si les missionnaires n'avaient eu a s'occuper que du spirituel.

Quoi qu'il en soit, les barbes blanches, c'est-a-dire
les chefs do pays, reclament le retour des missionnaires dont ils font grand 6loge. Deux confreres ont
te6 massacres pendant la grande guerre, parce qu'on
avait trouv6 chez eux des armes qui y avaient ite
d6posies k leur insu. Beaucoup d'habitants de Khosrova sont morts pendant ces terribles 6venements et
M. Franssen m'a dit qu'il avait vu la plaine de Khosrova remplie de leurs ossements. Les b.timents de la
Mission sont detruits; mais les fondements demeurent.
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Quelle belle maison ce devait etre! Esporons qu'un
jour elle se relevera de ses ruines.
J'ai passe la nuit a Khosrova dans la maison d'une
barbe blanche et j'ai admire comment les Orientaux
ont le culte de l'hospitalit6. Nous paraissons les
maitres de la maison. On nous a servi un repaicomme
ceux dont il est question dans les auteurs antiques, et
il fallait manger double ou triple portion de chaque
plat. Nous etions assis sur des chaises, servis par les
femmes; les hommes.se tenaient accroupis autour de
nous, meme le proprietaire, Jusqu'I une heure avaic6e de la nuit, il a fallu entendre les histoires du
passe et les demandes pour l'avenir.

Le lendemain, j'ai dit la messe dans la chapelle
des seurs, qui est le seul batiment intact, et nous
sommes repartis en auto pour Ourmiah.
La plaine d'Ourmiah n'est pas un disert; elle est
arrosie, cultivie; elle comprend de nombreux villages, dont beaucoup renferment des 4glises et des
ccoles catholiques.
Nous longeons le grand lac d'Ourmiah, dont les
eaux sont salbes an point qu'on ne peut s'y noyer.
Nous franchissons des cols assez 6lev6s; nous longeons les formidables montagnes kurdes qui ressemblent a une troupe de cavaliers pr&ts a descendre
dans la plaine. Cette comparaison n'est pas de moi;
je l'ai lue dans un auteur. M. Franssen, qui a vccu
avec les. Kurdes et qui est 1'ami de leur chef, me
racoite, pendant le voyage, des histoires de brigands
qui me feraient fr6mir si je ne savais que je n'ai aucun
danger i courir et que je ne suis qu'un missionnaire
en peinture, install6 confortablement dans une automobile et bien protig9 par les troupes persanes.
A peine arrive a Ourmiah (dont le nom officiel
est Rezaieh, du nom du shah Reza), ma premiere
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visite est pour l'ancienne Mission qui n'est plus qu'u
monceau de ruines. La sont morts ct sont enterr6s
des centaines de martyrs, particalibrement le cher
Mgr Sontag, que j'avais connu au s4minaire et qui, semblable au Boa Pasteur, a donni sa vie pourses brebis,
ne voulant pas les quitter et demeurant avec eux tant
qu'il y avait da danger. Ilest v6 nerA comme un saint
et toutes sortes d'histoires circulent sur son compte.
En voici une. Un musulman voulut, apr s les massacres,
aller prendre ala Mission quelques objets; il reviat
bient6t tout d&figur6; il se mit au lit; ii dit sa
femme que Mgr Sontag n'6tait pas mort, car il venait
de lui apparaitre pendant qu'il cherchait a voler et le
lendemain, . cinq heures, ce malheureux rendait
1'ame. J'ai parcourn m6lancoliquement ce vaste terrain des missionnaires et des soeurs et j'ai prik les
martyrs de devenir, eux aussi, par leur sang one
semence de chr6tiens.
A cot6 du vieux tronc qui portait autrefois des
branches si touffues, une jeune tige a pouss6, elle a
grandi, elle est devenue un bel arbre, qui produit
de bons fruits et qui abrite de nombreux oiscaux,
grace an ztle des missionnaires. M. Franssen, le sup-rieur, a t&6 consul pendant la guerre; AI est notre
pere, m'a dit un Chaldden; c'est on vrai religieax,
disent les musulmans.
11 a relevi la Mission, qui est fort bien install6e
dans deux maisons particulibres. La Mission comprend des oeuvres tres interessattes, tres vivantes et
tout B fait dans l'esprit de notre -6tat. D'abord, us
s6minaire chald6en qui compte plus de vingt grands
s6minaristes et quelques petits. J'ai vctu des heures
bien agriables avec ces chers s6minaristes et il me
semblait ktre en France. On y enseigne les aatieres
de nos grands s6minaires. Les jeunes gems parlent
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courammnent le franqais; ils sont intelligents, picux,
disciplin6s, ouverts; c'est un plaisir de converser avec
.eux. Je serais volontiers rest6 au s6minaire chald6en
pour y professer quelques cours. M. Franssen dirige
ce s6minaire et il est aid6, pour les classes, par ses
confreres et par I'abouna chor6v6que, qui fait les
cours de chald6en.
A c6te de ce s6minaire, il y a 1'6cole Saint-Joseph
internat et externat), dont M. Elias Abraham s'occupe
.avec beaucoup de zele.
Un peu plus loin se trouve l'6cole des filles, dont
M. Zayia Abel est le directeur, en attendant que les
sceurs reviennent. M. Zayia est une vieille connaissance; j'ai fait mon sdminaire avec lui et je le revois
-avec plaisir, toujours gai, toujours habile pour. une
foule d'inventions, d6vou6 pour ses chers compatriotes, qu'il va visiter souvent, ainsi que M. Elias
Abraham, dans leurs villages de la plaine et des
montagnes. Ces confrrees sont de vrais missionnaires,
comme les premiers compagnons de saint Vincent;
ils vont pr&cher la mission, ils emportent leur chapelle et leur lit; ils vivent avec les gens et les bates;
ils visitent les ecoles; ils surveillent les maitres et les
cat6chistes et ils rentrent, harass6s de fatigue et
pleins de m6rites.
Je recois des del6gations de toutes cat6gories de
personnes : on me debite (ou plut6t on me chante) des
compliments dans diverses langues; on me demande
-des sceurs (autant que de couplets chantes) et on me
fait 1'iloge des Peres.
Je suis oblige d'interrompre; la suite k une autre
fcis ;,ixch allah, comme disent les Persans, s'il plait
SDieu. Bonne et sainte ann6e! Votre tres humble.
Edouard ROBERT,
i. p. d. 1. m.

AMERIQUE
COLOMBIE
LES NOCES

D'OR

SACERD.OTALES

DE

M. J.-B. BRET

A la nouvelle que le 29 juin 1929 allait amener le
cinquantinme anniversaire de 1'ordination sacerdotale
de M. Bret, ancien visiteur des Pretres de la Mission
et actuel directeur des Filles de la Charit6 de Colombie,
le journal La Voz Catllica emit ie d6sir de fetes
publiques et solennelles, et Mgr 1'6vque de Cali se
proposait de 'chanter, a cette occasion, une messe
pontificale en sa cathedrale. On comptait sans la
modestie du ils de saint Vincent de Paul. M. Bret,
en effet, ayant appris ce projet, exigea absolument
que la fete se passat en famille et que la c6ermonie
religieuse se c6lebrat simplement, en la chapelle de
la Maison centrale des Sceurs.
Une dizaine de pr6tres de la Mission avaient pu
venir a Cali et, a leur tete, l'actuel Visiteur de la province, M. Pron, ainsi que les prdfets apostoliques de
Tierradentro et d'Arauca, Nosseigneurs Larquere et
Potier.
Le 28, dans la soiree, M. le Visiteur, en presence
de ses confr&res, en quelques phrases pleines et bien
senties, felicita le v6ner6 jubilaire et le remercia de
tout ce qu'il avait fait pour la province.
Au matin du jour anniversaire, la chapelle de la
Maison Centrale 6tait trop petite pour contenir les
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srcurs de la ville et des environs, accourues pour s'unir
aux actions de grices du pretre et attirer, par leurs
prires reconnaissantes, d'abondantes faveurs du ciel
sur leur Pere tres appricie et tres aimi.
A huit heures, une messe solennelle fut chantee par
.Mgr Larqubre, en presence de 1'6veque du diocese,
.Mgr Louis-Adrien Diaz, et de son predecesseur,
Mgr Perlaza, archeveque titulaire de Pompeiopolis.
Toutes les communautes de la ville, Franciscains,
Augustins, etc., avaient d6lgue leurs repr6sentants;
les membres du clerge siculier 6taient au complet et
beaucoup de pretres du diocese avaient envoy6 l'expression du vif regret qu'ils 6prouvaient de ne pouvoir
s'unir par leur presence a cette manifestation de sympathie et de gratitude, la coincidence de deux jours
f6ri6s les empechant de s'absenter de leurs paroisses.
Les sceurs exbcuterent une d6licieuse messe en musique
a plusieurs voix.
Si M. Bret avait pu exiger qu'aucun toast ne fit
porte lors des agapes familiales qui devaient suivre,
il ne put se soustraire a l'expression de la reconnaissance gen&rale traduite par le discours de M. PierrePaul Martinez, cur6 de' Buga, et premier 6lve de
l'6cole apostolique de Call. Cette oracidn gratulatoria
meriterait d'etre cite en entier. Cueillons-en quelques
passages :

( Considerons cette vie, depuis son aurore, qui
s'eleva, le 28 decembre 1854, a Longes, non loin de la

grande ville de Lyon. Form6 par des parents chr&tiens, le jeune Jean-Baptiste eut bient6t le bonheur
d'etre accueilli a l'ombre bienfaisante des cloitres du
petit siminaire de Lyon. Cette ville, c6lbre par son
industrie, merite de 1'atre davantage encore parce
qu'elle est la fidile dbpositaire d'une insigne relique,
le coeur de I'ange de la charit6 qui passa sur cette
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terre sous le nom de Vincent de Paul, diployant audessus d'elle les ailes immenses de l'amour pour abriter
toutes les miseres et toutes les souffrances... Peut-etre
que la meditation quotidienne des vertus de saint
Vincent,incarnees dans ce cceur,garde sous les voites
augustes de la superbe cathedrale, 6veilla en M. Bret
le disir d'entrer dans la,Congregation de la Mission.
Aprcs la vie silencieuse du noviciat, ii se consacra
defiitivement i l'apostolat par les vaeux perpetuels,
prononcds en 1875. Par une heureuse disposition de
la Providence divine et comme augure de ce que devait
etre la vie de son serviteur, Mgr Charles Bermudez,
6veque de Popayan, alors exile, lui confira les Ordres
mineurs. Le cardinal Richard, de trbs sainte m6moire,
1'ordonna sous-diacre et diacre; la ville de Meaux,
siege 6piscopal du grand orateur Benigne Bossuet,
gloire de 1'iloquence de la chaire frangaise, le vit, il
y a aujourd'hui cinquante ans, rev6tu pour la premiere
fois des ornements sacerdotaux, debordant de ces
suaves emotions qui efreignent les fervents l6vites a
l'heure binie de gravir les degr6s de 1'autel pour
offrir de leurs mains tremblantes, les yenx mouillis
de larmes d'allegresse, le divin Agneau s'immolant
pour les piches du monde.
c Pen apres son ordination, le jeune ap6tre traversa
les mers et dibarqua sur les rives splendides de notre
Amerique. 11 fut d'abord professeur, puis superieur
du seminaire de San-Jos6 de Costa-Rica.
- Mgr Bermudez, semblable a un ch&ne robuste que
les plus terribles ouragans ne parviennent pas k abattre,
caressa, des son arriv6e a Popayan, le dessein de
fonder un veritable s6minaire; mais il voulait l'etablir
sur des bases solides. Quels seraient les constructeurs
experts qui donneraient a l'edifice lasolidite,garantie
d<e dur6e, et h qui il pit donner toute confiance? Telle
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etait la question que se posait le prudent prilat, durant
son voyage en Europe. II pensait, comme tous les
hommes judicieux de cette 6poque,-que personne ne
pourrait mieux r6pondre h ses d6sirs que le fils de
saint Vincent de Paul, i ce modele du pretre, qui
a parait avoir et6 susciti de Dieu,non seulement pour
c apporter remnide aux miseres corporelles du pauvre,
a mais principalement pour subvenir aux nkcessit6s de
S'l'glise. » Mais la pinurie de ressources p6cuniaires
et le refus da Superieur gn&ral retardbrent l'immdiate r6alisation de ce beau projet. Or, la vente d'un
objet de haute valeur,qui enrichissait la cath&drale de
Popayan, et l'intervention du Souverain Pontife triompherent de ces obstacles, en apparence insurmontables, et, peu apris, Mgr Bermudez avait le bonheur
de voir r6alises ses d6sirs; deux pr&tres de valeur et
dont le souvenir nous demeure tres cher, MM. Foing
et Rieux, venaient jeter la premiere semence.
a Puis une persecution dclhainue A Costa-Rica
envoyait en Colombie M. Bret, qui, en 1885, fut charge
par ses sup&rieurs d'une chaire an grand s6minaire
de Popayan. En septembre de la mime ann6e, fut
transf6r6e a Cali l'EIcole apostolique que M. Foing
avait fondee avec cinq 0l6ves, l'ann&e prec6dente, en
la maison de Saint-Camille. M. Bret fut d1signe pour
remplir les difficiles fonctions de sup&rieur; oui, difficiles, car tout 6tait A faire, meme la maison. Elle
s'l6eva bient6t, telle que nous pouvons encore la voir,
et les douze C61ves de la rentr6e de 1886 se multiplierent bien vite, A la grande consolation du digne
sup.rieur et de ses collaborateurs, MM. Hoyos, Puyo
et Arias. Et ce furent des fruits de b6nediction qui
sortirent de cette demeure : des prtres et des laics,
qui, de toutes leurs vertus et leurs talents, oat vaillamment lutti pour la cause catholique, contribuant .
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maintenir victorieux,au-dessus de notre incomparable
vall6e du Cauca, l'6tendard sacr6 de Jesus-Christ.
4 Comme tout ici-bas, l'9cole apostolique, commencee sons de si heureux auspices, eut ses vicissitudes; cinq ans apres, pour des motifs graves, au
jugement des sup6rieurs, elle dut fermer ses portes.
M. Bret se rendit alors &Tunja. II y posa les premiers
fondements des deux s6minaires. Une annee plus
tard, nous le voyons entreprendre le voyage de France
pour soigner une grave maladie; il en revint en parfaite sante et plein d'ardeur. A lavoix de l'obiissance,
il se consacra a l'6vangelisation des vastes rigions
qui forment aujourd'hui le departement de Coldas et
oi tr6nent, comme d'heureuses reines, les florissantes
villes de Peireira, Santa-Rosa de Cabal et Villa-Maria.
t Peut-ktre que, durant ces courses apostoliques,
les yeux de M. Bret s'arrkterent avec complaisance sur
les vertes collines qui entourent la pittoresque SantaRosa de Cabal. Bient6t, son cceur choisissait ce lieu
pour y ressusciter l'lcole apostolique. Sous les yeux
6tonnis des habitants de l'endroit, s'ileverent, au sud
du groupement d'habitations, les murs de 1'itablissement, qui cachaient aux regards du monde les vertus
du sup6rieur, vertus que Dieu benissait en faisant
6clore, nombreuses, les vocations pour le sacerdoce et
la Congregation.
d(Ilfutarrach6 a cetteoeuvre florissante par la volonm
de ses superieurs, qui l'investirent des bautes charges
de Visiteur de la province et de directeur des Fille_
de la Charite. II occupa le premier poste durant dixneuf ann6es et en remplit les fonctions avec une prudence aviaee et une infatigable activiti. Ainsi le proclament - n'en d6plaise a sa modestie, qui voudra:t
se derober! -les multiples fondations de cette longue
piriode de fatigues et de soucis : la maison de Missions

--

421

--

de Nataga; la prefecture apostolique de Tierradentro;
le s6minaire et la maison de Missions d'Ibagu6; la
prefecture apostolique d'Arauca; la Maison Centrale
des Lazaristes A Bogota, et les nombreuses maisons de
Filles de la Charite, desservies aujourd'hui par plus
de quatre cents sceurs, qui jouissent toujours du
bonheur de le poss6der a la tete de la province colombienne.
( Pour terminer, je ne dois pas omettre que. plus
d'une fois, M. Bret fut honor6 de la haute mission de
commissaire extraordinaire; car le Supirieur g6n&ral
1'envoya visiter, en son nom, les maisons d'Espagne,
de l'Equateur et de I'Amerique Centrale. v
Et P'orateur termine en saluant, en M. Bret, e pere
et le fondateur de presque toutes les maisons de la
double famille de saint Vincent en Colombie et en
empruntant, pour rendre gloire B Dieu, les termes
6loquents de l'6loge de Mgr Bermudez, prononc6 par
M. Faustin Segura, dec&d, il y a quelques ainees,
dans la Congregation de la Mission.
Ala suite de ce discours, M. Bret entonna le Te
Deum, qui fut altern6 par les sceurs et le clerge. Bien
des yeux se mouillirent de larmes.
M. Martinez avait rendu l'hommage del'ext6rieur.
Dans 1'apres-midi, les confreres et les Filles de la
Charit6, rkunis a la Maison Centrale des Sceurs,
devaient offrir au v6nerable jubilaire 1'expression des
sentiments de lt famille. M. Joseph-Antoine Ruiz,

assistant'de M. Bret, porta la parole au nom des Missionnaires de la province :
(c TRtS VENER

P-RE ET TRES CHER CONFRERE,

si Jamais ne s'est produite, en notre province de
Colombie, une manifestation d'affectueuse gratitude
plus sincere, plus spontanee, plus g6n&rale que celle
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a laquelle nous assistons en ce jour, i l'occasion da
cinquantieme anniversaire de votre ordination sacerdotale. Aussit6t que, par un heureux hasard, nous avons

en connaissance d'une si heureuse chose et que nous
avons pu en faire part a nos confreres et a vos filles,
I'enthousiasme s'empara de tous les coeurs, et, depuis
plusieurs mois, nous hitions de nos voeux ce beau
jour.
a Notre digne Visiteur, Nosseigneurs les pr6fets
apostoliques, quelques superieurs et professeurs de
nos s6minaires, ont interrompu volontiers le cours de
leurs travaux, pour venir vous donner une accolade fraternelle et t6moigner,par leur presence,du filial attachement qui nous unit ý vous. Dieu sait combies
penible est le sacrifice de ceux qui n'ont pu etre personnellement avec nous en ces moments solennels,
parce que tous, sans exception, soyez-en bien assure,
tons, nous vous aimons de tout notre coeur.
« Comment pourrait-il en etre autrement, venre&
Pere, alors.qu'en vous nous voyons le laborieux et

infatigable missionnaire qui, depuis un demi-si&cle,
travaille sans repit en notre chore Colombie, I'aimable
et exemplaire sup&rieur de plusieurs maisons de la
province, le sage et prudent Visiteur qui, durant pros
de quatre lustres, gouverna, de main douce et ferme
a la fois, cette province, si chere au coear de saint
Vincent, mutliplia les 6tablissements, 1leva les constructions n6cessaires et s'efforca de maintenir .chez
tous 1'esprit du saint Fondateur, le missionnaire enin
qui, oblig6, par son 6tat de sant6, de renoncer a la
direction de notre chbre province, continue A etre
pour tous le Pere tout de bont6, l'ami fid:Ie, le conseiller prudent et l'exemplaire des vertus d'on v4ritable ils de saint Vincent de Paul!
(c En outre, si l'Esprit-Saint nous conseille de
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combler de louanges et de b6endictions ces hommes
qui se rendirent glorieux par les oeuvres qu'ils r4alisirent, et specialement ceux qui furent nos pares,
puisque nous tirons d'eux notre origine : Laudemusviros
gloriosos et parentes nostros in generatione sua, et si, en

majeure partie, les Lazaristes de cette province sont
colombiens, et colombiens attaches de tout leur coeur
a leur petite patrie, il est juste et 16gitime que nos
<ceurs dibordent de gratitude envers ceux qui nous
ont engendres a la vie religieuse, envers ces nobles
fils de I'illustre France, qui, depuis pres de soixante
ans, volant sur les ailes de la charit6 et de I'apostolat
jusqu'a notre cher pays, se sont efforcis et s'efforcent
encore de former de dignes ministres du sanctuaire et
pasteurs du troupeau du Seigneur, de distribuer le
pain de la vie divine aux peuples affambs de vie surnaturelle, de les instruire dans la foi et les sauver; de
pr6parer de bons peres de famille, de bons citoyens,
d'excelients magistrats, d'horoiques d6fenseurs des
droits de la patrie et des gouvernants catholiques,
honneur et gloire de la Colombie.
u Est-il une occasion plus propice a la manifestation de notre gratitude que la c6lbration des noces
d'or sacerdotales de l'un desplus insignes bienfaiteurs
de l'glise colombienne? C'est pourquoi je voudrais
(vin6ris pretres qui m'kcoutez, pardonnez-moi la
libert6 avec laquelle je m'exprime, alors que j'ai conscience de n'avoir d'autre merite que la sinc6rit6 de
mes paroles, ni d'autre titre que celui de < presque
doyen ) des Lazaristes colombiens), je voudrais, dis-je,
que vous considCriez cette modeste manifestation,
cette inoubliable fete comme un monument vivant
qu'Wl1vent en leur cceur les fils de saint Vincent colombiens, destine a perp&tuer l'hommage de leur reconnaissance envers ieurs insignes bienfaiteurs, leurs
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pares dans la vie religieuse : Prisca sic Patrum mowumeita narrant.
" J'y graverai en lettres d'or le nom de I'inoubliable
M. Gustave Foing. Qui ne se sentirait profondement
emu d'entendre rappeler, en ce jour, ce nom venere
du premier Visiteur de la province, qui travailla avec
tant d'ardeur et sut si ginereusement souffrir en sa
seconde patrie, qu'il aimait avec d6lire!
a J'y inscrirai le sympathique -M.GermainAmourel,
qui, durant les quelques annies qu'il passa parmi
nous, comme Visiteur, sut gagner l'affection de tous
par sa simplicite de colombe, son amabilitA et sa cordialit6 exquises.
u Le respectacle M. Revellire, troisieme visiteur
durant un certain nombre d'annees.
« Quant a vous, venere Monsieur Bret, quatrieme
Visiteur de Colombie, et vous, tris digne Monsieur
Pron, vous aussi. Messeigneurs les prefets apostoliques,
vous savez bien la place que vous occupez ennos coeurs
reconnaissants.
u Comment oublier, en cette circonstance, le nom
dii tres aim6 J.-B. Malezieux, d'exterieur austere et
quelque peu froid, mais de cceur d'or et d'une droiture a toute 6preuve, celui aussi du saint M. Stappers et enfin de tant d'autres venerables pr&tres, qui,
durant ces cinquante annees, se sont sacrifies pour
notre pays"
c Gloire done a ceux qui ont semi, ou qui continuent A jeter la divine semence sur le sol de notre

Colombie! Reconnaissance aux ap6tres de notre patrie
et amour 6ternel nos Peres, qui nous devons tant!
c( Que Dieu les comble de ses b6nedictions et leur
donne, au ciel, la couronne promise aux vaillants
ap6tres de Jesus-Christ !
« Recevez done, tres cher Monsieur Bret, le t6moi-
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gnage sincere d'attachement de ceux i.ui sont heureux de se dire vos confreres et fils reconnaissants. »
Une scur de la Maison Centrale lut alors une adresse,

oii tait exaltte I'excellence du sacerdoce, ou 6taient
rappels les services rendus par M. Bret aux Filles
de la Charite de Colombie, depuis pres de trente ans
qu'il en est le directeur.
Puis les sceurs pr6senterent au jubilaire un arbuste;
arbuste precieux qui avait des billets de banque pour
feuilles et des pieces d'or pour fleurs. Beau cadeau,
certes, qui, en passant par les mains de M. Bret, devait
aller Al'Ecole apostolique.
M. Bret alors 6pancha son coeur 11 rendit graces a
Dieu de son sacerdoce et des faveurs qui l'ont accompagn6 depuis cinquante ans, sollicitant des prieres
pour r6parer, disait-il, les fautes du passe et obtenir
de bien employer les jours que la Providence lui
accorderait encore. On eilt cru entendre un Pere de
1'Eglise.
Apres le salut du Tres Saint Sacrement, eut lieu,
la maison des Missionnaires, la reception d'une d6ligation du Conseil municipal de Call. Son president,
le g6neral Henri Palacios, ancien 6elve et admirateur
du jubilaire, loua, dans un beau discours, le ,,maitre
ideal , qu'il avait eu. Spontaniment, la musique militaire vint rehausser la fete.
De toutes parts avaient affluB les tel6grammes de
filicitations : seurs et missionnaires. anciens eleves
de Cali et de Sainte-Rose, pr&tres des divers dioceses
oh nous sommes 6tablis, tinrent h s'unir a ceux qui
entouraient le bien-aim6 jubilaire. Le cardinal Gasparri avait transmis la binediction du Saint-Pire;
MI.le Superieur g6enral, la Tres Honoree Mere, le
Nonce apostolique de Bogota, les archeveques de
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Panama et de Guatemala daignerent aussi envoyer
leurs vceux.

Les membres de la double famille de Colombie
saisirent avec plaisir cette occasion de t6moigner i
celui qp•'ls considerent, a juste titre, comme leur
PNre, les sentiments qui remplissaient leur Ame; il
leur fut doux de constater l'universelle sympathie et
la profonde reconnaissance qui entourent ce vrai fils
de saint Vincent qu'est M. Bret, dont 1'activit6 prudente et sage n'eut d'egale que la modestie.
SAN SALVADOR
M. CONSTANT VELTIN

M. Veltin avait suivi la carriere militaire avant de
revetir les livrees des enfants de saint Vincent; et il
conserva toujours, dans sa d6marche, dans son temperament et dans ses decisions,quelque chose de sa premiere formation; mais l'empreinte de la grace de sa.
vocation et des vertus de la Mission dominait en lui ;
et tous ceux qui ont eu le bonheur de l'approcher et
de vivre en sa compagnie ont etC toujours frappes de
sa grande bonte, de son admirable patience avec les
pauvres, au point que ses confreres lui reprochaient
quelquefois son exces de credulite et de condescendance avec les humbles et les pauvres qui sollicitaient
sa charit6. II se laissait volontiers tromper et n'avait
pas l'air de vouloir se corriger.
Ce n'est pas qu'il manquit d'intelligence et de clairvoyance. Dans les questions d'administration, quelquefois un peu compliquees et meme epineuses pour
lui, ilsavait prendre ses responsabilites et faire valoir
ses decisions. II pratiquait facilement la simplicit6 de
la colombe avec les humbles, les ignorants et surtout
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avec les enfants, qui faisaient ses delices. Et de par
ailleurs, on le voyait s'environner de prudence et de
reserve, quand il le fallait, avec les pr6tendus habiles
du monde.
On a remarque chez lui une dose extraordinaire de
solide pibti. Sa fidelit6 I tous ses exercices n'6tait pas
celle du serviteur craintif et servile; il manifestait a
son Createur la confiance filiale d'un enfant pour son

pere. Jamais ii n'a omis l'oraison du matin; pour
aucun motif il ne l'abr6geait; et jusqu'a sa mort, et
malgr6 ses infirmit6s, il la faisait partie a genoux,
partie debout, comme il avait appris au seminaire
interne, sans jamais c6der A la tentation de s'asseoir.
II nous a 6difils par son humilite, gardant un silence
absolu sur ce qu'il faisait et laissant ignorer ses propres
mnrites et sa valeur personnelle. Pour beaucoup,
M. Veltin r6alisait tout simplement le pretre bon, ediiant, correct, fidle a toutes ses obligations sacerd<otales; pour d'autres, c'6tait le bon vieillard qui
savait avec une admirable patience 6couter toujours
les memes histoires de ses clients; c'6tait le bon Pere
qui savait s'arrkter humblement sur son chemin pour
6couter doucement les mille riens des n6cessiteux et
des petits enfants. Bien peu out connu les trisors de
son intelligence, de son jugement pratique et de sa
rare prudence. II cachait, tant qu'il pouvait, ses
qualites.
Ses supbrieurs, cependant, le connurent bien et
surent profiter des dons que lui avait donnus la divine
Providence pour le bien des oeuvres de saint Vincent,
et pour lui confier des postes de juste confiance. Apres
avoir 6t6 capitaine dans l'arm6e francaise, ii fut
choisi, en Colombie, pour former A la discipline les
jeunes s6minaristes de la province, et it reussit. Ses
anciens disciples l'ont toujours vbnere et rendent
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aujourd'hui I la Congregation des services signales,
grace a la direction et aux conseils pratiques du bon
directeur.
Qui e6t cru que notre confrere etait un habile
mathematicien ? Ses cahiers et ses notes en font foi.
Dans les dernieres annbes de sa vie, il trouvait sa
distraction dans la recherche de solutions de problemes
de geometrie, donn6s en concours par une revue scientifique.
I1 ne manquait pas non plus de connaissances musicales. C'est lui qui touchait les orgues a Santa-Rosa
de Cali et ses elives se souviennent encore de ses
preferences pour les morceaux classiques.
On le trouvait toujours occup6; et, meme dans ses
dernieres ann6es de vie, il ne pr6tendait pas vivre de
son acquis. Nous avons retrouv6 le resume de ses dernieres conferences aux Enfants de Marie, de ses
retraitcs aux enfants de la premiere communion, de
ses instructions dominicales au peuple de l'6glise de
Saint-Jacinto. Pour le distraire, nos superieurs lui
avaient donn6 quelques classes, pour lui faciles, aux
l66ves de notre tcole apostolique de San-Salvador et
il les prbparait par ecrit avec le soin le plus scrupuleux,
prenant, chaque jour, note de l'application de ses
jeunes disciples.
C'est dire que M. Veltin est toujours reste le missionnaire laborieux, faisant le bien sans tambour ni
trompette et s'adaptant parfaitewnent aux milieux les
plus diff6rents, soit en Colombie, oi ii passa une
grande partie de sa vie; soit au Salvador, oiu ii etait
venu refaire sa sante 6branlee et oi il travailla ferme
encore jusqu'A sa mort, qui le surprit les armes a la
main, comme il convenait au vieux soldat.
Sa patience, sa fermete et sa bonne humeur dans sa
derniire maladie ont et6 pour tous un sujet de grande
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edification, jusqu'au moment oii Dieu rappela a lui,
pour le recompenser, son serviteur bon et fiddle.
Sa mort fut caus6e par la maladresse d'un employ6
de l'h6pital qui, pour le calmer dans une crise de
douleur aigue, lui donna une injection dont il ne se
reveilla pas. Sa mort a paru subite, mais ses confreres
savent qu'il s'etait admirablement pr6par&. II s'6tait
prepare encore d'une maniere sp6ciale a cle6brer la
sainte messe le matin qui fut celui de sa mort.
Avant sa derniere sortie pour l'hpital, il avait
remis au superieur de la maison les comptes de sa
chapellenie de S. Jacinto jusqu'au moindre detail; et
M. Popelin, son fournisseur de Paris, nous 6crit :
, Le compte de M. Veltin pr6sente un petit reliquat
en sa faveur que nous devons employer aux intentions
qu'il nous a indiqubes dans ,une lettre ant&rieure o6,
pr6voyant sa mort, ii nous donne des instructions pour
le cas ou son compte personnel pr6senterait un solde
cr6diteur au moment de son d6cs;,,
Il s'agissait de
faire dire des messes pour le repos de son ame.
Le journal catbolique de San-Salvador annonqa la
mort de notre confrere de la maniere suivante : t Aujourd'hui, a cinq heures du matin, est d6ecd6 le
P. Missionnaire Constant Veltin, religieux plein d'abnegation, aime et appr&cie par toute la societe de
San-Salvador, qui a 6t6 t6moin oculaire de ses vertus
pendant pres de vingt ann6es. Ap6tre infatigable, il a
passe sur terre, A I'exemple de son Maitre, prodiguant
t tous les lumieres de l'Evangile et les bienfaits de
son intense charit6. Sa belle ame, comme celle de tous
les ap6tres, devait s'6purer dans le creuset de la souffrance; et c'est pourquoi il a souffert avec une patience
admirable et avec joyeuse resignation, pendant ces
dernieres ann6es,les douleurs d'une longue et p6nible
maladie qui ont mis le comble au sacrifice quotidien
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de sa vie sacerdotale. Aujourd'hui, son Ame jouit de
la recompense de sa vie exemplaire, et son corps
exhale le parfum de ses vertus. n
Assisterent a ses funbrailles, qui furent un vrai
triomphe, une grande partie du clerg6 de San-Salvador, des representations de toutes les communautes
religieuses, de norpbreuses Filles de la Charit6, 1'Association des Dames de la Charit6 et des Enfants de
Marie, dont notre confrere fut directeur; M. le
ministre de France, qui suivit A pied jusqu'au cimetiere. M. Veltin a contribu6 grandement a faire aimer
notre Congregation et toutes nos ceuvres. Qu'il repose
maintenant dans le ciel, c6t4 de saint Vincent et des
saints missionnaires!

BRESIL
RIO DE JANEIRO
LES NOtES D'ARGENT DU COLLEGE
DE L'IMMACULEE-CONCEPTION (27 NOVEMBRE 1929)

L'ombre du mystere plane quant a la date exacte de
la fondation du College; pour commimorer le souvenir
de ses soixante-quinze ann6es d'existence, pouvait-on
trouver un jour meilleur que l'anniversaire de 1'Apparition de la M6daille, et n'ktait-ce pas attirer de nonvelles protections de Marie Immacul6e et lui prouver
amour et reconnaissance! A l'unanimit6 des voix, le
27 novembre fut choisi.
L'ann6e scolaire se terminait; le 26 eut lien la distribution des prix, suivie d'une int&ressante com6die
en trois actes, parfaitement ex6cut6e, avec intermedes
de chants et ballets. Une tres agreable surprise rejouit
alors le collbge en fete. Mgr Masella, nonce aposto-
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lique du Bresil, sejournant & Rome,'eut la delicate
attention d'envoyer un cablogramme, timoignant de
son regret de ne pouvoir presider la distribution des
prix, comnie il I'avait fait les annees prceidentes.
Le 27 au matin, une aurore radieuse annoncait une
splendide journ6e tout ensoleill6e; on euit dit que le
ciel s'associait a la joie des cceurs heureux. Une fervente communion g6n6rale fut la clef d'or qui ouvrit
cette journ6e; communion d'action de graces pour
tous les dons divins r6pandus si lib6ralement, depuis
soixante-quinze ans, sur cette maison benie de Jesus
et de sa sainte Mere.
La grand'messe solennelle fut chant6e par notre
digne et pieux aum6nier,M. Germe, aid6 de ses deux
acolytes, M. Picot et M. Tissandier, devou6s lazaristes,
qui donnent chaque jour des preuves 6videntes de
leur abn6gation et de leur zele des ames. La jolie et si
fine chapelle 6tait comble. L'assistance, tres recueillie,
composke d'anciennes l66ves, enfants de Marie, bienfaiteurs, pensionnaires, orphelines, externes, patronages, jeunes filles de la Protection, dames pensionnaires, s'unissait a la sainte liturgic et les prieres
montaient vers Dieu avec la fum6e de 1'encens.
M. Germe, dans an panogyrique tout de feu, se plut
a relever le bien moral et spirituel qui s'est fait dans
cette grande maison d'education, pendant ces trois
quarts de si&cle, pour la gloire du Seigneur, la preservation du mal, le salut des ames, souhaitant, dans sa
peroraison, qui fut une priere, que le regne du Christ
s'Atende de plus en plus dans.ia soci6th par la jeunesse
form6e sur les banes du collge.
Au cha t de l'hymne national, k deux heures,
Mgr Leme, coadjuteur de l'archeveque de Rio, faisait
son entree a la salle de theatre, salu6 par de vibrants
applaudissements. A ses c6t6s prirent place Mgr Lari,
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a la Nonciature; M. Pasquicr, notre digne

Visiteur; MM. Germe, Tissandier et Castaldo, lazaristes, et des pr&tres du clergi seculier de la cite. Au
second rang : ma sceur Blanchot, notre v6nriee Visitatrice; ma soeur Berniere, directrice du s6minaire, et
un grand nombre de cornettes.
Le programme, soigneusement choisi, 6tait fait de
pieces alligoriques, accompagnbes de musique et d'un

tableau vivant parfaitement reussi, oii tout I'auditoire
emu reconnaissait saint Vincent, Mile Legras et leurs
aeuvres 6panouies au souffle de la Charit6. Le rideau
tombe quelques instants et s'ouvre de nouveau sur une
apothiose des plus r6ussies. L'historique de l'ttablissement fut fait par trois charmantes jeunes filles du
cours superieur, symbolisant les noces d'argent, d'or
et de diamant, et les archanges'de France et du Brbsil,
leur faisant couronne, les 6coutaient dialoguer, ravis
et attendris, sur leurs soixante-quinze ans,coul6s.
Le coll6ge de Botafogo, si maternellement protige
par la. sainte Vierge, a 6t6 plac6 sous le vocable de
I'Immacul6e Conception, pour perp6tuer le souvenir
de la signature du contrat entre l'Association de
Saint-Vincent de Paul et la Communaut6, le 8 d6cembre
1853, par ma sceur Elisabeth Montcellet, Superieure
g6nkrale.
Joio Vincente Martins, fondateur de l'Association
du Saint-Vincent-de-Paul i Rio, demanda lui-mkme
les Filles de la Charite. Deji, a la Santa-Casa, les
soeurs venues de France faisaient I'admiration detous,
etJos6 Clemente Pereira disait : , Nous avons demande
des infirmieres, et nous avons requ des anges. , La
fievre jaune, qui fauchait les meilleures ouvrieres, en
pleine jeunesse, n'arretait pas i'4lan de celles qui restaient sur la breche; et d'autres venaient combler les
vides.

-

433 -

Ce fut dans un humble logement de la rue Livramento que les quatre premieres soeurs, venues de
France sur le voilier Pedro II, dbbuttrent, et lA
furent posies les assises des trois futurs 6tablissements : College francais Saint-Vincent, Maison de
la Providence et College de l'Immaculke Conception.
Au mois de mars de I'ann6e i855, I'Association fit
le bail de la maison naissante a Caminho Novo de
Botafogo, aujourd'hui Praia de Botafogo. Le bail fut
fait pour dix ans. Ma sceur Saugere et ses compagnes
s'installerent dans le nouvel 6tablissement que la
divine Providence leur conflait; soixante-douzejeunes
filles, inscrites en trois ans, recurent des seurs 1'education et I'instruction qu'elles venaient y chercher;
en m&me temps, selon l'esprit de saint Vincent, vingtcinq orphelines pauvres furent admises. A mesure que
les ressources augmentaient, le nombre des orphelines
croissait aussi. Marie veillait et prot6geait visiblement cette maison, qui lui etait consacree.
Des l'annee suivante, les oeuvres commencerent A
fleurir sous 1'habile direction et la solide piet, de ma
seur Saugere. Fondation de 1'Association des Enfants
de Marie (1856); fondation de I'Associationdu Amparo
do Sagrado Corafdo das meninas desvalidas; ouverture
de la Maison de Notre-Dame des Douleurs pour les
dames pensionnaires agges; creation de 1'externat
Sainte-Philomrn ne pour les enfants pauvres.
L'acquisition de 1'immeuble et du terrain avait eu
lieu en 1858 pour la somme de 2zo contos de riis ; en
1886 furent jetbs les fondations de la d6licate 6glise
actuelle, copie de I'art gothique, un des plus jolis
sanctuaires de Rio. Le nombre des pensionnaires 6tait
de deux cent quatre-vingt-quatorze en I'annee 1894.
Ma sceur Saugere mourut en 19oo, laissant les
oeuvres en pleine prosperite, mais elle eut la douleur
x5
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de voir s'ouvrir, quelques mois avant sa mort, un
procks intent6 contre les soeurs par des gens mal intentionn6s ; ce ne fut qu'en I9o3 que le proces fut gagn6
i la Cour d'appel, grace a l'intervention des notabilitis de la ville, les docteurs Ulysses Brandad, Almeida
Lacerda, Almeida Russel et surtout grace au devouement du docteur Ruy Barbosa, qui s'6tait constitu6
1'avocat des soeurs.
Quelques dates importantes dans l'histoire du Collige ont 6t6 conservees. Le sacre de Mgr Dom Francisco Silva, en la chapelle de 1'6tablissement, 1907.
L'ouverture de la visite extraordinaire de ma seur
Pinat, et 1'entrevue de ma soeur Herr, tres paternellement reque par le Tres Honor6 Pere, 19o8.
L'extinction des dettes, 19o9.
La r6forme des classes. L'inauguration d'une statue
de la Vierge Miraculeuse, 1910.
Le d6chs de ma sceur Herr, et la fondation de deux
patronages pour les garcons et les filles, 1911.
L'oeuvre de Protection de la jeune fille dans une
maison annexe au Collbge, 1913.
La consecration de l'eglise par Mgr Dom Francisco
Silva, lazariste, grand'messe chantke; le P. Verdier,
alors Visiteur extraordinaire, rehaussait par sa presence 1'&clat de ia c6r6monie.
La fete de la Beatification de notre bienheureuse
Mere, pr6c6d6e d'un solennel triduum en 1920.
Quelques statistiques ont &t6 relev6es a l'occasion
des noces de diamant du College :
Nombre de jeunes filles 6lev6es a Botafogo, 12 189,
dont 331 fr6quentent actuellement 1'6tablissement; a
ce chiffre s'ajoutent 2 273 orphelines.
L'externat gratuit a recu 4665 enfants.
L'Association des Enfants de Marie compte I 315
membres jusqu' ce jour.
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Le bien se fait en grand dans ce bel 6tablissement.
89 de ces jeunes filles ont r6pondu a l'appel divin en
se consacrant au service du bon Maitre, et, de ce
nombre, 43 sont entrees dans la Compagnie des Filles
de la Charit6.
Doucement, la musique se fait entendre; les voix
des noces d'argent, d'or et de diamant se sont tues.
Aux sons harmonieux de l'orgue, du violon et de la
harpe, un chant de gloire monte, monte vers le ciel et
les yeux sont captives par la f6erie c6leste. C'est la
Vierge Mere tenant en ses bras l'Enfant divin, entouree
d'angelots souriants, aux ailes 6ployees, blanches,
immaculdes.
Alors, au milieu du silence, la parole 6loquente de
Mgr l'archeveque se fait entendre et, en quelques
paroles improvisees, il d6montre la n6cessit6 de la
religion catholique au sein de la soci6t6, de la famille;
le r6le de la mere, gardienne du foyer et du sentiment chr6tien, qu'elle doit inculquer a ses enfants des
le bas age, sentiments qui se developperont plus tard
par l'6ducation recue dans un college catholique. Un
mot delicat A notre respectable sceur Visitatrice, a
ma soeur Ricard et a ma sceur Franca, la superieure
actuelle, aux nombreuses cornettes, diss6minses dans
le grand auditoire, pour leur abn6gation, leur d6vouement et leur pieuse sollicitude aupres des ames; A
M. le Visiteur de la province du Br6sil, aux pretres
de la Mission, a M. Germe, 'aum6nier au zele si connu.
(Remerciements. Applaudissements.)
C'est dans la belle chapelle illuminee

que toute

l'assistance s'est retrouvie pour chanter le Te Deum de
la reconnaissance. Un salut solennel cl6tura cette
journie du ciel, et, pendant que les tetes 6taient inclin6es sous la b6endiction de J6sus-Hostie, les cceurs
is*
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redisaient leur amour A Celui dont la munificence est
infinie et les trasors inepuisables.
Et la Vierge Immaculke, sans nul doute, laissait
tomber de ses mains maternelles et virginales des flots
de graces.

DOCUMENTS

I. -

FACULTt, POUR NOS FRERES COADJUTEURS,

DE LAVER LE LINGE SACRE EN PREMIERE EAU
BEATISSIME PATER,
Superior Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, attento Canone t3o6
Codicis Juris Canonici, fac~Jtatem implorat qua fratres
coadjutores laici ejusdem Congregationis, Sacrario pro
tempore addicti, abluere valeant, etiam prima vice, purificatoria, pallas et corporalia in Missae Sacrificio adhibita.
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributarum,
benigne indulsit, ad proximum quinquennium, ut in domibus
Congregationis Missionis, Fratres coadjutores laici Sacrarioa
pro tempore addicti, ad proprium officium explendum, de
consensu respective Superioris, abluere, etiam prima vice,
;
possint purificatoria, pal'.% t corporalia pro Missae Sacrificio adhibita, servatis .- cetero servandis. Contrariis non
obstantibus quibuscumque.
Die x6 Octobris 1929.

G. Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
Angelus MARIANI, S. R. C. Secretarius.
2. -

FACULTE, POUR NOS MISSIONNAIRES, DE CHANTER

LA MESSE DE REQUIEM AU

COURS DE

LA MISSION,

MEME UN JOUR DE RIT DOUBLE.
BEATISSIME PATER,
Joseph Scogaamillo, Procurator Generalis Congregationis
Missionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime
implorat prorogationem Indulti ad decennium eidern con-
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cessi, per Rescriptum S. Rituum Congregationis diei 2 Martii
ago6,-quo scilicet permissum est, ut, quoties a Presbyteris
eiusdem Congregationis, de Ordinariorum licentia, Sacrae
Missiones in quibuslibet Ecclesiis peraguntur, cantari inibi
valeat unica Missa de Requie pro animabus Defunctorum
postremo die earumdem Missionum, vel alia die eligenda,
etiam occurrente Officio Duplici, exceptis diebus excipiendis.
Sacra Rituum Congregatio, utehdo facultatibus sibi specialiter a Domino Nostro Pio Papa XI tributis, attentis expositis
peculiaribus adiunctis, benigne annuit pro gratia renovationis supradicti Rescripti ad proximum decennium, dummodo non occurat Dominica aut Festum de praecepto, licet
suppressum, duplex I vel II classis etiam translarum, ant
aliqua ex Feriis, Vigiliis, vel Octavis privilegiatis ; servatis
de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 3o Octobris 1929.
G. Card. LAURENTI,

S. R. C. Praefectus.
Angelus MARIANI, S. R.
3. -

C. Secretarius.

CONCESSION D'UNE INDULGENCE PLFNIERE, POUR

TOUT FIDtLE

QUI VISITERAIT LA CHAPELLE

DE LA

MAISON-MERE DES FILLES DE LA CHARITE EN 193o,
LE JOUR DE LA MANIFESTATION, CHAQUE JOUR DE
L'OCTAVE, ET LES FETES PRINCIPALES DE LA SAINTE
VIERGE.
BEATISSIME PATER,
Superior Generalis Congregationis Missionis et Instituti
Puellarum Caritatis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus,
ad fovendam christifidelium devotionem erga Immaculatam
Virginis Conceptionem a sacro Numismate a Medaglia miracolosa n, humiliter petit ut christifideles qui. anno jubilari
193o eiusdem manifestationis, oratorium domus primariae
Puellarum Caritatis ubi manifestatio locum habuit, visitaverint, Indulgentiam plenariam, suetis conditionibus, lucrari
valeant singulis diebus octarae Manifestationis Immaculata: Virginis a sacro Numismate v. - Medaglia miracolosa 3,
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necnon singulis per annum sabbatis et diebus festis Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Nominis, Praesentationis,
Purificationis, Annunciationis, Visitationis et Assumptionis
B. M. Virginis.
Et Deus, etc.
Die 22 Decembris

1929.

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA benigne annuit pro
gratia iuxta preces anno iubilari 1930 tantum. Contrariis
quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio, S. P. R.
S. DE ANGELIS, Subst.

4. - CONCESSION DE TROIS CENTS JOURS D'INDULGENCE A TOUT MEMBRE DE L'ASSOCIATION DE LA
MEDAILLE, PORTANT LA MEDAILLE, QUI RECITE
L'INVOCATION : a 0 MARIE, CONCUE... n
BEATISSIUE PATER,
Director Generalis piae sodalitatis sub titulo Immaculatae
Conceptionis a s. Numismate, curae Presbyterorum Congregationis Missionis concreditae, ad pedes Sanctitatis Vestrae
provolutus, humiliter petit ut christifideles, dictae sodalitati
adscripti et Numisma miraculosum gestantes, Indulgentiam
PartialemCCC Dierum lucrari valeant quoties recitaverint,
saltem corde contrito, invocationem in ipso Numismate
inscriptam : c 0 Maria, concepita senza peccato, pregate per
noi che ricorriamo a Voi. a Et Deus, etc.
Die 3o Januarii 1930.
SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA benigne annuit pro gratia

juxta preces ad septennium, dummodo Numisma, de quo in
precibus, prius rite benedictum a Sacerdote, debita facultate
praedito, memorati sodales receperint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. LuzIo, S. P. R.
S. DE ANGELIS, Subst.
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Actes du Saint-Siege. - D6cembre 1929. - Mgr
Paul Montaigne, nommi, en novembre i929, coadjuteur
du vicaire apostolique de Pekin et administrateurapostolique du vicariat de Paotingfu.
Mgr Antoine Joseph dos Santos, nonmmi eveque d'Assis,
le 22 novembre 1929.

Revue d'Assyriologie et d'Arch6ologie orientale. XXVI vol., no III (1929), p.

101-114. -

Nouveaux

contrats de Larsa, par C. Jean.
Journal Asiatique. - T. CCXIV, n' I, janviermars 1929. - Notes sur les Dub-Bi Ma-Ru-Ti de Nuzi,
par Charles F. Jean.
Revue des Questions historiques. - 1930, n* i. Saint Vincent de Paul au secours des provinces disolies,
par P. Coste.
Dcembre 1929. - Saint
Revue Apologdtique. Vincent de Paul et t'Apologitique, par V. Lenoir.
Les Missions catholiques. - It" decembre 1929. Le Clergi indigine en Extreme-Orient. (Rapport de
M. Collard au Congres de Lidieux.)
l"r janvier 1930. -

Le Bienheureux Gkebra Michael,

lasaristeabyssin. (Rapport de M. Goyau au Congres de
Lisieux.)

L'tcho de la Maison-Mere des Filles de la Charit6.
-

Janvier 1930. -

Vaux de bonne annie, par M. le
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Superieur g6neral. - Saint Vincent de Paul chez la
reine Marguerite.
F6vrier.- Un souvenir de voyage : Quelques minutes
de miditation an Colisie, par la T. H. Mere. - Les
syndicats.
Les Rayons. - 25 d6cembre 1929. -- Le mysthre de
Sceur Catherine, par E. Crapez. - Petite thiologie
mariale. - Dans la chapelle de la rue du Bac (po1sie).
- La Journie mariale d'Alger.
Novembre-d6cembre 1929. Divus Thomas. Des actes entitativement surnaturels (fin), par E.
Neveut.
Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charith des provinces de France. - Janvier 1930. - La
File du Bienkeureux Jean-GabrielPerboyre a la MaisonMkre. - La mission d'Ourmiah, ses ruines et ses martyrs, par E. Robert. - L'(Epiornis, oiseau antidiluvien
de Madagascar, par M. Engelvin. - Un petit martyr
abyssin, par E. Gruson. - Comment je devins amphibie... et homiopathe, par J. Calas.
Fevrier. - Oh! la la! ces trains de plaisir, par Sceur
Defebvre. - Comment je devins ampkibie et... homiopathe (suite), par J. Calas. - Un miracle de sainte
Thirkse de l'Enfant Jesus, par Soeur Louise et Sceur
Clotilde. - Et nous l'avons v' tel un lipreux.
Bulletin de 1'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie. Janvier-f6vrier 1930. - Vivre pour Jesus-Christ, par
E. Neveut. - L'image de Jean Le Vacker (suite).
Anales de la Congregaci6n de la Mision y de las
Hijas de la Caridad. - i" decembre 1929. - Scur
Un grand pidagogue miconnu
Carmen Almansa. (Julien Gonzalez de Soto) (suite), par B. Paradela. Les Filles de la Chariti de Reus (suite), par B. Para-
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dela. - Le premier livre de M. Vincent Ferrer, par
A. Garcia.
1" janvier 193o. - Une mission i San Cristobal de
Entrezviias, par P. Granado. - Le dispensairede San
Cayetano de la Guindalera, par P. Vargas. - Un
congris des missionnaires, par B. SAiz. - Hommage
centenaire a l'hkpital de Las Palmas, par E. Garcia.
- Un grand pidagogue inconnu (suite), par B. Paradela. - Les missionnairesen Catalogne (A propos d'un
livre), par le D' J. Barrera. - Les Filles de la Charitl
de Reus (suite), par B. Paradela.
I" fivrier. Le Pape et les Associations de la
Midaille Miraculeuse : une lettre du cardinalGasparri.
- Dans notre basilique : resumi de l'annie 1929. Petit cours de missions. - Les Fil-es de la Chariti'
Mahon, par J. Marques - Un grandpidagogue inconnu
(suite), par B. Paradela. - Nouvelles sur la Mission
de Cuttack, par V. Giiemes.
Germanor. Octobre-novembre-d&cembre 1929.
- Raymond Casellas-Busquets, clerc. - Les missions
de la maison de Barcelone en z929 (suite), par AntoineMaria Tugores. - Une excursion ae La Mosquitia
(Honduras). - Fondationdela maison de Mercedarias
(Lima).
A Esperanga (Revue mensuelle d'information catholique et sociale a Funchal). - D&cembre 1929. - La
Midaille Miraculeuse.
Annali della Missione. - 1" janvier 1930. - Nos
Causes, par M. Scognamillo. - Un jour de fete t
la maison de campagne de Zagarolo. - Le T. H. Pare 4
Rome. - La lkte de la Midaille Miraculeuse au collkge
lionien. - M. Ricciardelli, par M. Arata. - La fete
du Bienheureux Perboyre a I'cole apostolique de Rome.
- La maison de Como, par F. S. - La maison de

-

443 -

Chieri et les exercices spirituels. - Visite de nos vinires
Supirieurs a la maison centrale de Naples. - Sasur
Camtos, morte a l'hdpitalcivil de Bari.
Missioni Estere Vincenziane. - i" janvier 1930. Lettre de M. Purino, en voyage pour la Chine, aux clercs
de la Mission de Chieri.
i" f6vrier. - Journje d'angoisse, par M. Vittone.
- Lettre de M. Purino (suite). - Me voici enfin en
Chine, par Soeur Fabbrizzi.
St-Vinzenz. - i" livraison de 1930. - M. Isidore
Pertl. - Le T. H. Pkre recu en audienceparS. S. Pie XI,
par M. Stienen. - Hildesheim du point de vue de
I'histoire locale et des oeuvres de saint Vincent.
Le Bulletin catholique de Pdkin. - Novembre 1929.
- Le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre (suite). La belle histoire des bons larrons de Tchao-tchoo, par
H. C6ny et Fr. Saint-Martin.
D6cembre. - Mgr Montaigne, nommi coadjuteur de
Pikin. - Le siminaire rigional de Chala. - Pose de
la premikre pierre du nouvel idifice destinid I'Universiti catholique de Fou-jen-ta-sui i Peiping. - Le Bienheureux lean-GabrtelPerboyre (suite).
Janvier 1930. - M. Paul Dutilleul. - Captiviti de
M. E. Young. - Le Bienkeureux Jean-GabrielPerboyre
(suite).
Le Petit Messager de Ning-Po. - Novembre-d6cembre 1929. - M. Protais Montagneux (suite). Visite pastorale de Mgr Defebvre 4 l/enchow (suite).
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LIVRES

Histoire de la Midaille niaculcuse. Pour enfants,
dessins de A. Desc. [Paris, tlconomat du 140, rue du
Bac, 1929.]
L'auteur a trouve le vrai moyen de faire entrer I'histoire de la
Midaille mirac.uleuse dans l'esprit des enfants, sans effort, en les intiressant. De belles et nombreuses images en noir on coloriCes, un texte
court et simple en dessous et sur les c6tes, que faut-il de plus pour
captiver les jeunes tates?

Joseph FERRO. La Medaglia Miracolosa. Casale,
Via Facino Cane, 7, 1929, 36 pages.
Philippe TRucco. La Medaglia Miracolosa. Casale,
1929, 78 pages.
Marie-Edouard MoTT. Lo Scapolare verde ed i suoi
prodigi. Casale, 1929, 80 pages.
Ange CAMPANALE. II Venerabile Mons. Giustino de
Jacobis. Casale, 1929, 62 pages.
P. G. MARTINENGO. Maggio in Famiglia. Turin,
S. Giuseppe Degli Artigianelli, 1904, 63 pages.
Ces divers opuscules font tous partie de la collection Scianilledi fede,
dont le but est plut6t de donner un aliment a la pi6et des fiddles que
d'enrichir I'histoire.

Reglamento de la Sociedad de Seioritasde la Caridad.
Madrid, 1929, 62 pages.
Cette Socidet est ce que nous appelons en France I'E(rrre Louise de
Marillac. Neuf chapitres composent P'opuscule: fin, pratiques, fonctions,
organisation hierarchique, conseil central et superieur, r6unions et
assemblies, relations, manibre d'etablir une association, prieres au
commencement et a la fin des reunions et des visites des paurres.

Piadoso Devocionario de la Basilica de la Virgen
Milagrosa. Madrid, 1929, 183 pages.
Ce livre contient des instructions pr6cises et claires sur la vie d'un
bon chretien, la confession, la communion, la sainte messe et les devotions principales de 1'kglise, telles que la devotion au Saint Sacrement,
i la Passion, a la sainte Vierge et a saint Joseph.
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Benoit PARADELA. El Santuario de Nuestra Senora
de los Milagros. Madrid, 1929. In-i2, 172 pages.
Illustr6.
On ne peut que remercier M. Paradela de ce nouvel ouvrage sur
I'un des sanctuaires les plus venerks d'Espagne. Sa plume ne connait
pas de repos, et c'est taut mieux pour l'histoire, qu'il enrichit sans
cesse de noqvelles productions.

Jean VONKEN. Calecismo breve. Lima, 1929, 24 pages.
Deux colonoes : la premiere en dialecte du pays, la seconde en
castillan. C'est, sans aucun doute, pour repondre a un besoin que
M. Vonken a compose ce petit catechisme, auquel nous souhaitons
une grande diffusion.

Epiphane GARCIA. Apuntes hist6ricos sobre el Hospital de San Martin. Las Palmas, Escuelas profesionales Salesianas, 1929, 94 pages.
Courte monographie d'un etablissement centenaire, oh les Filles de
la Charit6 se sont devoudes sans bruit daus I'exercice de la plus belle
des vertus.

Raphael RICCIARDELLI. Vita della Serva di Dio Elisabetta Anna Seton. Rome, Buona Stampa, 1929. In-8,

Ix-6i

pages. Illustre.

En ecrivant cette vie italienne de Mme Seton, le regretti M. Ricciardelli a voulu contribuer i la Cause de beatification de la Servante
de Dieu. II a raison de croire que la pieuse fondatrice egale en saintet6 bien des saints que i'Eglise a canonises. L'heure viendra oi
P'heroicitE de ses vertus sera solennellement proclamie.

Amde6e HUc. L'Envol des blanches cornettes. Lyon,
Gloppe, 1929. In-8, I pages.
Piece en trois actes pour jeunes filles, avec chleurs, paroles en prose
et musique. Style dialogud, vif et alerte. Cette piece n'est pas seulement destinde -h tre joute sur Ia scene; elle constitue une excellente
lecture pour jeunes filles.
On y trouve la biographic de la Bienheureune Louise de Marillac
et 'histoire des ceuvres de charit6 qui out &4 realisees par elle et par
ses filles, sons l'admirable direction de saint Vincent de Paul.
Ce volume se presente fort bien, sous couverture bleue, orn6e de
I'ecusson de ta a Medaille Miraculeuse *, en souvemr du centenaire. A
i'int6rieur, on trotave trois hdliogravures : x Ie portrait de la Bienheu.
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reuse (cliche Braun); 2* l'institution des Dames de la Charite (vitraux
de 1'eglise de Chitillon-les-Dombes); 30 le portrait que l'on dit ttre de
Marguerite Naseau (eau-forte d'apias Dumesnil); enfin des choeurs de
style vari6 au dessin mdlodique, tour a tour gracieux et triomphal,
destines aux entr'actes.
L'auteur n'a eu qu'un but, ainsi qu'il l'exprime dans sa preface:
- Faire de cette oeuvre une semence de bien pour 1'dclosion de quelque
vocation nouvelle, afin que l'Envol des blanches cornetles s'epioie de
plus en plus nombreux et bienfaisant dans noire ciel de France. -

Remarques sur les Sours difuntes. Annie 1930.
II est bon de rappeler le souvenir des morts pour idifier les vivants
et les porter i reproduire en eux les vertus qu'ils admirent dana les
autres. Les Filles de la Charit6 ont leur galerie de portraits et, chaque
annee, elles exposent quelques tableaux nouveaux. Au palais de Ver.
sailles, au musee du Louvre, on ne voit que les traits extirieurs des
personnages peints; ici nous penetrons dans I'Ime, nous avons sous les
yeux la beaute morale, mille fois superieure &celle du corps. Entrons
souvent dans ces galeries, contemplons, admirons, imitons.

Almanaco.

1930.

Chieri, Casa della Pace, 1929.

8o pages. Illustr6.
L'almanach est un excellent moyen de propagande et de diffusion
des iddes; ii amuse, il instruit, ii peut meme 6difier. L'almanach de
Chieri n'a pas laiss6 de c6ti 1'edification; ii I'a meme recherchie. La
Medaille Miraculeuse et les missions y sont en bonne place.

Michel GUTitRREZ. Ejercicios Espirituales paTa las
Hijas de Maria de la Medalla Milagrosa. Andujar,
Colegio de la divina Pastora, 1929. In-8, 319 pages.
Retraite de cinq jours. Ce petit livre fournit aux Enfants de Marie,
pour chaque jour de leur retraite, la matiere de deux lectures spirituelles, d'un examen ct le sujet de deux m6ditations. Comme priambule
des priires et des conseils pratiques pour aider i bien mediter et i bien
s'examiner.

Emile DEHUs. -Vie de saint Josephk.
LE MEME. Vie de saint Jacques le Majeur.
Selon son plan, qui est d'aider le plus grand nombre des chretiens
ordinaires et particuliereuent des enfants & mieux connaitre les saints
les plus c6elbres et principalement leurs saints patrons, M. Dehus
expose, sous forme de questions et de reponses, selon la mnthode
catichistique, les traits les plus saillants de la vie de ces deux saints.
(Le Bulletrn catholique de Pikin, decembre 2gag,
p. 693.)

Arnaud D'AGNEL.

447 -

Saint Vincent de Paul, maitre

d'oraison. Paris, Tequi, 1929. In-8, VIII-252 pages.
M. l'abb6 Arnaud d'Agnel continue la sirie de ses publications sur
saint Vincent de Paul et nous ne pouvons que nous en rejouir. Son
dernier volume est un veritaile traite sur Poraison mentale d'apres ce
grand saint. Le sujet est etudie sous toutes ses faces: Poraison au
point de vue psychique et au point de vue surnaturel, son importance,
ses effets, sa ndcessitd, comment devenir homme d'oraison, l'oraison
accessible A tons, 'oraison et les ceuvres exterieures, vertus requises
pour la faire avec fruit, preparations prochaines et proliminaires immidiats, choix des sujets d'oraison, manitres diverses de mediter, les
sentiments surnaturels dans l'oraison, les resolutions, services rendus &
l'oraison par 1'examen de conscience, les retraites- la lecture spirituelle,
les rzpktitions d'oraison. Le dernier chapitre porte ce titre suggestif:
Saint Vincent de Pad et le mysticisme.
L'ouvrage est excellent. II nous semble toutefois qu'ici, comme dans
ses livres anterieurs, M. I'abbi Arnaud d'Agnel, au lieu de tracer son
plan en s'nspirant de la doctrine meme de saint Vincent, a tendance i
nous donner un moule general dans lequel pourrait entrer la doctrine
d'un saint quelconque. Le livre y perd en originalit6 et en fiddlit6.

Jean SUBERVILLE. Le Mystire de Sacur Catherine en
huit images et une apothbose, en vers. Gentilly, Les
Rayons, 1929. In-8, 128 pages. Prix : 6 francs, pour
les abonnes des Rayons.
Pr6face de M. C. Crapez, qui apprdcie ainsi ce livre :
(Euvre
parfaite & mer yeux et qui m'enchante davantage A mesule que je revois
la srie de vo images. Riche et pure po6sie; drame imouvant; puissante
imagination, toujours appuyne sur lea donn6es de la littbrature, de
'hiatoire. de la vraisemblance; theologie exacte; elans de la vie
mystique... Vous avez pdnutre le triple mystere qui so degage de la vie
de Sceur Catherine. Le mystere de cette modeste fille des champs
devenue I'humble Fille de Ia Charit6 et qui garda, prbs de cinquante
ans, le secret de ses communications avec le ciel; le mystere de J'Immaculee Conception, de sa manifestation ou rveilation A Catherine
Labour6 en r83o; c'est enfin an mystbre A la fagon du moyen ige que
vous avez construit et qu'it serait si aisd de montrer & nos contemporains, A I'aide des ressources les plus modernes de la representation. a
Ajoutons encore avec M. Crapez : a Je fais des vocuz pour que
votre livre soit In, repandu, evoque partout : dans nos plus petits
villages de France, an sein de nos paroisses urbaines, sur la scene de
nos grandes villes, dans le monde entier, oh les Missionnaires, les
Filles de Ia Charite, les Enfants de Marie font connaitre et aimer,
avec la Vierge benie la vie, l'Ame et les faveurs de Catherine Laboure. 4

Vicariat apostolique de P6kin. itat de la Mission
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du t"juillet 1928 au 30 juin 1929. Pikin, imp. du
P6tang. In-4, 192 pages.
Ce nouveau volume fait honneur & l'imprimerie de Pekin, comme
ses freres ains : beau papier glace, magnifiques illustrations, qui
mettent sous nos yeux et les monuments de la Mi-sion et les missionnaires, enumeration claire, precise, complete et fort bien ordonnue des
fruits spirituels par chr6tientes, renseignements biographiques sur les
anciens chefs de l'tglise de Pekin, puises aux bonnes sources. Ouvrage
de premiere valeur qui peut servir de modIle aux ouvrages similaires.

CECIL KERR.

Une filleule de Montalembert, Lady

Etheldreda Fitzalan Howard, Fille de la Charite,
I85o-1925. Traduit de l'anglais par M. Serre. Avignon, Aubanel freres, In-i6, x-132 pages.
Des onze enfants du duc de Norfolk. l'ami de Montalenbert, Etheldreda etait la quatrieme fille. Apra le depart de sa sceur Minna pour
le Carmel, elle entra elle-meme, i dix-huit ans, chez tes Filles de la
Charite. Aprbs un sejour aux orphelinats de Carlisle Place et de
Plymouth, la plus grande partie de sa vie religieuse s'ecoula & MillHill, dans les fonctions de maitresse des novices et d'assistante de la
Visitatrice de la province anglaise.
Ces souvenirs out etC r6unis par une parente de sceur Howard. On
chercherait vainement dans ces pages quelque Cevnement sensationnel,
mais elles riv&lent une parfaite Sceur de la Cha'it6. Les details qui
nous lont connaitre dans l'intime la chretienne famille des Norfolk ne
sont pa les moins interessants.
(Etudes, 20 fevrier 193o.)

L. LESAGE. Saint Vincent de Paul. Conference avec
projections. (Bibliotheque des Conferences. SerieA,
n" 141.) Paris, Bonne Presse, 1930. In-8, 32 pages.
Le sous4itze indique la nature de ce petit opuscule, compos6 dans
un but de propagande populaire.
En dehors des milieux cultivis, saint Vincent n'est guire connu que
sous les traits du bon vicillard qui zamase dans la rue les enfants
trouv6s; ce qu'il n'a, d'ailleurs, jamais fait.
On voudrait en donner une id6e plus complete, moins inegale an
m6rite d'un homme aussi exceptionnel, quoique resumet, en une heure
de lecture, avec de suggestives images sous i'ecran ou dans la main.
Dans ce but, le peintre parisien Vignola a compose un a Saint Vincent a en vingt-cinq tableaux, expliqu6s chacun par une conlerence de
M. Lesage, pietre de la Mission.
Le beau travail de Vignola est edit6 des maitenant :
IoEn phototypies, que l'on peut se procurer &kl'conomat des Filles
de la Charit6, 4o0,
rue du Bac, Paris.
La pochette de 25 cartes : a fr. 50; port : o fr. a5.
Le livret de la conf6rence : a fr. So; port : o fr. to.
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ao En rues de projections, que l'on vend io, rue Franqois-I er , aux
magasins de la Bonne Presse, a Paris.
En noir : 4 francs Ia pi&ce; en couleurs: 7 francs.
Le livret : au mime prix que ci-dessus.

A. MtROLLA. Images de la Manifestation de la
M6daille en hbliogravure avec priere de l'Immacule

Conception. En vente a la Procure de la rue de
Shvres, 95, et A la librairie Haton, 59, boulevard
Raspail, Paris. o fr. 20 l'unit6; i fr. 25 la douzaine.
La devotion & la M6daille miraculeuse continue de porter ses fruits.
Apres I'Oratorio du centenaire, voici des images du centenaire. La
piit&des fideles a prodigui les titres & la Sainte Vierge; nous avons :
Notre-Dame de la Rose, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame des
Victoires, Notre-Dame des Champs, Notre-Dame de Grice, NotreDame de Compassion, etc.; pourquoi n'aurions-nous pas Notre-Dame
des Arts? Qui done a in-pire les artistes autant que Marie et, depuis un
si6cle, autant que Marie Immaculee? Si M. Merolla a one tendre
devotion pour la Midaille miraculeuse, je suis sur que Notre-Dame
des Arts est egalement ch6re &son cceur.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
i. Eggels (Godefroy), coadjuteur, 6 d6cembre 1929,
Maison-Ml
re; 42 ans d'age et 21 de vocation.
2. Drascek (Alfred), pr&tre, 5 decembre, Ljubljana;
26, 9.
3. Dutilleul (Paul), pr&tre, 20 d6cembre, Pekin; 67, 32.
4. Murat (Nicolas), pretre, 22 d6cembre, Stamboul;
91, 73.
5. Trepiana(Restitut), pretre, 7 decembre, Las Palmas;
65, 49.
6. Gomez (Doroth6e), pretre, 17 d6cembre, Cadix;
62, 47.
7. ParrotAuguste), pretre, 28 d6cembre, Guatemala;
56, 35.
8. Maresca (Jean), pr&tre, 28 d&cembre, Salonique;
73, 54.
9. Galler (Silvestre-Jean), coadjuteur, I4janvier 1930,
Schwarzach; 64, 43.
o1. Stevens (Jean), pretre, 19 decembre,Arequipa; 37,
i8.

i i. Malaval (Marie), pr&tre, 24 janvier, Kirik-Khan;
70, 45.

12.
13.
14.
15.

Ducournau (Jean), pretre, 31 janvier,Dax; 76, 56.
Walshe (Patrice), pretre, 5 f6vrier, Dublin; 8r, 58.
Haas (Charles), pretre, 9 f6vrier, Cologne; 60, 40.
Rodriguez (PhilipFe), coadjuteur, 15 f6vrier,
Hortaleza; 70, 37.
16. Saldafia (Barnab6), pretre, I"r fvrier, Mexico;
60, 44.
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NOS CH-RES S(EURS
Marie Beree, a Alger; 79 ans d'age et 5o de vocation.
Marie Guiraud, a Royan; 88, 6i.
Marie Catteau, i Nceux; So, 29.

Marie Aubrie, k Rennes; 71, 48.
Marie Questel, a Troyes; 68, 43.
Eulalie Cesbron, a Clichy; 77, 54.
Marie Szarvasy, k Tapolca; 73, 54.
Madeleine Prats, a Santander; 74, 54.
Maria Vallverdu, a Mahon; 77, 55.
Francisca Aguirre, k Valdemoro; 55, 35.
Albertine Berheyer, A Lobzow; 72, 47Agnes Tuhter, a Celje; 63, 44.
Eugenie Garcia, a Costa-Rica; 52, 31.
Angele Orellana, i Leon de Nicaragua; 72, 51.

Marie Van Roy, a Coulanges; 5o, 25.
Marie Janssen, a Etterberck; 72, 47.
Marie Belime, a Montreuil-Haut; 76, 51.
Marie Porporato, a Turin; 38, 5.
Caroline Righetti, a Florence; 92, 65.
Suzanne Bouvet, a Sevres; 29 3.
Marie Tandonnet, a Paris; 37, 7 mois.
Julienne Paravey,

.

Mezin; 80, 58.

Eug6nie Delvallette, a Villeneuve-Saint-Georges; 58, 3z.
Marie Perrin, a Paris; 6i, 27.
Rose Murphy, k Manchester; 76, 5i.
Mary Burke, a Troy; 41, 19.

Anne Schorer, a Graz; 53, 32.
Madeleine Schobesberger, a Schwarzach; 8o, 55.
Maria Lindner, a Schwarzach; 55, 31.
Maria Schneider, A Mundt; 59, 33.
Francoise Giupke, a Berlin; 40, 19.

Marie Harent, a Paris; 64, 45.
Marie Germain, a Paris; 79, 49.
Euphrasie Monteil, a Firminy; 75, 55.
Josephine Almabert, a Alger; 60, 38.
Marie Allouat, a ChAteau-l'Eveque; 86, 54.
Marie Broussard, a Madrid; 61, 37.
Addle Labalme, A Montluel; 75, 52.
Elena Armellino, a Ronta; 84, 65,
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Rosalie Espi, I Reus; 34, 12.
Frangoise Olazolo, k Saint-Stbastien; 79, So.
Maria Sevilla, a Valdemoro; 28, 9.
Francisca Subiranas, i Salamanca; 69, 45.
Maria Segarra, i Sabadell; 73, 53.
Francoise Sega, i Novomesto; 40, 28.
Marthe Bigot, I Vitre; 48, 20.
Ida Corniflau, I Smyrne; 66, 42.
Pauline du Saillant, a Nice; 57, 36.
Anne Gerald, I Montolieu; 92, 66.
Flore Cattoir, a Uzes; 52, 37.
Pierrette Grosbois, i Royan; 94, 74.
Francoise Einfalt, i Ljubljana; 62, 4o.
Margaret Foye, i Missouri; 82, 64.
Marianne Waiss, i Nowosiolki; 69, 46.
Odile Wendlikowska, a Byslawek; 76, 54.
Loise Pecchioli, a Buenos-Aires; 85, 60.
Julia David, a Naples; 77, 58.
Rosalie Lluch, A Reus; 69, 49.
Blasa Oloris, k Puerto; 58, 40.
Clemence Fernandez, A Lanjaron; 53, 3o.
Sophie Gambarte, i Valdemoro; 38, io.
Paule Raynaud, I Montolieu; 85, 39.
Germaine Leroy, k Versailles; 54, 32.
Helne Lava, i Bruges; 64, 42.
Marie Dejoncieres, i Paris; 9o , 62.
Mary Murphy, I Hull; 44, 9.
Elisabeth Wenger, a Salzburg; 30, 4.
Madeleine Szaulcsek, k Esztergom; 56, 34.
Florentine Krzyska, I Varsovie; 83, 62.
Maria Coggiola, a Cagliari; 63, 38.
Pauline Gasco, A Grugliasco; 77, Si.
AmbrosineFumagalli, t Turin; 38, i3.
Marie Rota, i Turin; 51, 28.
Felicie Garabelli, a Turin ; 78, 58.
Rosa Persico, i Mondovi; 52, 26.
Le Grant :J. DuxoULIN.

Imprimerie J. DUMOULIN,

a
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LA MEDAILLE MIRACULEUSE
En cette ann&e 1930, les Annales ne peuvent se taire

sur P'apparition de la M&daille Miraculeuse, dont les
deux families de saint Vincent de Paul f&tent le centenaire. Mais que dire de nouveau apres M. Aladel et
M. Chevalier, les historiens de ce fait merveilleux;
apres M. Edmond Crapez, l'excellent biographe de
sceur Catherine Labour6; apres tant de theologiens et
de pieux auteurs qui ont scrute le sens profond de la
medaille au triple point de vue dogmatique, mystique
et moral!
Nous nous contenterons de grouper en un faisceau,

aussi succinctement que possible, 'essentiel de ce qui
a 6te 6crit sur un sujet si ficond, nous aidant au besoin
de documents djai connus ou m6me in6dits.
Et d'abord, quelques mots sur la privilegi6e de Marie.
I. -

LA VOYANTE

Catherine Laboure, surnommne Zo6, naquit a Fainlks-Moutiers, petit.village de la C6te-d'Or, le 2 mai 1806,
de parents chr6tiens vivant du produit de leurs terres.
Elle eut sept fr&es et deux sceurs. La mere s'occupait
de ses dix enfants avec un courage que soutenait son
affection. Sa sant6 ne resista pas aux fatigues que lui
donnait son petit monde. Elle mourut en 1814.

La seur ain6e, Louise, prit sa place au sein de la
faiaille en deuil et la garda jusqu'au jour oi, attir6e
par la vie charitable des sceurs de Saint-Vincent-de16
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Paul, qui avaient un etablissement a Moutiers-Saint-

Jean, pres de son village natal, elle dit adieu aux siens
pour commencer son postulat a Langres.
Ce fut alors au tour de Zo6 de devenir maitresse de
maison. Une bonne lui fut adjointe pour 'aider dans

les gros travaux, en attendant que sa petite seur Antoinette p6t prendre elle-m&me sa part de l'ouvrage. Zo6
cut des journaes tres occupies : ele faisait la cuisine,
portait la nourriture aux moissonneurs, prenait soin de
la basse-cour; elle s'interessait tout particulierement a
son colombier, oui sept a huit cents pigeons voltigeaient autour d'elle quand elle apparaissait pour leur
donner leur nourriture.
Sa pens6e se reportait souvent vers sa seur aine, qui,
dans ses lettres, disait sa joie d'&tre au service des
pauvres. Pourquoi ne suivrait-elle pas la mrme voie?
Son pere connut son projet. II essaya de len d6tourner
et mit tout en ceuvre pour 1'engager dans les liens du
mariage. La jeune fille tint bon. Dans les premiers
jours de l'anne 1830, les scurs de ChAtillon-sur-Seine

l'accueillaient pour ses trois mois de postulat. Apres
Chitillon, ce fut Paris, oh die commenga son seminaire le 21 avril, quatre jours avant la grande solennit6 a laquelle donna lieu la translation des reliques
de saint Vincent de Paul.
On salt les nombreases manifestations c1estes qui
marqu&rent ses neuf mois de s&minaire. Elle sat garder
son secret; seul, son directeur, M. Aladel, fat tenu au
courant.

Rien d'exaltd, rien d'trange dans ses manieres ou sa
devotion. Les notes de ses dirctrices lui domient un
( esprit pen saillant n, nn Acaractee positif et calme v.
M. Aladel la jugeait (c ftoide et mrme apathique ,.
Cette dernire appr6ciation est contredite, it est vrai,
par la vie de seur Catherine, qui, au dire de ses com-
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pagnes de maisoa, avait un ( caractere tres vif

.

Le seminaire fWi (janvier 1831), M. Aladel fit en

sorte que la jeune novice fut plac6e dans une maison
de Paris; il tenait a 1'tcudier plus longtemps pour
savoir ce qu'il fallait penser des faveurs clestes dont
die se disait gratifiee. On avait besoin d'une cuisinikre
Sl'hospice d'Enghien, au faubourg Saint-Antoine; del
y arriva le 5 fivrier. Apr*s un court passage dans cet
office, puis dans celui de la lingerie, elle fut charg6e
de la salle des vieillards et de la basse-cour, et ne
changca plus jusqu'i sa mort, c'est-i-dire pendant quarante ans.
Elle aimait ses pauvres vieur et ses betes aussi. Sa
laiterie &tait parfaitement tenue. Ses colombes lui rap-

pelaient celles qu'elle avait laissies a la maison paternelle. Elle observait parfaitement la regle, ne disait

jamais de mal de personne, ripondait toujours par une
soumission pleine et entiere aux ordres, de ceux qui
avaient I'autorith. Sa simplicit6 et son hmniliti reproduisaient avec fiddlit, la simplicith et I'humilit6 de la
bonne file des champs, telle que saint Vincent la
dccrit dans sa conference du 25 janvier 1643.
Rien d'extraordinaire pourtant; aucun mysticisme
dans son allure; is d6votions communes lai suffisaient.
Elle 6tait pieuse, mais pieuse simplement, de telle sorte
que oertaines compagnes semblaient plus pieuses
qu'elle 2 . Sa pite*int6riure lui importait plus que les
apparences de la piete.
Apres la aLort de la voyante, une Fille de la Charith
ecrivait a scur Dufks, sa derniere supirieure: a Ayant

r. La Mfdaille miraculese, par M. Chevalier, g* ed., Paris, 1878,
in-8, p. 18. La loa et la nx*6d., de s88s et 1895, reproduisent textuellement la 9*, sauf, vers la fin, quelques ajout6s.
2. Chevalier, op. cit., p. 37.
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pass6 six annees avec ma sceur Catherine et travaill1
continuellement pendant un an avec elle, il semble que
je pourrais citer un grand nombre de details pleins
d'intirt et d'edification; mais, je suis forcie de
l'avouer, sa vie a iti si simple, si uniforme, que je ne
trouve rien a remarquer. Malgr6 I'assurance donnre tout
bas qu'elle 6tait la sceur si pcivil6gibe de la sainte
Vierge, j'y croyais peu, tant sa vie 6tait semblable a
celle des autres. Quelquefois j'ai cherch6 a m'clairer
indirectement en la questionnant sur l'impression
qu'avait produite au s6minaire l'annonce d'une nouvelle
aussi extraordinaire, esprant qu'elle se trahirait dans
ses r6ponses et par la satisferait ma curiosit6, mais elle
r6pondait avec tant de simplicite que mon espoir fut
toujours d&u. »
Ces souplons eux-mEmes portaient a 1'examiner de
pres. <( Si par hasard l'on decouvrait en elle quelque
faiblesse de la nature, ou simplement l'absence d'une
vertu hors ligne, l'on rejetait aussit6t que la sainte
Vierge eit choisi une flle si ordinaire .
ft Sceur Catherine, 6crit encore M. Chevalier , a vcu
quarante-six ans dans une maison importante, sous la
conduite successive de cinq superieures; elle a vu passer
bien des compagnes diff6rentes d'humeur et de vertu;
n 6 cessairement elle a ete diversement appr&cie; on lui
faisait entendre parfois qu'elle n'avait plus bien sa
t&te; elle ne s'en troublait guere et allait toujours son
chemin, recevant les pr6venances avec une naive reconnaissance et les paroles un peu p6nibles sans sourciller...
Sa vivacitd la portait quelquefois a de petites saillies;
le ton ferme de ses paroles r&v6lait alors ce que la vertu
lui faisait plus ordinairement r 6primer. Des que ce preI. Chevalier, op. cit., p. 3o.

2. Ibid., p. 33-35.
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mier mouvement etait passe, elle revenait et s'humiliait
aussit6t. Parfois on voyait le premier mouvement de
surprise prkt a s'6chapper, retenu captif sans respect
humain par pne volont6 sup&rieure; ainsi ce caractere
entier n'6tait si bien plie a l'obbissance que pacce qu'il
&tait fidele a la gr&ce... Malgr6 sa constitution, sceur
Catherine n'6tait pas... exempte de souffrances corporelles et l'on s'etonnait quelquefois de la voir demander
avec simplicite de petits soulagements qu'une ame mortifiee aurait pu se refuser. Ces lg&eres faiblesses formaient comme un voile qui arr&tait la vue d'un grand
nombre et cachait une partie des beauths de son ame.
Au premier coup d'ceil, chacun croyait pouvoir lire jusqu'au fond de cette nature simple, et pourtant elle gardait fiddlement les secrets de Dieu. On voyait en elle,
par un singulier contraste, la prudence et la discrtion
s'alliera la parfaite simplicite. Ainsi, tandis que plusieurs la trouvaient un peu trop occup6e de sa sant6,
d'autres observaient qu'a toutes les grandes ftes de
la sainte Vierge, ,particulierement a celle de 1'Immacul6e Conception, elle etait malade, ou 6prouvait des
douleurs plus vives, que l'humble sceur recevait comme
une faveur de sa c6leste Mere '. ,
Ces lignes furent &rites par M. Chevalier, directeur
de la Communaut-, au lendemain de la mort de sceur
Catherine; son jugement est, sans aucun doute, 1'cho
du jugement port6 sur elle par les sceurs qui formaient
son entourage imm6diat.
Nous avons, du reste, un rapport de sa dermire sup6rieure, sceur Duffs, sur les vertus qui ornaient sa belle
ame. C'est la m&me note. Sceur Dufes appuie, elle aussi,
sur la discr6tion, l'humilit6, la simplicit6 de celle qui lui
avait si souvent ouvert son cceur. (c Plusieurs fois, crit.- Chevalier, op. cit., p. 34-35.
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die, ma sceur Catherine m'exposa ses idees avee une
simpliciti d'enfant. Quand la r6alisation ne venait pas
confirmer ses predictions, elle me disait avec calme :
a Eh bient ma sceur, je me suis tromple; je eroyais
a vous avoir dit vrai; je suis bien aise qu'on sache la
« v6rite 1. ))

Aptrs une vie de priire et de travail, la pieuse sceur
sentit que sa fia approchait. L'asthme 1'oppressait de
plus en plus; le coeur donnait des inquietudes. 11 fallut
s'arreter. Elle garda le lit pendant plusieurs mois. Le
dernier jour de 1'ann6e 1876 fut le dernier de sa vie.
Laissons a la sceur Dufes le soin de nous dire ce qui
se passa les jours suivants. Elle 6crivit, le 4 janvier,
an neveu de la seeur Catherine, alors suprieur k SaintPorns: , Nous avons pu conserver ses precieux restes

jusqu'ai.mercredi matin. Ses traits, loin de se d6composer, semblaient empreints d'un reflet tout cbleste; une
impression indifinissable s'emparait de nous pris de
ce corps que la mort semblait voloir respecter. Elle
ktait entouree de lys; la Vierge Imnnacnlee, placie pris
d'elle, semblait encore lui sourire; nos seeus et les
enfants se pressaient autour d'elle; nous aimions i
redire le chapelet, 1'office de rImmacule&Conception
et toutes les prieres qui avaient fait le charme de sa
vie. II fallut cependant pous en separer. La pens6e
d'abandonner ce pricieux corps, de 1'eloigner i jamais
de la maison, nous faisait une peine si vive que nous
efmes 'inspiration de demander s'il ne nous serait pas
possible de l1i faire faire un caveau qui nous permit
de la conserver toujours. Cette permission, taujotrs si
difficile &obtenir, nous fut accordoe comme par miracle.
Mire de Mac Mahon, a qui nous nous 6tions adress6es,
vonlut eet-rmme nous apporter la permission. Elle pria
r.

Chevalier, op. tit., p. 4o.
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longtemps pres de notre chere soeur, et hier encore elle
nous envoyait une magnifique couronne, avec ces mots
&crits par elle : ( Hommage respectueux i ma soeur
u Catherine. n Le caveau, heureusement, existait dans
la mai§on; il se trouvait comme prepar a l'avance pres
de la chapelle de Reuilly. Le corps de notre chere sainte
fut done porth processionnellement d'Enghien i
Reuilly. Je ne puis vous dire, Monsieur, 1'impression
universellement ressentie en voyant ce cortege triomphal. La banniere des jeunes gens ouvrait le cortige
avec une d6putation d'Enfants de Marie. Puis suivait
I'association des jeunes filles externes; volontiers elles
avaient quitte les travaux de la semaine pour rendre

un dernier hommage a celle qui a tant aim6 ces pieuses
associations. La banni&re des Enfants de Marie 6tait
port&e et suivie par les orphelines, toutes voildes de
blanc. Enfin venait le saint corps, port ALbras. Le drap
blanc qui le recouvrait 6tait gari de roses blanches et
de lys. 11 etait suivi de toutes nos soeurs et du clerg6;
et ce magnifique cortege marchait en chantant le Benedictus; il convenait bien d'entonner un chant de fete
dans une telle circonstance. Le corps fut d6pose dans le
caveau et nul des assistants ne voulut se retirer avant
d'avoir pu descendre pour, a son tour, jeter l'eau b6nite
sur ces restes v6n&rs. Pendant tout le d6filf, le chant de
ces paroles : O Marie confue sans pich~, prie pfour nous
qui avons recours a vous, ne fut point interrompu '. )

11 semblait naturel que 1'on jugeAt digne des honneurs des autels celle i qui la sainte Vierge avait
daign6 se manifester. Le proces de rOrdinaire dura du
13 avril z896 au 18 juin I9oo. Le proces de non-culte
commenca le Ig juin 1905. Le d6cret d'Introduction de

la Cause fut sign6 le I d6cembre 1907. Les diffirentes
a. Chetalier, of. it., p. 40.
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phases du proces apostolique se succ&derent assez rapidement : proces apostolique inchoatif, du 26 mai 9gog
au 24 f6vrier 1910; proces sur la renomm6e de saintet6,
le 13 d&cembre 1909; proces apostolique continuatif, du
17 mai au 22 novembre 1912.

Dans ce court aperqu sur la vie et les vertus de soeur
Catherine LabourS, nous avons fait une place tr&s restreinte a la vision de la M6daille et autres manifestations c6lestes, parce que nous nous proposons de publier,
a la suite, des documents qui en donnent un r6cit
d6taillk.
II. -

L'ENQUETE CANONIQUE

Le bruit des conversions et des guerisons opIr6es par
le moyen de la Medaille Miraculeuse arriva aux oreilles
de Mgr de Quelen, archeveque de Paris. Une enquete
officielle fut resolue. Pierre Quentin, chanoine de
l'6glise matropolitaine, vicaire gen&ral et promoteur du
diocese, rebut mission, le 12 f6vrier 1836, d'interroger
les principaux t6moins. II entendit d'abord M. Aladel
(16 fevrier), puis M. Etienne, procureur g6nial de la
Mission (19 fevrier), M. Emmanuel-Joseph Bailly,
imprimeur de la Notice sur la Midaille Miraculeuse
(22 f6vrier), M. Vachette, fabricant de la MWdaille
(23 f6vrier). M. Aladel reparut le 18 mars pour remettre
les rapports originaux relatant quelques faveurs attribuies ý la M6daille. Au cours des quatorze s6ances qui
suivirent, du 23 mars au 13 juillet, furent reques des
depositions de temoins sur sept guerisons et trois conversions.
Les auditions terminees, M. Quentin prit la plume
pour faire connaitre a l'archeveque de Paris les r6sultats de son enquite < sur I'origine et les effets de la
m6daille dite miraculeuse ,. II appartenait au pr6lat de
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porter un jugement; le r61e du promoteur etait simplement d'exposer. L'enqute n'eut pas de conclusion, &
cause de la mort de Mgr de Quilen, disent certains;
a cause de la non-comparution du principal t6moin,
disent d'autres. Le rapport du commissaire se trouve
aujourd'hui aux archives des pr&tres de la Mission; un
vicaire general le leur donna apres la mort de la
voyante, au mois de mars de l'annie 1877; nous tenons
a I'imprimer ici, malgr sa longueur, a cause de son
importance historique et aussi parce qu'il n'a jamais
6tC publi6 dans son integriti.
MONSEIGNEUR,

M. Aladel, pr&tre, assistant de la Congregation de
Saint-Lazare, et M. Etienne, pr&tre, procureur g6n&al
de ladite Congr6gation, vous ont expose, le 1 f6vrier
1836, qu'une soeur du s6minaire des Filles de la Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul, 6tabli a Paris, rue du Bac,
n* 132, crut voir une apparition de la sainte Vierge,
entendre qu'elle lui recommandait de faire frapper une
mkdaille repr&sentant la vision qu'elle avait dans le
moment m&me, et I'assurer que tous ceux qui porteraient
cette mndaille indulgencide jouiraient d'une protection
particulibre de sa part s'ils avaient soin de r&iter souvent la pri&re qui devait etre gravie sur la m6daille, et
qui etait ainsi : c 0 Marie conque sans p&ch, priez pour
nous qui avons recours a vous.,,
Ces Messieurs ont ajout6 que, cette vision s'btant
r6pet6e plusieurs fois, ils s'etaient d6cides a faire
frapper la m6daille, qu'elle s'6tait repandue avec une
rapidit6 inexplicable et qu'aussit6t la protection de la
sainte Vierge s'tait manifestee par des faits aussi
multipli&s qu'extraordinaires, envers ceux qui avaient
confiance en cette medaille; enfin, que tout, dans cet
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ev6nement, leur paraissait de nature a mriter 1attention du premier Pasteur du diocese et a leur imposer
le devoir de lui en donner connaissance, attendu qu'i
lui seul il appartenait de faire constater les faits et
d'examiner les desseins de la Providence dans ce nouveau moyen qu'elle paraissait avoir inspire pour attirer
les bienfaits du ciel par 1'intercession de la sainte
Vierge.
Instruit que la divotion en la Vierge Immacule
venait de se manifester avec clat a Paris, qu'elle s'itait
propag6e dans diff&rentes provinces du royaunme, et que
d6ja elle s'6tendait jusqu'aux extremit6s de 1'univers
catholique; informe qu'en tous lieux la confiance des
fiddles en Marie confue sans pdchi 6tait r&compens&e

par des graces et des faveurs singulieres et extraordinaires, vous avez ordonn6; le 12 fevrier 1836, que la
lettre susdite ffit communiqu6e au Promoteur g&n&al
du diocese a fin d'enquete et de conclusions. Comprenant toute votre pens6e sur un &evnementdans lequel
se manifeste si splcialement la protection de la Sainte
Vierge envers les fiddles qui l'invoquent comme Vierge
Imm;acule, vierge confue sans pickh, comprenant aussi
1'importance des consq&uences auxquelles pourrait
donner lieu I'enquete dans une circonstance aussi diicate, le Promoteur s'est appliqu6 a rechercher quelle
pourrait 6tre la cause de la devotion que les fidles ont;
en ces derniers temps, si subitement et si universellement manifestee envers Marie confue sans pichi, et A

constater si leur confiance en 'Immacul6e Conception
avait obtenu du ciel, par l'intercession de la Mre du
divin Sauveur ainsi invoquee, des graces et des bienfaits extraordinaires et multiplies.
En cons&quence de la communication de la lettre de
MM. Aladel et Etienne, ci-devant qualifi&s, le Promoteur a commence, Ie 16 f6vrier 1836, l'enquete que vous
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avez ordonnie sur 'origine et les effets de la MWdaille,
et 1'a continuie jusqu'a la fin de juillet de ladite aane.
Force de la suspendre par I'effet d'une maladie grave
et d'une longue convalescence, il 1'a reprise ie ... et terminae le ...
Le Promoteur vient vous presenter aujourd'hai son
rapport sur i'enqu6te et vous sounettre ls condlusions
qu'il a cru devoir prendre.
La premiere partie comprendra tous ies renseignemients qu'il a &t possible de recueillir sur l'origine de

la medaille, ainsi que les r6iexions auxquelles elle a
donn lies.
La deuxieme partie contiendra V'6numrration des
faits extraordinaires qui ont it6 prrsent6s comme les
effets de la m6daille.
La troisiemne partie aura pour objet d'importantes
observations sur l'v6inement si 6tonnant de l'origine et
des effets de la mwdaille.

Enfn, la quatrieme partie voas offrira le r•sum6 des
pri&c&entes et les concldsions du Promotear.
PREGKlft iaTt•.

-

DE L'ORIGINE IE

LA MUkAILLE

Les 16 et 19 fivrier 1836, Je Promoteur -s'est transport6 en la maison de la Congr6gation de Saint-Lazare,
a l'effet d'entendre MM. Aladel, pretre, assistant du
Sup6rieur gn&aral, et Etienne, pretre, procureur g6neral
de Ia susdite Congr6gation, tous deux auteurs de la.
lettre adressee, le I dudit mois, A Mgr I'Archeveque au
sujet de la m6daille frapp6e en l'honneur de 'Immacul6e Conception.

De l'iaterrogatoire de ces deux ven'rables pr6tres,.
qui se trouve inscrit aux :proces-verbaux de 1'enqute,
sign6 de chacun d'eux, les 16 et 19 fevrier, il r6sulte la
dkclaration suivante :
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Vers le mois de septembre 1830, une jeune soeur du

s6minaire des Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-dePaul, rue du Bac, n" 132, a Paris, 6tant venue en
direction pres de M. Aladel, lui fit part qu'elle avait
cru voir un tableau reprisentant la Sainte Vierge telle
qu'on la represente sous le nom de l'Immaculee Conception, 6tant debout, les bras 6tendus, v6tue d'un manteau d'6toffe d'un bleu argent6; qu'elle voyait comme
des diamants en ses deux mains, d'oi

sortaient des

faisceaux de rayons lumineux, qui se dirigeaient vers
la terre, mais avec plus d'abondance sur un point;
qu'alors elle avait cru entendre une voix qui lui disait :
a Ces rayons sont le symbole des grdces que Marie
obtient aux hommes; et le point vers lequel iUs dcoulent
le plus abondamment, c'est la France 3; qu'elle lisait
autour du tableau, crits en caracteres d'or, ces mots :
0 Marie confue sans pichL, pries pour nous qui avons
recours i vous ,; que cette priere 6tait en demi-cerde,
commencant a la hauteur de la main droite, passant
au-dessus de la t&te de la Sainte Vierge et finissant a
la hauteur de la main gauche; que, le tableau s'6tant
retourn6, elle vit au revers la lettre M, surmontie d'une
croix ayant une barre a sa base, et, au-dessous de la
lettre M, les ceurs de J6sus et de Marie, qu'elle distingua, 1'un 6tant entouri d'une couronne d'6pines et
1'autre transperc6 d'un glaive; enfin, qu'elle crut
entendre la voix lui disant : c( II fau faire frapper une
midaille sur ce modkle : les personnes qui la porteront
indulgenciie, et feront avec pidte cette prinre, jouiront
d'une protection toute spciale de la Mkre de Dieu n;

et 5 cet instant la vision cessa.
C'est ainsi que M. Aladel a rapport6 au Promoteur
et fait ins&er au proces-verbal d'enquete, sous la date
du II f6vrier 1836, le rcit, tel que la jeune sceur le
lui a fait, de la vision qu'elle avait eue. M. Etienne,
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.qui avait kti instruit, des le principe, par M. Aladel de
ce que la soeur avait rapportk de sa vision, a confirm6,
par sa declaration, inseree au proces-verbal du g9 f6vrier, l'exactitude de celle de M. Aladel, a laquelle elle
est en tous points conforme.
II est 6vident qu'au fond, ces deux timoignages n'en
font qu'un seul, le second n'ajoutant au premier que
la force de sa conformith, car ce n'est point de la soeur
que M. Etienne tient ce qu'il d6clare, puisqu'il ne la
connait pas, mais de M. Aladel, qui 1'a instruit de ce
qu'il avait appris de.la soeur.
Pour la r6gularite de 1'enquete, c'6tait, sans aucun
doute, de la bouche mm&e de la jeune sceur que l'autorit6 ecclsiastique devait recevoir les d6tails de la
vision; c'etait par elle qu'elle devait etre inform&e de
toutes les circonstances de 1'apparition du tableau;
enfin, c'6tait par son serment que la fid&lite et la v6rite
de son ricit devaient etre assur6es et garanties. Mais
des causes que le promoteur ne peut se permettre d'approfondir, Dieu ayant ses desseins en toutes choses,
ont empechi de remplir, en cette enqubte, une formalit6 et une condition bien essentielles. Le promoteur
s'est borne a 6tablir les motifs de 1'obstacle qu'il rencontrait.
II est constat6 en 1'enqu&te par la dclaration de
M. Aladel:
I° Que, lorsque la jeune sceur lu. parla, la premiere
fois, de la vision qu'elle avait eue, die exigea de lui la
promesse formelle de ne jamais la faire connaltre A qui
que ce fit, mais qu'elle l'autorisa a parler de la vision;
que, fidele a l'engagement qu'il avait pris, il a bien
racont6 la susdite vision & M. Etienne et autres personnes, ainsi qu'i Mgr l'Archev&que de Paris, mais
qu'il n'a jamais prononc6 le nom de la jeune sceur et
qu'il ne l'a jamais d6signde, mnme indirectement; enfin

-

466 -

qu'il est le seul au monde qui connaisse ladite sceur.
20 II a 6t6 egalement d&clar6 que la susdite sceur a
gard6 elle-mnme le plus profond secret sur ce qui lui
est arrive, qu'elle n'en a parli ni h la sceur superieure
g6nerale, ni a aucune des soeurs de la Congr6gation; en
sorte que personne ne la connatt pour avoir eu la vision
dont il s'agit.
3" M. Aladel atteste aussi avoir engag6 et vivement
invit[la seur a comparaitre devant 1'autorit6 ecd6siastique, mais qu'il a trouv6 une telle r6pugnance en elle,
qu'il n'a pu la vaincre; qu'il y a environ un an, il lui
avait encore demand6 de vouloir bien faire elle-meme
sa declaration au promoteur, mais qu'elle s'y 6tait formellement refus6e.
4* Ennf M. Aladel, le promoteur insistant sur la
n&cessit6 de la comparution de la soeur et la r6pugnance
qu'elle 4prouvait, a d6clare, chose 6tonnante! que maintenant cette seur ne se rappelle presque aucune circonstance de la vision, et que, par cons6quent, toute tenta-

tive pour obtenir d'elle des renseignements serait completement inutile.
Les pricautions prises par la seur pour ne pas &tre
connue, la promesse exig&e par elle, de M. Aladel, de ne
la jamais ni nommer ni d6signer i qui que ce soit, le
profond secret qu'ele a si exactement gard6 envers
toute autre personne que celle de son directeur, le refus
constant qu'elle a fait de paraitre devant l'autorit6
ecclsiastique, sont les causes que 1'enquete n'a pu
s'6tendre jusqu'A la jeune sceur, et, quand tons oes
obstacles disparaitraient aujourd'hui, les circonstances
de la vision 6tant presque toutes effacCes de la m6moire
de ladite soeur, il serait impossible de rendre 1'enqutte
plus rigulibre.
Dans cette position, le promoteur a du s'attacher

avec soin A recueillir tous les renseignements propres &
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&iaiger1'autorith ecclisiastique et a lui faire apprcier
le fait dei'apparition,tel qu'il a t rapportk et 6tabli
par la declaration de M. Aladel, a qui le ricit en avait
ete fait par la jeune soaur.
11 a donc semibl4 ae.oesare au promoteur de constater : t° quel est 1'age, le caractate de ia jeune seur, son

moral, le degr6 de son instruction, celui de sa devotion;
2° quel jugement on avait porte sur la vision; 3° si cette
vision s'tait np4tee et, dans ce cas, si les circonstances
avaient et6 les memes; 40 comment et par quelles causes
a-t-on decide I'exhcutioz de la akidaiile; 50 quelle avait
the la conduite e la seeur avaat qu'on se flt d&cidt
ffaire frapper la aedaile et celle qu'elle a tenue depuis
que la midaile a ith rvpaadue
i° L'enqu.te a constate, par la declaration de
M. Aladel, que la jeune saeur qui lui a fait le ricit de

la vision qu'elle avait eae, eait ag;e d'environ vingtdeux ans, lors de la premiiere apparition du tableau, en
septembre .I83o; qu'elle est nee a la campagne; qu'ellt
n'a recu qu'uoe education trie ordinaire et tires commune; qu'elle &tait, depuis ewviron six mois, au simi-

naire des Files de la Charith de SainiViaincent-de-Paail;
qu'elle est simple, candide, n'a rien d'extraordinaire en
ses manieres; que son imagination V'a nullement paru
exalt6e; qu'elle a un air tres froid et qu'elle est d'ua
caracteir apatb•que; que tonoan'a jamais riie remarqpe
de singulier, do'etraosdinaire daas sa deiatioa et sa
pidte; qu'au temps de la vision, comme encore aujourd'hui, sa pi&te etait simple et droite; enfin que sa
devotion a la Sainte Vierge ne s'est jaraais mamifestie
extrieurement de manire a se faire remarquer, mais
qu'il est certain qu'elie avait une grande confiance en!
la Sainte Vierge. 2 L'apparition du tableaa fut, des la premiere fois
que la soeur en entretint M. Aladel, regardee par lui
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comme I'effet de l'imagination d'une jeune personne,
contre laquelle il crut devoir se tenir en d6fiance; il fit
ce recit et n'y attacha aucune imporpeu d'attention C
tance; il t6moigna t la jeune soeur que tout ce qu'elle
lui racontait ne meritait aucune confiance; il fit tous
ses efforts pour lui persuader de partager son opinion
sur cette vision et de croire au jugement qu'il en portait. Plus tard, il ajouta la sv&rit6 du blame et des
reproches h ses conseils, lorsque la soeur vint encore
1'entretenir de la vision.
3° Cette vision s'est r6p&t&e plusieurs fois. M. Aladel
n'a pu priciser le nombre, mais il est certain qu'elle a eu
lieu trois fois, la soeur 'en ayant entretenu trois fois.
Cette r6p6tition s'est faite dans le meme lieu , dans la
chapelle, au meme temps, pendant l'oraison ou pendant
la messe, offrant constamment a la sceur tout ce qui lui
avait 6t6 present6 dans le tableau, lorsqu'il lui etait
apparu la premiere fois 2. Cependant, la derniere vision
fut accompagnie d'une circonstance extraordinaire.
L'ordre de faire frapper une m6daille qui s'etait fait
entendre B chaque apparition, ne recevant aucune ex6cution, la voix temoigna que la Sainte Vierge etait
mecontente de n'&tre pas ob6ie. Mais depuis la r6so-

lution de faire ex6cuter la m&daille, la vision n'a plus
reparu.

4* Cependant M. Aladel, frappi de la ripetition de
la vision et encore plus de la manifestation du m4coni. Ce ditail n'est pas contenu dans les dipositions de M. Aladel et
de M. ttienne; it est suppos- paa le promoteur lui.meme.
2. M. Aladel kcrit dans la Notice historigue que la seconde vision cut
lieu six ou sept mois aprs la premiere, et la troisibme six ou sept mois
aprs la seconde. En prenant comme point de d'part Ie mois de septembre, date approximative de la premiere vision, au t6moignage de
M. Aladel lui-m&me, la deuxitme devrait ftre plac6e vert fvrier-mars
i83x et la troisieme vers septembre-octobre de cette meme annee. Sceur
Catherine ayant quitt6 le seminaire de Ia rue du Bac en janvier s831,
pour aller h P'hospice d'Enghien, ce serait done, d'apres son r6cit, & une
soeur en cornette que la sainle Vierge aurait apparu les deux dernibres fois.
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tentcment de la Sainte Vierge, comprit que, dans sa
position, la scur ne pouvant ordonner de frapper la
m&daille, le m6contentement que la Sainte Vierge avait
fait t6moigner ne devait regarder que lui, puisque lui
seul avait connaissance de la vision, de l'ordre de faire
frapper la m6daille et que lui seul pouvait I'ex&cuter.
Dans son anxi&6t, il vint en conferer avec Votre Grandeur qui, sans cependant rien prbjuger sur la vision,
lui donna le conseil de faire faire la medaille, n'y trouvant rien de contraire a la foi, a la doctrine de l'Eglise
et jugeant qu'elle serait un moyen de faire honorer la
Sainfe Vierge; et, en consequence, la m6daille a 6t6
frapp&e.
5* L'enquete a 6galement constate quelle avait t& la
conduite de la soeur, soit avant, soit apres l'1mission de
la medaille.
Deux circonstances particulieres dans la conduite de
la soeur avant la confection de la midaille sont dignes
d'tre remarquies. Bien persuad6e que son directeur ne
veut consid6rer la vision qu'elle lui a racontee que
comme un jeu de son imagination et qu'il refuse d'y
ajouter foi, et bien assurbe de la r6alit6 de cette vision
par I'apparition rp&t4e du tableau, cette sceur n'ose
plus en parler a son directeur, et cependant elle ne confie a personne ce qui lui est arriv6.
Quoiqu'elle edt occasion de voir souvent son directeur, elle garde le silence sur la vision, qui cependant se
renouvelait. Ce n'est qu'avec crainte qu'elle lui en parle

deux autres fois, et encore faut-il qu'elle se sente agit&e,
tourmentee par un violent d6sir de l'informer de la
r6p6tition de la vision et, en dernier lieu, de la circonstance du m6contentement de la Sainte Vierge; enfin,
il faut qu'elle soit vivement press&e de recouvrer la tranquilliti et la paix de " l'Mme, qui lui 6taient rendues
imm6diatement aprs l'entretien.
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Les contrari6tis que lui faisait eprouver son directeur
par son opinion et son jugement sur la vision, la peine

intfrieure qu'elle ressentait, devaieot htre pour cette
flle des motifs bien- suffisants pour la determiner a confier a d'autres 1'apparition du tableau et l'ordre donne
de faire frapper une m6daille sur son modele. Mais
l'espoir d'etre plus favorablement &cout&e, d'obtenir
une confiance qui lui 6tait refus&e, n'ont pu l'epgager
a s'adresser 1 d'autres personnes. Elle garde inviolablement son secret, afin de rester inconnue au monde et de
se soustraire A une attention qui lui semblait devoir
tre non setlement embarrassante pour la modestie,
mais dangereuse pour la vertu d'humilit6.
Lorsque M. Aladel lui remit une midaille, La seur
lui dit : (c II faut mainlenant la ripaudre et la pro(( pager. ) Elle la porta avec une grande virnration.
Lorsqu'oa fit, en presence des soeus de la Congr&gation, le rcit des graces et des bienfaits qu'obte-

nait la confiance des fideles en la midaille, il fut
observe par M. Aladel que la jeune sceur resta aussi
impassible pendant et apres le recit que si elle eit 6t6
compltement 4trangere a l'origine de la medaille.
Depuis, aucune d6monstration ext&rieume n'a trahi la
sour; elle est enccte inconnue a toute la Congregatima

des soeurs de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Pau, ainsi
qun' celle de MM. les Lazaristes. Maintenant, au rapport de M. Aladel, pesqae toutes es circonstances de
la vision se sont effac6es de la mumoire de cette seur.
Tels sont, Monseigneur, les renseignements que 1'esquote a recaeillis sur la vision du tableau qui a servi de

modele h la m6daille de l'Immacule Conception; telle
est enfmn 'origine, ainsi que 'a constat

1'enquete, de

cette m6daille, que les fideles appellent snmirwua esse, k
cause des gaces et des bienfaits qu'ils ont obtenus em
r6citant la prire qui s'y troave grav6e.
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Sans rien difinir, sans vouloir mame rien pr6juger
sur la vision qui a donn6 lieu a la confection de cette

m&daille, le promoteur croit devoir se boner a vous
presenter, Monseigneur, quelques rAflexions sur un fait
aussi extraordinaire.
11 ne s'agit point de discuter en ce moment tout ce
que cette vision pr6sente d'4tonnant et d'extraordinaice;
le promoteur entreprendra cette tiche dans la troisieme
partie de son rapport. 1I ne s'occupera pr6sentement
que d'examiner si, d'apres l'enquete, la vision, en considerant toutes circonstances qui Font accompagnee,
m6rite d'obtenir quelque.confiance.
Quelque extraordinaire, quelque surprenante que
puisse paraitre la vision, il doit r6sulter de 1'enqute :
I° qu'elle n'est point imaginaire, mais r6elle et effective; 2 qu'elle n'a point eti instantanee, puisqu'elle
s'est r6p6t&e plusieurs fois; 3° que de celle qui en a 6tC
favorisee, et 4° de celui qui en rapporte le rcit, la bonne
foi ne pent atre suspectie.
I° Ce n'est point au milieu des t6nebres de la nuit,
ce n'est point pendant le sommeil, qu'apparait le
tableau dont la description a &et donn6e; ce n'est point

en songe qu'il a et6 vu; ce n'est point l'effet de ces pens6es souvent confuses que produit, pendant Ie sommeil,

l'action de I'imagination, de ces pensees qui sont quelquefois, dans le sommeil de la nuit, les pens6es du jour.
Enfin, ce n'est pas un de ces songes, veritable vision
ckleste, que Dieu, suivant la Sainte Ecriture, envoya
h quelques-uns de ses serviteurs; non, c'est en plein jour,
dans la chapelle de la Congrigation, pendant la messe

ou pendant 1'oraison, qu'apparait le tableau. C'est dans
un lieu, c'est dans un temps, oi, jouissant de l'usage de
tous ses sens, ou, libre de toutes ses facultes, que la

jeune sceur aperqoit le tableau. Elle distingue tout ce
qu'il repr6sente, lit la priere qui s'y trouve inscrite,
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entend parfaitement 1'ordre et la promesse qui lui sont
adresses et rapporte le tout avec exactitude et d6tail.
20 Ce n'est point une des visions l6geres qui se dissipent aussitbt qu'elles apparaissent, et qui ne se renouvellent plus, semblables a ces vapeurs enflammies que
l'ceil peut a peine saisir que dkji elles sont 6teintes pour
ne plus reparaitre. Dans l'espace de vingt mois l'apparition du tableau se repete plusieurs fois. Elle a 6galement lieu dans la chapelle, tant6t pendant roraison,
tant6t pendant la mess-. Ce tableau represente chaque
f9is ce que, dans la premiere, il offrit aux regards de
la jeune seur; chaque fois la voix fait entendre et le
meme ordre et les mnmes promesses; trois fois, la soeur
parle de la vision et de la r6p6tition de l'apparition,
et trois fois elle ne varie point, ni dans la description
qu'elle fait du tableau qui lui est montr6, ni dans le
r&it des paroles qui lui sont adressdes; la derniere fois
elle rapporte cette nouvelle circonstance que la voix
avait t6moign6 que la Sainte Vierge 6tait m6contente
de la negligence que l'on apportait a faire frapper la
m6daille qu'elle avait ordonn6e.
3° II s'agit d'examiner si la bonne foi de la sceur
favoris6e de la vision peut 6tre suspect6e. L'enquete
a constatk, d'apres la deposition de M. Aladel, que, des
le moment que la sceur l'eut entretenu de la vision, il
s'itait constamment attache t 6tudier le caractere, I'imagination, les manieres et les dispositions intrieures de
cette fille. I1 a d6clare qu'il avait observ6 en elle une
grande simplicit6 dans les manieres, de la froideur dans
son air, de l'apathie dans son caractere, ni vivacit6 ni
exaltation dans l'imagination, de la droiture et de la
simplicit6 dans sa pi6te et sa d6votion, qui ne se sont
jamais manifest6es par aucune singularit6. Comment
supposer qu'une jeune fille venant de son village, simple
et innocente, n'ayant recu qu'une 6ducation commune
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et bornee comme celle d'une paysanne, ait pu imaginer
le plan de ce tableau qu'elle affirme avoir vu, en coordonner toutes les parties de maniere qu'il puisse 6tre le
modele d'une m6daille, formuler la priere et 1'invocation k Marie confue sans picAh!

Comment supposer

dans une innocente paysanne assez de t6m6rit6 et d'audace pour oser promettre la protection sp6ciale de la
Sainte Vierge a ceux qui porteront la m6daille et reciteront la pribre! Comment supposer dans une jeune
novice assez d'effronterie pour venir debiter tranquillement aux pieds de son directeur des mensonges et des
impostures! Non, tant de fourberie, de duplicit6, tant
de perversit6 ne peuvent se concilier avec la simpliciti,
la candeur, 1'innocence et les autres qualites de cette
jeune fille.
Quel int&rt pouvait avoir la sceur a vouloir essayer
de tromper si 6trangement son directeur,' celui en qui
elle avait plac6 sa confiance? Dira-t-on que, poussde
peut-tre par quelque sentiment d'amour-proFre, de
vanit6 on d'ambition, elle avait la penske de fixer les
regards sur elle, le desir de s'attirer une certaine consideration, Iespoir de se rendre interessante ds son
noviciat et 1'ambition cachee de parvenir promptement
t quelques charges importantes dans Ia Congregation.
Mais tout id d6montre et prouve que de si coupables
pensbes ne sont jamais entres ni dans son esprit, ni
dans son cceur. L'enquite a constat6 que, d&s le premier entretien qu'elle eut avec son directeur sur la
vision, elle exigea de lui la promesse formelle de ne
jamais la nommer et de ne la faire connaitre a qui que
ce soit, qu'elle a elle-meme garde rigoureusement son
secret; quoique placee dans la maison oi se trouvent
plus de cent cinquante tant sceurs que novices, elle n'a
communiqu6 et confih ce qui lui 6tait arrivk6
aucune
d'elles; que toute sa crainte etait non seulement d'etre
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connue, mais m&me d'etre soupqounoe; oll a voulu qe
son nom comme sa personne denmurasent & jamai

inconnus a toute la terre. La vlont6 absolue de rester
ignor*e, I'accomplissement de cette voloatk, justifent
mieux la soeur de toutes prVentions que no pourrait e
faire le promoteur.
4* Ainsi qu'il a &ý 6tabli dans Penqu&e, c'est par ia
d-claration de M. Aladel que la connaissance de Ia
vision a #t6 offcielement donn&e & 1'aatoui* ecc*siastique. Son 6cit peut-i1 paraite suspect? Sa. position
personnelle, son jugement et sa conduite dans cette
affaire doivent repousser tout soupmon contre sa bonne
foi.
to M. Aladel est un prtre recoamandable par son
instruction et ses vertus. Assistant du Sup6rieur ginral de la Congr6gation des prtres missimnaires de
Saint-Lazare, il ne doit ce rang tlev6 qu' I'estime g6Y6 Yale de ses confrkres Lear confiance est un titre qui le
rend digne de celle de I'autoritW dioc6saine, dont il est
parfaitement connu.

2-D s qu'il eut requ la communication que la jeune
scour lui fit de la vision, il n'y ajouta aucune foi, n'y
attacha aucune importance, la regarda comme 1'effet
de l'imaginatioa, et s'effona d'inspirer a la seur son
opinion et sses ntiments. Dans les deax autres entretiens, it crut devoir blimer ha smor de sa crvdalit&et
du peu de df6rence qu'elle montrait pour ses avis et
ses conseils. Quoique &tonn de la r6petition de la
vision, M. Aladel ne changea rien I la direction qu'il
avait donnie i ta seur, mais il s'appliqua, a son insa,
. itudier avee soin ses dispositions intrieutes Au troisilme entretien, dans lequel la scaur lui apprit que la

Sainte Vierge avait manifestk son mncontentement de
ia negligence que 'on mettait 3 faire frapper la
nindaille, il fit, sans t6aoigner son ktonnement & la
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soecr, de trks serieuses rnfexions sur cette nouvelle circonstance du m6contentement de la Vierge, dont lui
seul pouvait &trePobjet. Ce fut alors que M. Aladel se
rendit pris de vous, et, apres vous avoir rapporte tout
ce qui s'ktait passe, voua pria de vouloir bien lui donner
votre avis sur la condnite qu'il avait i tenir dans la
position inquietante oit il se trouvait. Alors Votre Grandeur, sans rien prejuger sur le fait de la vision, conseilla de faire frapper la m6daille, ne presentant rien
de contraire a la foi, et pouvant &re une occasion de
faire honorer et glorifier la Sainte Vierge.

3 Daus cette affaite, la conduite de M. Aladel a At,
sage, prudente et rfl6chie. Des le principe, il cherche
Sditourner les idees de la sceur sur la vision; il les combat, it emploie tout ce que son ministere lui donne
d'autorite pour lii persuader que son imagination la
trompe et la s&duit; il ne cesse de se montrer entierement incr6dule a son r6cit. Cependant il examine, it
observe attentivement, il attend pendant dix-sept A dixhuit mois, esprant que quelques rayons du soleil de
v6rit6 viendcaient dissiper le nuage epais form6 par
ses pr6ventions. La repetition de la vision ne lii parait
pas une preuve de sa rialite; la manifestation do m&contentement de la Vierge ne peut encore le convaincre;
il faut tout rempire de la crainte d'en tre l'objet pour

exciter en lui quelques doutes et le determiner a venir
d6poser aux pieds de Votre Grandeur les vives inqui•-

tudes auxquelles son ame est en proie, et solliciter ses
paternels conseils.
Qui pourrait deac, apris une semblable conduite, pr&tendre que M. Aladel est un enthousiaste qui s'est conduit sans reflexion et qui a agi avec trop de 1egerete?
La malignite supposera peut-4tre que M. Aladel st
Iinventeur & la vision, que c'est lii qui 1a imagin&e
avec toutes les circonstances, attendn qu'it no nomme
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et ne fait point connaitre la sceur, afn de se soustraire
a toute confrontation et d'eviter toute contradiction.
Sans s'arreter a repousser une si odieuse calomnie, le
promoteur repondra que, si la medaille devait son origine a la fourberie et au mensonge, le ciel n'aurait pas
permis que l'imposture devint la source des graces et
des faveurs qu'il a r6pandues et qu'il r6pand sur ceux
qui ont conflance en la m6daille.
D'apres les renseignements, propres a &lairer votre

autorit6, que le promoteur a recueillis avec soin, sur la
vision origine de la midaille, et d'aprbs la discussion
qu'il vient d'6tablir sur les circonstances de cette vision
et la moralit6 de ceux qui en ont fait le r6cit, il parait
6vident que la vision n'est point l'oeuvre d'une imagination folle et der6glIe, ou extravagante et exalt&e;
que tout est r&l et que rien n'est fantastique et que tout,
en cet 6v6nement extraordinaire, semble devoir meriter
confiance.
DEUXIIME PARTIE. -

LA DIFFUSION

DE LA MEDAILLE ET DE LA NOTICE
-Si I'examen approfondi de toutes les circonstances
de la vision ne pouvait convaincre qu'elle est un evenement extraordinaire digne de confiance, les effets prodigieux et multiples obtenus par ia d6votion des fideles
en la m6daille vont venir s'ajouter en preuve a l'opinion que le promoteur vient d'6mettre.
Parmi les faits extraordinaires que 1'enqute ordonnae
par Votre Grandeur a recueillis et v6nrfis, se trouvent :
I1 la fabrication et la vente de la medaille; 2* la publication et l'6mission d'une notice contenant le d6tail
des faveurs et des graces, soit spirituelles, soit temporelles, obtenues par l'intercession de Marie; 30 l'examen
et la v6rification de plusieurs des bienfaits dont elle
a daign6 favoriser la confiance en la m6daille.
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1o En juin 1832, 1 5oo m6dailles furent frappies
et livries le 30 dudit mois. Partie fut distribu6e
a Paris et partie fut envoyee en province. A peine les
fidiles eurent-ils connaissance de cette medaille, qu'il
fallut, pour satisfaire k 1'empressement qu'ils t6moi-

gnerent de la posseder, non seulement ordonner d'en
fabriquer un n6mbre considerable, mais prescrire d'en
frapper sans reliche.
Depuis juillet 1832 jusqu'au 26 fi-rier 1836, les

registres de M. Vachette, 6diteur de la medaille,
prouvent qu'il en a fait fabriquer et qu'il en avait
vendu, savoir :
.
En cuivre .....
En argent..............
En or ................

.

.

......
....-

.

972844
742o3
9
2 047 238

c'est-a-dire 46 528 par mois et environ I550 par chaque
jour. A 1'6poque du 26 f6vrier 1836, l'empressement
des iddles 6tait tel que 30 ooo medailles venaient d'tre
commandkes, et que M. Vachette, avec la certitude de
les piacer, en faisait frapper la quantit6 de 200oo 000ooo.
Ainsi 'on peut donc 6tablir qu'a la susdite 6poque le
debit et la fabrication de l'6diteur 6taient de 2 247 238.

Mais la contrefaqon s'empara de cette fabrication a
Paris, a Lyon et autres villes Bien que 1'6diteur eit pu
user du droit que lui donnait la oi, il ne voulut point
poursuivre les contrefacteurs, estimant qu'il etait juste
que chacun gagnat sa vie, et considerant, d'ailleurs,
qu'il lui 6tait impossible de satisfaire aux innombrables
demandes qui, chaque jour, lui etaient adressees.
A Paris, onze artistes fabriquerent et vendirent la
mndaille. On ne peut prciser quelle a 6te la quantite,
parce que, fabriquant en fraude, toute verification 6tait
impossible. Ce n'est done que par approximation que

-

478 --

l'on peut ivaiuer le nombre des m&dailles que ces onze
contrefacteurs ont pu mettre dans la circulation. On
estime que chacun d'eux, pour centrer dans les premiers
frais, et avant d'obtenir aucua gain, aucun bneafie,
a di en frapper et en vendre 200000; ce qui porte la
fabrication et le debit pour les onze contrefactems
ia 2200 oo. Ce calcul est loin de Iexagration, car ii
ne porte que le nombre qui a &tA necessaire pour couvri
les premiers frais; et cependant, d'apres I'aveu qu'ils
ont fait eux-m&mes a I'iditeur, ils sont convenus qu'ik
avaient fait d'excellentes affaires, preuve que la fabrication et la vente ont du d6passer la quantit, qui vient
d'tre not6e.
A Lyon, quatre fabricants bien connus ont aussi
contrefait la medaille en l'annie 1833. 11 est constant
que chacun d'eux a occup6 jusqu'a trente ouvriers a cette
seule fabrication, et qu'ils en ont fait frapper des quantitis innombrables. M. Vachette, le vritable 6diteur, a
lui-mýme tir6 de Lyon 300000 m&dailles, lorsqu'il ne
pouvait suffire a la vente. II 6value que chacun des
quatre contrefacteurs a bien vendu des mindailles dans
la meme proportion que lui et qu'il est loin de toute
exagiration en fixant a 2 ooo ooo la quantite fabriqu&e
et vendue par chacun, ce qui donnerait celle totale de
8 00ooo ooo.
Pour le nombre de midailles, tant
celui rfgulibrement constatd.

.

.

2 247238

que celui estim6 par approximation
non exag6rie . . . . . . ..
. . .
on peut en porter la quantitd nmise et
vendue,
.........
. . . . . .

2200ooo
000
oo
12 447 38

Mais cette mxdaille n'a pas seulement 6t6 frapp6e &
Paris et i Lyon; ell l'a et, igalement a Bordeaux, i
Toulouse, a Marseille et i Vannes.
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En pays strangers, elle a 6te frappie a Bruxelles,
i Likge, a Courtrai, a Geneve, a Turin, a Modane, i

Bologne, a Rome, a Naples et m&me i Londres. L'empressement itait tel i Naples que, la Monnaie n'y pouvant suffire, Icooo medailles furent exp6dites de Paris
i Naples.
II n'a pas 6te possible, meme par approximation,
d'evaluer la quantit6 des medailles qui ont pu etre vendaes en ces diff&rentes villes. II n'est permis que de pre-

sumer qu'elle a dfi tre tris considable .. Memoire.
12 447 238
II est a remarquer qu'i Paris, sur les midailles qui y
oat 6t fabriquies, non seulement l'invocation on priere,
0 Marie confue s~w p&tcki, ftis pour nous qwu avoQ

recours a vaus a et& mise en frangais, mais que, vu les
demandes qui arrivaient de l'itranger, elle a ete traduite et frappee en trois dialectes de la langue espagnole, en italien, en allemand et en flamand.
Qui ne sera pas frapp6 d'6tonnement en considrant
le nombre prodigieux et l'immense quantit6 des exemplaires de la midaille qui ont &t6 frappes et vendus!
Qui n'admirera pas avec quelle rapidit elle s'est ripandue, avec quel empressement elle a ete recherch&e, et
avec quelle confiance elle a 6tk accueillie! A peine est-elle
connue, que, non seulement dans toutes les provinces de
France, mais dans toutes les parties de 1'univers catholique, les fideles veulent possider la mndaille. Elle est
portie, envoybe partout, en Belgique, en Espagne, en
Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en Baviere, en
Savoie, en Pi&mont, en Italie, Mod&ne, Florence, Rome
et Naples. Dans les missions de Levant, a Smyrne,

a Constantinople, en Syrie. Dans les missions de la
Chine et dans 1'Am6rique du Nord. Partout Pempresse-

ment est tel, les demandes sont si multipliies, si r6ite-

-

480 -

ries, si pressantes, que dans l'impossibiliti d'y satlsfaire, on frappe la midaille en plusicurs villes de la
France et mmnie a l'rtranger. Ainsi, sans cainte d'etre
contredit, on peut affirmer que la fabrication et la vente
de la m6daille est un fait extraordinaire.
2° Si 1'empressement des fid.les de tant de lieux
diffirents a se procurer et a poss6der la m6daille, vient
prouver l'innombrable emission qui en a &t6 faite, ta
publication d'une notice historique sur l'origine et les
effets de la m6daille, demontre combien a &t6 extraordinaire la manifestation universelle de la d6votion et
de la confiance des fideles on Marie concue sans p6ch6,
par la vente de cette notice.

Une notice a ite imprim6e et publiie afin d'instruire
les fideles de I'origine de la m6daille et leur donner
connaissance des graces et des faveurs que plusieurs
d'entre eux ont attest. avoir obtenues en adressant
avec foi & Marie la priere gravye sur la medaille.
Cinq 6ditions de la notice ont t6 faites en l'ordre
suivant :
Exemplaire

La i* edit., sept. 1834, 2 feuilles

La 2*

-

oct.

-

3

-

in-i8, tiree a .

-

10000

tiree a .

S5oo

La 3* d6c. 4 tirie .
La 4* sept. 1835 7 12
tir6e a .
La 5
dec.
- 8 tirde a .
Total desexemplaires vendus au 26 fevrier i836.
La 6* edition etait sous presse i cette epoque et le
premier tirage commande pour. ...
. .. .
.

37 664
22621
109695

Ce qui portera provisoirement i . . . . . . . . .

,1769'

le nombre d'exemplaires de la notice imprimne.

2390o

8 oo

II est facile de juger par Ie nombre de feuilles d'impression employees en chacune des cinq editions de la
notice que les heureux effets de la m6daille ont toujours &t6 en se multipliant. En septembre 1834, deux
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feuiles suffirent pour en contenir le r&cit; en octobre,
trois feuilles devinrent u6cessaires; en d6cembre, il
fallut quatre feuilles; sept feuilles et demie ont 6t6
employees pour 1'6dition quatrieme, faite en septembre
1835; et en decembre de ladite ann6e, la cinquieme 6dition fut compos&e de huit feuilles, comme le sera la
sixieme. Un plus grand nombre de feuilles eft 6th necessaire, si l'6diteur, pour ne pas reproduire plusieurs faits
rapportes dans les editions prkc6dentes, ne les efit pas
retranch6s dans les suivantes. En ajoutant les faits
nouveaux aux faits anterieurement r6p6t6s, c'6tait, en
augmentant Ie volume de la notice, en rench6rir le prix.
L'6mission et la publication de la notice sur 1'origine
et les heureux effets de la midaille n'est-elle pas un fait
extraordinaire! N'est-il pas 6tonnant que, dans le si&cle
oh nous vivons, un livre oih &latent a chaque page les
effets de la puissante protection de la tres Sainte
Vierge soit tellement recherche, qu'en seize mois il s'en
soit fait cinq 6ditions et qu'une sixibme soit devenue
n6cessaire! Il est permis de dire que la vente de 1og 695
exemplaires, effectu&e en un si court espace de temps,
et l'attente de 8 ooo autres qui sont sous presse, est
veritablement un fait 6tonnant et extraordinaire.
3° La notice est ,le recueil des relations faites par. les
fiddles qui ont joui de la protection toute sficiale de la
Mbre de Dieu en portant la medailli indulgencile, et en
faisant avec piti l'invocation : 0 Marie confue sans
pechl, pries pour nous qui avons recours a vous. Le but
de cette publication a 6te de contribuer a faire honorer
et glorifier la Sainte Vierge, en donnant connaissance
aux fiddles des heureux effets obtenus par la confiance
en la m6daille qu'elle avait ordonn6 de faire frapper.
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TROISItME PARTIR

CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES
DE L'APPARITION

SYMBOLISME ET ENSEIGNEMENTS
DE LA MEDAILLE

Si la m6daille consid&r6e dans son origine et ses prodigieux effets vous a sembl6, Monseigneur, meriter
votre attention, ii est encore des circonstances sur lesquelles le promoteur a cru devoir appeler ros r6fiexions.
11 a pensA qu'il n'6tait pas sans int&ir~ de vous sonmettre les observations qu'il a faites sur le choix du
temps, des circonstances et de la maison oii la vision
a eu lieu, sur la composition du tableau, sur 1'explication que la voix en a donn6e, enfin sur la qualit6 prise
par Marie dans la courte priere.
I° Deux mois ne s'etaient pas 6coul6s depuis les 6venements de juillet 1830, lorsque, vers le mois de septembre suivant, se manifesta la vision dont il s'agit.
L'impietd qui, dans ces sinistres journes, avait signalI
sa haine par ses outrages et ses blasphbmes contre la
religion de nos plres, ne Ia deguisait plus dans ses abominables &crits. Consternes par le souvenir du passe,
les pasteurs et les fideles ne portaient qu'avec effroi
leurs pensees sur l'avenir. IIs redoutaient les terribles
effets de la col&re aeeste, si audacieusement provoquee
par tant d'abominations. C'est dans ce temps et dans
ces tristes circonstances que celle que toute 1'Eglise
appelle avec tant de raison Ie secours des chr6tiens
(auxiium christianorum) resolut de leur "donner une
marque sensible de sa constante protection; elle leur
offrit dans un tableau le modale d'une medaille en assurant des grAces et des bienfaits A ceux qui la porteront
avec pie6t et qui invoqueront son seco'urs en l'appelant:
Marie confue sans picht.
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2° 11 est digne d'&tre remarque le choix de la maisoa
religieuse dans laquelle la vision a eu lieu. Ce n'est point
dans un de ces couvents, de ces monasteres si recommandables par l'observance d'une regle austere, la pratique des jefnes, des privations, des mortifications et
celle de toutes les vertus ivang6liques. Ce ne sont point
les enfauts de saint Augustin, saint Bernard, saint
Bruno, saint Benoit; ce ne sont point les filles de sainte
Colette, de sainte Claire, de sainte Th&rse, ni celles
de saint Frangois de Sales, qui sont favorisees de cette
vision. Ce sont les humbles Filles de la Charit6, les
enfants de saint Vincent de Paul. C'est dans la maisonmere de cette modeste institution, si utile a Phumanit6,
c'est dans la chapelle qui renferma longtemps la
depouille mortelle de cet homme si bienfaisant, qu'est
apparu le tableau modele de la r•daille. Quele est done
la raison de cette preference? Sans avoir la tem&riti de
vouloir en indiquer la cause, le promoteur croit devoir
faire les observations suivantes :
Les Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul
font, chaque anne, leur cons6cration la Sainte Vierge
le 8 d&cembre, jour de la fete de rImmnaculie Conception.
La regle de l'institution des Filles de Saint-Vincentde-Paul article ... prescrit aux sceurs de r&citer, apres
chaque dizaine de leur chapelet, la priere suivante ...
Serait-il done 6tonnant qu'une maison ois les senrs
qui se consacrent a la Sainte Vierge le jour de la fete
de I'Immacul&e Conception, o6, chaque jour, elles font
cinq fois, en r&citant leur chapelet, une priere qui est
t. Ces points de suspension soot dans le texte Mime du rapport. Le
promoteur a ici en vae la pteire w Tris Sainte Vierge, je crois et coofesse voire sainte et Immaculie Conception.:. n, qui n'est prescrite par
sucun article des regles des scenrs, mail leur a t6 impose pour la pre.
amier* ois par le livse de prires envoyi aux maisoas enazS3.
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une profession de croire a 1'Immaculie Conception,
ait it6 favoris&e de l'apparition d'un tableau portant
une priere dans laquelle la Sainte Vierge est appelke
Marie confue sans pichl ?
3° Dans ce tableau se trouve une image de la Sainte
Vierge, telle que les peintres et les sculpteurs la repr,sentent sous le nom de la Vierge Immaculee, et telle
qu'elle est plao6e dans les 6glises. Un globe figurant la
terre est sous ses pieds; une circonstance particulikre s'y
fait remarquer, c'est celle des faisceaux de rayons lumineux qui, partant des deux mains, se dirigent vers la
terre, et plus specialement vers un point. de la terre.
Ce n'est point sous la figure de la Vierge Mere tenant
en ses bras 1'Enfant J6sus et l'offrant a l'adoration des
fidles; ce n'est point aussi sous celle de la Vierge aux
sept Douleurs, de la Vierge portant sur ses genoux le
corps de son divin Fils mort .pour nos p6chls; non,
c'est sous la figure de !aVierge Immacule que la. vision
la repr6sente et qu'elle doit 1'8tre sur la midaille qui
doit etre remise aux fideles.
4° Une voix explique ce que signifient les faisceaux
de rayons lumineux. Elle apprend qu'is sont le symbole
des grdces que Marie obtient aux hommes, et que le
point vers lequel ils dicoulent le plus zabondamment,
c'est la France.
Ainsi qu'il a ete dit, c'est des mains de Marie, Vierge
Immraculee, que dicoulent les graces, mais pour quelle
raison plus abondamment sur la France? Marie a &t6
donn6e pour mere a tous les chr6tiens en la personne
de saint Jean; tous les chr6tiens sont ses enfants et ont
des droits &gaux a son affection. Pourquoi cette pref6rence pour la France? Le promoteur croit pouvoir
essayer d'en donner quelque explication.
Depuis sept siecles, la devotion en la Vierge Immacul&e est 6tablie en France. Vers 1140, la f&te
de la
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Conception de la Sainte Vierge fut 6tablie a Lyon par
les chanoines. La preuve est une lettre de saint Bernard, qui n'approuvait pas cette nouveaute, sans pprjudice, dit-il, du sentiment de quelqu'un plus &clairW
que lui, principalement de PEglise romaine, a l'autorit6
et P1examen de laquelle il reserve cette question.
Raou) d'Homblieres, 6veque de Paris, mort le 12 novembre-I288, laissa a son Eglise trois cents livres parisis
pour fonder l'office de la Conception de la Sainte
Vierge.
Promu au degr6 de docteur a Paris en, 1305, Jean

Scot soutint ropinion de 1'Immaculte Conception de
la Sainte Vierge.
Le 6 juillet 1387, la Faculte de th6ologie de Paris
d&lara fausse, temiraire, scandaleuse et contraire a la
pi&t6 des fideles cette proposition de Jean de Montson,
Frere Precheur : c I1 est autant contre la foi d'exempter
du p6ch6 originel la Sainte Vierge que d'en exempter
.
dix personnes.
Le 23 aofit 1387, Pierre d'Orgemont, 6veque de Paris,

auquel l'Universit6 avait renvoy6 judiciairement cette
proposition, prnonona la d6fense, sous peine d'excommunication encourue par le seul fait d'enseigner et de
soutenir, publiquement ou secritement, cette proposition, se reservant de poursuivre Jean de Montson, dans
le cas oit il serait pris, par emprisonnement on autres
voies de droit.
L'opinion de 1'Immacul&e Conception Itait tellement
accriditie que les Dominicains qui ne voulurent pas
pr*ter le serment d'approuver la condamnation des propositions de Jean de Montson, leur confrere, furent
persecuts et exdus de la Facult6. Pour apaiser la persecution, ils furent obliges de celebrer, en France, Ia
f&te de la Conception de la Sainte Vierge, de ne plus
soutenir publiquiment qu'elle avait &t6 conque dans le
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et de demeurer dans le silence sur ce point; ce

ne fut que le 21 aofit 140..., apres vingt-cinq annees

d'excusion de la Faculte, qu'ils y furent admis, k la
condition qu'ils promettraient d'obeir a son Dcret.
Suivant le Dcret de la Facult6 de thoologie de Paris
de 1497, tous les docteurs et bacheliers sont obliges de
prater devant elle le serment suivant : , Je jure que je
maintiendrai la d6termination de la Faculti touchant
la Conception Immaculde de la Sainte Vierge, a savoir
qu'elle a 6t6 pr6serve, dans sa conception, de la tache
originelle. ,,

Le 15 avril 1521, la Faculte de thologie de Paris
censura la proposition de Luther contraire a l'opinion
de l'Immaculke Conception.
Depuis et jusques i la dissolution de la Faculte, cette
opinion a conslamment W6tsoutenue, et son d6cret sur
le serment constamment observe.
Pendant plus de quatre cents ans, depuis 1140 jus-

qu'en 1476, que Sixte IV institua la f&te de la Conception de la Sainte Vierge, qu'il nomme immaculee dans
sa Bulle du 4 mars, on avait c6l6bri en France 1'office
de la Conception, bien qu'aucun d6cret n'en rendit la
solennit6 publique et obligatoire. Cette d&votion, libre
et volontaire pendant plus de quatre siecles, temoigne
assez quelle 6tait la confiance des pasteurs et des fidgles,
en France, dans Marie confue sans pchLt.

Tant de v&neration pour l'Immaculee Conception,
tant d'hommages publics rendus a la Vierge Immacul6e,
tant de zele et de d6vouement pour soutenir la pieuse
opinion que Marie, dans sa conception, a &t6 preservie
de la tache originelle, ne semblent-ils pas expliquer
pourquoi, dans la vision, les rayons, symbole des graces
que Marie obtient aux hommes, d6coulent plus abondanmment sur la France?
5* C'est encore une remarque bien digne de fixer
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I'attention que ceile de la qualit6 donnie a Marie dans
la courte priere qui s'est trouvie inscrite sur le tableau
modele de la medaille. Marie n'y est point appelee
Mere du Sauveur, Vierge puissante, Salut des infirmes,
Consolatrice des afflig6s, Refuge des p6cheurs, Secours
des chretiens, Reine des anges, Reine de tous les saints;
ni les titres qui caracterisent sa bienfaisance, ni ceux
qui consacrent sa gloire, n'existent point dans la courte
priere; ce n'est point sous les titres et les qualites que
l'Eglise enumere dans les litanies de la Vierge, que sa
protection sp6ciale est promise; c'est a ceux qui l'appelleront Marie confue sans p&chd.
A quelles sirieuses et profondes reflexions ne doit pas
donner lieu cette vision du tableau modele de la
mndaille! C'est au milieu de circonstances difficiles
qu'un signe sensible de la protection sp&ciale de la
Sainte Vierge est offert aux chretiens, qui l'accepteront
avec confiance. C'est dans une maison religieuse dont
les sceurs font leur cons6cration a la Sainte Vierge le
jour de la fete de la Conception, c'est dans une maison
ou chacune des sceurs recite cinq fois par jour une
priere qui .est une profession en l'Immaculbe Conception,
que se passe la vision et qu'apparait le tableau. Sur qui
d&coule une plus grande abondance de graces et de
bienfaits? Sur le royaume de France, ou, depuis tant
de siecles, on soutient et d6fend avec zele la pieuse opinion de l'Immacul6e Conception, et oh Marie est
honoree comme vierge immacul6e avec tant de pit&6.
Enfin le tableau et la m6daille qui en est la copie, ne
donnent a la Vierge que cette seule qualite Marie contue
sans f•ckh dans la courte pri&re dejI cit&e.

Si a ce concours bien 6tonnant des circonstances de
la vision, origine de la m6daille, on veut joindre ses
prodigieux effets, la rapidit6 avec laquelle elle s'est
propagee en l'univers catholique, la confiance g6nhrale-
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ment repandue et partout ricompens&e par des gruces
particulieres et des bienfaits surprenants, on se sent
porte a penser que cet vienement semble rv6eler quelque
secret dessein de Dieu pour la plus grande gloire de la
Mere de son divin Fils.
Jusqu'a ce jour, 1'Eglise n'a point prononce sur l'Immaculee Conception de la Sainte Vierge; elle a respect6,

favoris6 la pieuse opinion des fidles, mais elle ne 1'a.
point consacree par une d6cision dogmatique.
Cependant la divotion a l'Immacul6e Conception,
existait non seulement dans le royaume de France,
depuis pres de sept siecles, mais encore en d'autres.
Etats.
En Angleterre, Simon Islip, archeveque de Cantorbery, faisant, en 1362, le denombrement des fetes,
place, entre celles des saints, celle de la Conception de
la Sainte Vierge.
En Espagne, des celigieuses de la Conception de la
Sainte Vierge furent etablies a Tolkde en 1484 et confirm6es par Innocent VIII en 1489.
Dans ce mnme royaume, les chevaliers des trois ordres
de Saint-Jacques de l'Ep6e, de Calatrava et d'Alcantara, outre leurs vaeux, faisaient celui de tenir, defendre
et soutenir, en public et en particulier, l'Izmnacul&e Conception de la Sainte Vierge. Ils prirent cette r6solution
en 1652.

Dans le royaume de Naples, on imita la conduite de
l'Universit6 de Paris touchant la prerogative de la.
Sainte Vierge.
Les Peres du concile de Bale prononcrent que 1'opinion de l'Immacule Conception

etait une opinion

pieuse, conforme au culte de 1'Eglise, a la foi catholique, a la droite raison et a 1'Ecriture sainte.
Le concile d'Avignon, tenu le 7 septembre 1457, par
les soins du cardinal de Foix, archeveque d'Arles et

-489lgat d'Avignon, confirma le d6cret du concile de Bile
touchant la Conception de la Sainte Vierge.
Le 1" mars 1476, Sixte IV fit une Bulle, en temps de
peste et d'inondation, pour augmenter la devotion des
fiddles envers la Sainte Vierge, par laquelle il accorda
les m&mes indulgences que les papes Urbain IV et
Martin V avaient accordees, pour la f&te du Saint

Sacrement, a tous ceux qui c6l6breraient avec d6votion
la fete de la Conception de la Sainte Vierge.
Mais, malgre ces encouragements i cette devotion,
cette approbation m&me, aucune decision dogmatique
n'a 6tC prononc6e; la question de la prerogative est
demeur6e et demeure encore sans solution; et peut-6tre
on la discuterait, elle agiterait les esprits, sans la Bulle
que fit Sixte IV, le 4 septembre 1483, pour apaiser les
disputes qui existaient alors et prevenir celles qui pourraient s'~ever dans la suite des temps.
CONCLUSION

Ilr6sulte de l'enqukte que la medaille tire son origine
d'une vision, et qu'elle est la copie fidle d'un tableau

qu'aurait cru voir une soeur de la Charit6 de saint Vincent de Paul, dans la chapelle de la communaut6, pendant la cA•6bration de la sainte Messe et l'oraison. Une
discussion a 6th etablie dans le present rapport sur la
r6alit6 de cette vision et sur la fiddite du r6cit, et elle
a eu pour objet de connaitre si foi pouvait &tre ajoutee
a l'une et a l'autre. On a emis 1'opinion que la vision
n'avait pu etre imaginaire ni fantastique, s'etant r6petee
plusieurs fois pendant dix-sept a dix-huit mois; qu'elle
n'6tait I'effet ni d'un songe, ni le produit d'une imagination exalte, ayant eu lieu le jour, pendant l'oraison
ou Ia messe; enfin on a 6galement avanc6 qu'aucune
pens6e d'orgueil, de vanite, d'amour-propre, qu'aucun
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projet d'ambition et qu'aucune vue d'int&e&t humain
n'avaient pu intervenir dans le recit de la vision, vu
I'ignorance absolue dans laquelle a voulu rester la saeur
qui en a &t6 favoris.e.
Les effets de la medaille qui ont 6tC rapport6s et discut6s sont en aide et a l'appui des opinions 6mises sur
son origine. La rapidit6 extraordinaire avec laquelle elle
s'est propagee, le nombre prodigieux des midailles qui
ont 6t& frappees et repandues, les bienfaits 6tonnants,
les graces singulikres que les fiddles ont obtenues par
leur confiance paraissent des moyens par lesquels le ciel
semble avoir confirnm la r6alite de la vision, la vrit6
du r6cit, et approuvi la confection et la propagation
de la medaille.
III. -

LES ECRITS DE S(EUR CATHERINE

Ces 6crits, ceux du moins qui relatent les apparitions,
comprennent deux lettres a M. Aladel, l'une de 1841,
I'autre de 1856, et une relation faite, a la demande de
M. Chevalier, en 1876.
I. -

RECIT DE 1841

Le 27 novembre 1830, qui se trbuvait le samedi avant
i. Quatre pages de texte. Nous avons encore le brouillon de ce recit.
La date ne semble pas douteure :
P* Elle est marquee en tete de la premiere page, rcrite tres probablement par M. Chevalier;
a" En 1841, Letaille, editeur parisien d'imagerie religieuse, dessina,
sur les indications de M. Aladel, la Vierge au globe, tell ,que seur
Catherine la d6crit ici. (Chevalier, op. cit., p. 83.)
M. Aladel pr6parait, en 384x, la 8* ed. de sa Notice surla Midaile,
qui parut l'anne suivante; ce fut, on le devine, en vue de celte nouvclle publication qu'il interrogea la voyante. Or, malgrd ce nouveau
t6moignage, si different du ricit jusqu'alors divulgud sur la date de la
troisiame apparition et sur 'attitude de la Vierge, M. Aladel ne change
rien k ce qu'il a 6crit les ann&es pr'cidentes. A le lire, il semblerait que
le dernier recit de sceur Catherine lui eat inconnu.
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le premier dimanche de l'Avent ', a cinq heures et demie
du soir, apres le point de la m&ditation, dans le grand
silence, c'est-a-dire quelques minutes apres le point de la
m6ditation, il m'a sembl6 entendre du bruit du c6tOde la
tribune, a c6te de saint Joseph, comme le frou-frou d'une
robe de soie. Ayant regardi de ce c6Wi-1, j'ai aperu la
sainte Vierge a la hauteur du tableau de saint Joseph. La
sainte Vierge 6tait debout, habillee de blanc, une robe en
soie blanche aurore, faite ce qu'on appelle a la vierge,
manches plates, un voile blanc, qui lui descendait jusqu'en
bas; par-dessous le voile, j'ai apercu les cheveux en bandeaux; par-dessus, une dentelle a pros de trois centimetres de hauteur [de] son front, c'est-a-dire appuy&e
16gerement sur ses cheveux; la figure assez dcouverte,
les pieds appuy6s sur une boule, c'est-a-dire une moiti6
de boule, ou du moins il n'a paru que la moiti6, et puis
tenant une boule dans ses mains qui representait le
globe '. Elle tenait les mains 6ev6es a la hauteur de
I'estomac d'une maniere tres aisee, les yeux &ev6s vers
le ciel... Ici sa figure etait de toute beaut6; je ne pours. M. Aladel 6crit dans lea sept premieres dditions de Is Notice de
la Midaille : a Ver la fin de 1'annee i83o, la soer M***, novice daas
une des Communautes qui se consacrent au service des pauvres, avait
vu dans 'oraison un tableau representant la Sainte Vierge, telle qu'elle
est ordinairement reprEsentec sous Ie itre d'Immaculee Conception, ea
pied et tendant lea bras... Six on sept mois aprs, Is vision s'etant
reiteree de la meme maniere, la so•ur crut encore devoir m'en readre
sept mois, elle vit et
compte... Enfin, apris un intervalle de six
entendit les mimes choses; mais la voix ajouta que la Sainte Vierge
n'etait pas contente.de ce qu'on negligeait ainsi de faire frapper la
midaille. a
Memes affirmations dans la huitieme idition et dans le procEs-verbal
d'enquete canonique, avec cette diffrence que la premiere apparition
eat placee par la Notice a dans le courant du mois de septembre de
I'annee s83o a et par le procis-verbal a vers Ie mois de septembre x83o a.
2. La Notice mr la M•Aai/e, mime I'edition de 1842, e parle jamais
que de la Vierge a aux bras entr'ouverts et 6tendus vers la terre a. II y
est affirmi que, dans ses tzois apparitions de la medaille, aeur Catherine A vit et entendit les memes choses w. Le proc6s-verbal d'enquete
s'exprime de menue.
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rais la d6peindre. ... Et puis tout a coup j'ai apergu des

anneaux a ses doigts, revatus de pierres plus belles les
unes que les autres, les unes plus grosses et les autres
plus petites, qui jetaient des rayons plus beaux les uns
que les autres. Ces rayons sortaient des pierres : des
plus grosses, de plus gros rayons, toujours en s'61argissant; et des petites [de] plus petits, toujours en s'l6argissant en bas; ce qui remplissait tout le bas. Je ne
voyais plus ses pieds... A ce moment oi j'itais a la contempler, la sainte Vierge baissa les yeux en me regardant; une voix se fit entendre, qui me dit ces paroles:
( Cette boule que vous voyez repr6sente le monde entier,
particulikrement la France... et chaque personne en particulier...

)

Ic je ne sais m'exprimer sur ce que j'ai

eprouv6 et ce que j'ai aperqu, la beaut6 et 1'&lat, les
rayons si beaux... c C'est le symbole des graces que je
r6pands sur les personnes qui me les demandent D, en
me faisant comprendre combien il 6tait agr6able de
prier la Sainte Vierge et combien elle etait g6ndreuse
envers les personnes qui la prient, que de graces elle
accordait aux personnes qui les lui demandent, quelle
joie elle 6prouve en les accordant... A ce moment, on
j'6tais, ou je n'6tais pas... Je jouissais, je ne sais... II
s'est formn un tableau autour de la Sainte Vierge, un
peu ovale, oit il y avait, en haut du tableau, ces
paroles : c 0 Marie concue s[ans] p[6ch6,] plriezl
p[our] n[ous] q[ui] av[ons recours] a vous ), &crites en
lettres d'or. Alors une voix se fit entendre, qui me dit:
. Faites, faites frapper une medaille sur ce modele,
toutes les personnes qui la porteront recevront de
grandes graces; en la portant au cou, les graces seront
abondantes pour les personnes qui la porteront avec
confance..... n A 1'instant, le tableau m'a paru se
retourner, oi j'ai vu le revers de la m6daille. Inqui~te
de savoir ce qu'il fallait mettre du c6tA du revers de
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la m6daille, apres bien des pri&res, un jour, dans la
m6ditation, il m'a sembl entendre une voix qui me

disait : <L'M et les deux coeurs en disent assez... n
Maintenant, deputs deux ans, je suis tourment6e et
press6e de vous dire d'l6ever un autel tel que je vous en
ai prie, dans 1'endroit que la Sainte Vierge a apparu;
elle sera privil6giee de beaucoup de graces et d'indulgences et une abondance de graces pour vous et toute
la communaut6, et toutes les personnes qui viendront
la prier...
Je vous prie de ne pas oublier celle de saint Vincent,

du coeur de saint Vincent; aussi des indulgences abondantes y seront attachies pour les deux communautis.
Je suis, avec le plus profond respect, votre fille soumise et devou6e au Sacr6 Coeur de J6sus et Marie a
I. Nous avons encore, de la vision de la Vierge au globe, deux autres
r6dactions autographes, &peu pres identiques, mais un peu moins completes, ecritcs ea x84x et intitulees : Troisieme apparition de la Sainte
Vierge. U
Co rdeit de la a troisi6me apparition * vise-t-il la m&me apparition ou
une nouvelle apparition de la Vierge au globe ?
Le jour de l'apparition n'est pas indiqu4, c'est vrai, mais la vision a
lieu, comme dans le premier r6cit, a i cinq heures et demie du soir,
aprs le point de la meditation, dans un profond silence .. On y lit
encore : K Je me sens pressee depuis deux ans, de vous dire de faire
clever un autel da la Sainte Vierge dans I'endroit meme oh elle a
apparu. * Les expressions sent, de poat ct d'autre, tris semblables, souvent m6me identiques. II semblerait logique de conclure qu'il ne s'agit
pas de deux apparitions difftrentes, mais d'une seule. Une objection se
presente toutefois; dans un r6ait, sucur Catherine ecrit : a J'ai aperqu
la Sainte Vierge aupres du tabernacle, par derriere P; et dans I'autre :
* J'ai apersu la Sainte Vierge i la hauteur du tableau de saint Joseph. *
Cette objection est facile i rEsoudre. Les voyants snt sujets, comme
les autres, &des d6faillances de m6moire; rien ne nous oblige k croire
que Dieu ravive imm6diatement leurs souvenirs anciens, les dispensant
de chercher, do tatouner et meme de s'egauer, pour an temps on pour
toujours. Leurs facult6s ressemblent aux u6.res; aucun thWologien a'a
pr6tendu qu'ieles sout transformOes pour la vie.
Notons que le tableau du sIminairo de Ia rue du Bac point en x635
sur les indications de la voyante place la sainte Vierge u ia I hauteurdu tableau de saint Joseph a.

2. -

494 RECIT DE 1856

VISION DU C(EUR DI S.ANT VINCENT
APPARITION DU 18-g9 JUILLUT I83o

Mon Pere, vous voulez que je vous donne un petit
detail sur ce qui s'est passe il y a vingt-six ans *. Je me
crois incapable de le faire; cependant je vais essayer de
le faire avec toute la simplicit6 possible. Je prie Marie,
ma bonne Mere, de m'en rappeler toutes les circonstances. O Marie, faites que ce soit pour votre plus
grande gloire et celle de votre divin Fils!
Je commence.
Je suis arriv6e le 21 avril 1830, qui 6tait un mercredi,
avant la translation des Reliques de saint Vincent de
Paul, heureuse et contente d'tre arriv&e pour ce grand
jour de fete, il me semblait que je ne tenais plus a la
terre. Mais je demandais a saint Vincent toutes les
graces qui m'etaient n6cessaires, et aussi pour les deux
families, et pour la France tout entire; il me semblait
qu'elle en avait le plus grand besoin. Enfin je priai
saint Vincent de m'enseigner ce qu'il fallait que je
demande avec une foi vive; et toutes les fois.que je revenais de Saint-Lazare, j'avais tant de peine! Il me semblait retrouver a la Communaut6 saint Vincent, ou au
moins son cceur, qui m'apparaissait toutes les fois que
je revenais de Saint-Lazare. J'avais la douce consolation de [le] voir au-dessus de la petite chasse oii les
reliques de saint Vincent etaient exposues. 11 m'apparut
trois fois diffirentes, trois jours de suite. Blanc couleur
de chair, qui annoncait la paix, le calme, I'innocence et
I'union. Et puis je 1'ai vu rouge de feu; ce qui doit
allumer la charitC dans les cceurs; il me semblait- que

z. Neuf pages de tete.
2. Cette phrase fize la date de la lettre.
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toute la communaute devait se renouveler et s'6tendre
jusqu'aux extr6mit6s du monde. Et puis je l'ai vu
rouge-noir, ce qui me mettait la tristesse dans le coeur;
il me venait des tristesses que j'avais de la peine a surmonter. Je ne savais ni pourquoi, ni comment cette tristesse se portait sur le changement de gouvernement.
Cependant, je n'ai pas pu m'empcher d'en parler a
mon confesseur, qui m'a calmee le plus possible, en me
detournant de toutes ces pensies.
Et puis j'6tais favoris&e d'une autre grande grace.
C'itait de voir Notre-Seigneur dans le tres Saint Sacrement, que j'ai vu tout le temps de mon s6minaire,
excepte toutes les fois que j'ai doute; alors, la fois
d'apr!s, je ne voyais plus rien, parce que je voulais
approfondir, et je doutais de ce mystere, je croyais me
tromper.
Le jour de la Sainte Trinit6, Notre-Seigneur m'apparut comme un Roi, avec la Croix sur sa poitrine,
dans le Tres Saint Sacrement, ce qui etait pendant la
sainte Messe, au moment de l'vangile. Il m'a sembli
que la Croix coulait sous les pieds de Notre-Seigneur,
et il m'a sembl6 que Notre-Seigneur 6tait d&pouill6 de
tous ses ornements; tout a coul6 par terre. C'est li que
j'ai eu les pensees les plus noires et les plus tristes;
c'est lM que j'ai eu les pens&es que le roi de la terre
serait perdu et depouillU de ses habits royaux, et de li
toutes les pensees que j'ai eues; je ne saurais l'expliquer
sur la perte que l'on faisait.
Et puis, vient la f&te de saint Vincent, oi notre
bonne Mere Marthe, la veille, nous fit une instruction
sur la devotion des saints, en particulier sur la devotion
ý la Sainte Vierge; ce qui m'a donn6 un d6sir de voir
la tres Sainte Vierge; que je me suis couchee avec cette

pens6e que, cette meme nuit, je verrai ma bonne Mere;
il y avait si longtemps que je desirais la voir; enfin je

me suis endormie. Comme on nous avait distribu6 ua
morceau de linge d'un rochet de saint Vincent, j'en ai
coup6 la moitie, que j'ai avale, et je me suis endormie,
dans la pense que saint Vincent m'obtiendrait la grice
de voir la Sainte Vierge. Enfn, a onze heures et demie
du soir, je m'entendis appeler par mon nom : ma sceur,
ma soeur, ma soeur! M'eveillant, j'ai regard6 du c6t6
o• j'entendais la voix, qui itait du c6te du passage; je
tire le rideau, je vois un enfant, habille de blanc, ige
a peu pres de 4 a 5 ans, qui me dit: ccVenez a la chapelle; levez-vous en diligence et venez k la chapelle, la
Sainte Vierge vous attend. i Aussit6t la pensee me
vient : mais on va m'entendre. Cet enfant me repond :
« Soyez tranquille, il est 1 heures et demie, tout le
monde dort bien, venez, je vous attends. ) Je me suis
d6p&ch6e de m'habiller et me suis dirig&e du c6t6 de
cet enfant, qui etait rest6 debout, sans avancer plus loin
que la tkte de mon lit. II m'a suivie ou plut6t je l'ai
suivi, toujours sur ma gauche, portant des rayons de
clart6 partout oh il passait; les luminres etaient allumres
partout oh nous passions; ce qui m'6tonnait beaucoup.

Mais bien plus surprise lorsque je suis entree a la chapelle : la porte s'est ouverte k peine, I'enfant 1'avait
touchie du bout du doigt. Mais ma surprise a et. encore
bien plus complete quand j'ai vu tous les cierges et
flambeaux allumes; ce qui me rappelait la messe de
minuit. Cependant je ne voyais point la Sainte Vierge.
L'enfant me conduisit dans le sanctuaire, i.c6t du fauteuil de M. le Directeur, et li je me suis mise a genoux,
et l'enfant est rest6 debout tout le temps. Comme je
trouvais le temps long, je regardais si les veilleases e
passaient pas par la tribune. Enfin l'heure est arriv&e;
1'enfant me previent; ii me dit : c Voici la Sainte
Vierge, la void. n J'entends comme un bruit, comme le
frou-frou d'une robe de sole, qui venait du cote de la
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tribune, aupres du tableau de saint Joseph, qui venait
se poser sur les marches de 1'autel, du cot6 de 1'6vangile, dans un fauteuil pareil i celui de sainte Anne; la
sainte Vierge seulement; ce n'etait pas la meme figure
de sainte Anne; je doutais si c'6tait la Sainte Vierge.
Cependant l'enfant qui 6tait lI me dit : ((Voici la Sainte
Vierge. n A ce moment, il me serait impossible de dire
ce que j'ai 6prouve, ce qui se passait au dedans de moi;
il me semblait que je ne voyais pas la Sainte Vierge...
C'est alors que cet enfant me parla, non plus comine
un enfant, mais comme un homme le plus fort, et des
paroles les plus fortes. Alors, regardant la Sainte
Vierge, je n'ai fait qu'un saut aupres d'elle, a genoux
sur les marches de l'autel, les mains appuy&es sur les
genoux de la Sainte Vierge... La il s'est pass6 un
moment le plus doux de ma vie; il me serait impossible
de dire tout ce que j'ai eprouv6; elle me dit comment
je devais me conduire envers mon directeur et plusieurs
choses que je ne dois pas dire de la maniere de me conduire dans mes peines de venir; en me montrant de la
main gauche le pied de l'autel, me jeter au pied de
l'autel et 1i r6pandre mon cceur; 1l,je recevrai toutes
les consolations dont j'aurai besoin... La, je lui ai
demandc tout ce que signifient toutes les choses que
j'avais vues, et elle m'a expliqu6 tout... J'y suis restie
je ne sais combien de temps. Tout ce que je sais, quand
elle est partie, je n'ai aperqu que quelque chose qui
s'eteignait; enfin plus [qu']une ombre qui se dirigeait du
c6tO de la tribune, le meme chemin qu'elle 6tait arriv6e.
Je me suis relev6e de dessus les marches de 1'autel et
j'ai aperu 1'enfant oi je l'avais Lisse. 11 me dit : ( Elle
est partie... » Nous avons repris le meme chemin, toujours tout allum6, et cet enfant etait toujours sur ma
gauche. Je crois que cet enfant etait mon ange gardien,
qui s''tait rendu visible pour me faire voir la Sainte
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Vierge, parce que je l'avais beaucoup pri6 pour qu'il
m'obtienne cette faveur. II 6tait habill, de blanc, portant une lumiere miraculeuse avec lui, c'est-a-dire 6tait
resplendissant de lumicre, ag ai pen pres de quatre i
cinq ans. Revenue a mon lit, il 6tait 2 heures du matin,
que j'ai entendu sonner I'heure. Je ne me suis point
rendormie.
3. DU

RECIT DE 1876

ENTRETIEN DE LA TRES SAINTE VIERGE
JUILLT 183o, II HEURES ET DEMIE DU SOIR,
JUSQU'A I HEURE ET DEMI BDU MATIN 19,

18

JOUR DE SAINT VINCENT

Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une
mission; vous aurez bien de la peine, mais vous surmonterez ces peines en pensant que vous le ferez pour
la gloire du bon Dieu. Vous connaitrez ce qui est du
bon Dieu, vous en serez tourmentee jusqu'i ce que vous
l'ayez dit A celui qui est charg6 de vous conduire. Vous
serez contredite, mais vous aurez la grace; ne craignez
point. Dites avec confiance tout ce qui se passe chez
vous; dites-le avec simplicit6; ayez confiance, ne
craignez point.
Vous verrez certaines choses : rendez-en compte. Ce
que vous verrez et entendrez vous sera inspir6 dans vos
oraisons; rendez-en compte; ce que je vous dis, ce que
x. Sept pages de texte. I1 existe une auLre rdaction autographe de
cet entretien, semblable dan l'ensmble; nous noterons plus loin une
variante d'une certaine importance.
Le r6cit est bien de 1876, car :
" La manitre dont il eat parl i de M. Aladel indique qu'il
tait mort;
n ;L'6criture, large et lourde, eat des dernieres annies de saur Catherine;
30 M. Chevalier a icrit en tIte de l'autre rdaction :a Note remise
pat I scour, le 30 octobre 1876. , Done deux mois avant a mort;
4 On lit dans a Notice de la Mdaille MraruAse, dd.de 1878, p. 66:
SEle apparitions.
aprivit dde noveau
par ob6issance, en x876 , une relation des
mn~mea
,,
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vous verrez dans vos oraisons. Les temps sont tres mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France; le
tr6ne sera renverse ; Ie monde entier sera renverse par
des malheurs de toutes sortes. (La Sainte Vierge avait
1'air tres peinde en disant cela.) Mais venez, au pied de
cet autel, 1l les gr&ces seront ripandues... sur toutes les
personnes qui les demanderont, grands et petits. Des
graces seront ripandues, particulirement aux personnes
qui les lui demanderont.
Mon enfant, j'aime A r6pandre les graces sur Ia Communaute en particulier. Je 1'aime beaucoup, j'ai de la
peine, il y a de grands abus sur la r6gularit6, les rtgles
ne sont pas observ6es, grand relichement dans les deux
Communautes. Dites-le a celui qui est charg6 de vous;
quoiqu'il ne soit pas superieur, il sera charge d'une
maniere particuliire de la Communaut 2 ; il d6it faire
tout son possible pour remettre la regle en vigueur.
Dites-lui, de ma part, de veiller sur des mauvaises lectures, la perte du temps et les visites. Quand la regle
sera mise en vigueur, il y aura une Communaute qui
viendra se reunir a la Communaute *; ce n'est pas l'habitude; mais je les aime; dites qu'on les recoive; Dieu
les b6nira; elles jouiront d'une grande paix; elle deviendra grande.
Mais de grands malheurs arriveront , le danger sera
grand. Cependant, ne craignez point, dites de ne point
craindre; la protection de Dieu est toujours 1l d'une
mani&re toute particulire, et saint Vincent vous protigera. (La sainte Vierge 6tait toujours triste.) Mais
x. Charles X fut, en cffet,

renvers6 par la Revolution de juillet iS3o.
2. M. Aladel, alors directeur de seem Catherine, devint, en x8a6,
directeur des Filles de la CharitC.
3. Trois communautis se soot unies aux Filles de la CharitC ; celle
de Mme Seton aux Etats-Unis(i85o), de Liopoldine de Brandis h Graz,
en Autriche (i85s) et de Verviers en Belgique (1854).
4. La defaile de 1870 et la Commune qui suivit.
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je serai moi-meme avec vous. J'ai toujours 1'ceil sur
vous; je vous accorderai beaucoup de graces... Le
moment viendra oi le danger sera grand; on croira tout
perdu; lI je serai avec vous, ayez confiance, vous reconnaitrez ma visite, la protection de Dieu et de saint Vincent sur les deux communautes; ayez confiance, ne vous
d6couragez pas, 1l je serai avec vous.
Mais il n'en est pas de m&me des autres communaut6s; il y aura des victimes. La -sainte Vierge avait
les larmes aux yeux en disant cela. Pour le clerg6 de
Paris, il y aura des victimes; Monseigneur I'archev&que
mourra. (A ce mot, les larmes de nouveau.)

Mon enfant, la croix sera m6pris&e, on la mettra par
terre, le sang coulera, on ouvrira de nouvean le c6t6 de
Notre-Seigneur, les rues seront pleines de sang. Monseigneur l'archev6que sera d6pouill6 de ses vetements.

(Ici la sainte Vierge ne pouvait plus parler; la peine
4tait peinte sur son visage.) Mon enfant, me disait-elle,
le monde entier sera dans la tristesse.
A ces mots, je pensai : quand est-ce que ce sera? J'ai
tres bien compris 40 ans 2.
I. Mgr Darbois.
2. L'autre ridaction autographe de ce document porte ici nne variante
asses importante : a quarante ans, puis dix, puisla pair s. Cette variante,
publiee par M. Chevalier dans la MAdaille mirac•uese, ed. de z878 et
de r881, p. 71, ne se retrouve plus dans I'edition de 1895.
La non-rialisation de cette prophetie de paix fat une amere deception, car on avait foi aux revelations de sceur Catherine Laboure. An
lieu de la paix attendue, on cut la laicisation des ecoles et des h6pitaux,
l'expulsion des religieux et d'autres vexations du meme genre.
Que dire de ce defaut de concordance entre les ecrits de la voyante
et les evenements? M. Chevalier a tente plusieurs explications (ed. de
188x, p. 426.427); toutes trahissent le meme embarras. Bien des propheties, remarque-t-il, sont conditionnelles. a Ce sont des promesses ou
des menaces dont I'effet dpepnd en grande partie des prikres et des
p6nitences du peuple chritien. * En second lieu : a Une Ame favoris6e
d'une vision prophetique voit l'avwnir sons forme de tableaux oh les
distances et les dates peuvent facilement se confondre; lea eyvnements
qui lui sont montres se presentent simultanement, quoiqu'ils doivent se
succider L des intervalles differents. * Derniire remarque : a La pre-
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A ce sujet, M. Aladel me xbpondit : i Savez-vous si
vous y serez et moi aussi? n Je lui ai r6pondu:
c D'autres y seront, si nous n'y sommes pas. ,
Un jour, je me rappelle que je disais : , M. Aladel,
la Sainte Vierge veut de vous une mission de plus, vous
en serez le fondateur et le directeur : c'est une confr&ie
d'Enfants de Marie, oit la Sainte Vierge accordera
beaucoup de graces. Les indulgences vous seront accorae&s; les enfants y auront de grandes [consolations];
il se fera beaucoup de fetes; le mois de Marie se fera
avec grande pompe et sera gineral; les f&tes seront
grandes. Le mois de saint Joseph se fera aussi; il y aura
beaucoup de devotion; elle est grande, la protection de
saint Joseph. 11 y aura beaucoup de d6votion an Sacr6Cceur... )
IV. -

FAITS MERVEILLEUX

c Aussit6t que la medaille fut frapp6e, crivait
M. Aladel en 1834 , elle commenca a se r6pandre, surtout parmi les Filles de la Charit6 qui avaient eu
quelque connaissance de son origine. Dans l'une de leurs
maisons de Paris, elles en avaient donn6 a chacune des
jeunes flles qu'elles y 6levent, et leur avaient inspire
beaucoup de confiance en la Sainte Vierge. Le cholera
venait de recommencer a exercer ses ravages dans la
capitale; la petite soeur d'une de ces enfants en fut
atteinte : le devoiement, les crampes, les vomissements,
etc., ne laissaient pas douter de la gravit6 de son mal.
La superieure avait tant de confiance 'lans la mndaille
que, quand on lui annonca 1'6tat de cette jeune fille,
diction dont on s'est tant occup6 n'a point de rapport avec la Kidaille
miracaluse... Quelle que soit done 1'opinion qu'on se forme de ce qu'a

ecrit la sceur Catherine dans le rbcit de la vision du 19 juillet, Porigine
de la m6daille n'en reste pas moins un fait certain.

x. Natice historique, 3. ed., p. to.

-

502 -

elle s'4cria tout a coup: est-ce qu'elle n'a pas de m6daille? On s'empressa de le lui demander; elle r6pondit
qu'elle n'en avait pas; de suite on lui en donna une,
qu'elle recut avec beaucoup de piet; et, tres peu de
moments apres, elle se trouva tout k fait guerie.
( Vers le meme temps, on nous 6crivit du diocese de
Meaux que Papplication de la meme m6daille venait de
gu&rir une femme enceinte, si gravement atteinte du
cholera, qu'on n'avait plus aucune espbrance de la sauver. Peu de jours apres, elle fit ses couches tres heureusement, et la m&re et l'enfant se portent bien. Dans
le mmne endroit, on obtint aussi, par cette m6daille, la
gubrison d'un enfant de cinq ans qui n'avait point
encore pu marcher. Ce ne fut qu'apres avoir consult6
les m6decins les plus distingues et epuis6 tous les
moyens humains, que sa mere d6sole eut recours h la
sainte Vierge. On mit la m6daille sur 1'enfant, on commenqa une neuvaine et, d&s le premier jour, il fut
entierement gueri de cette infirmit6, dont il ne se ressent
plus.
( Ces faits, connus dans les environs, firent r6pandre
de plus en plus la mndaille. En plusieurs endroits, les
Filles de la Charit6 en firent usage pour obtenir quelques
sentiments de religion a de pauvres malades qui refusaient de se confesser; plusieurs conversions inattendues s'oprerent et firent disirer et demander la medaille
de toutes parts. Bient6t elle se r6pandit dans toutes les
provinces et jusque dans plusieurs royaumes 6trangers :
dans la Suisse, le Piemont, en Espagne, en Belgique,
en Angleterre et dans le Levant... Le nombre s'en 616ve
aujourd'hui & plus de cinq cent mille.
( De toutes parts, on nous crit les details les plus
consolants: ici, qu'elle y a riveillT la foi et la pieti:
la qu'elle y a ranime la ferveur; partout qu'elle y a
obtenu des guerisons et des conversions qui semblent
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tenir du prodige, comme on peut en juger par celles
que nous rapportons dans cette Notice. (Nous en avons
communiqu6 dix-neuf A M. Pabb6 Le Guillou, qui les
cite dans ses deux excellents ouvrages : Nouveau Mois
de Marie et Neuvaine a Marie.) Parmi tant de nouveaux traits signalks de la protection sp&ciale de 1'Immaculee Mere de Dieu, promise A ceux qui porteraient
cette m6daille, nous avons fait choix de ceux dont les
d6tails nous ont paru les plus certains et les plus propres
A difier. n
Les traits recueillis par M. Aladel sont au nombre de
80 environ. L'd&ition suivante en raconte 130; la cinquieme, 150; la septieme, 220; et les chiffres vont grossissant avec les ann6es. La m6daille de sour Catherine
mirite done bien le nom de Midaille miraculeuse, que
lui a donn6 la voix populaire.
II semble qu'aucune maladie ne peut lui resister. A
son contact, ou subitement, ou apr&s une neuvaine, nous
voyons disparaitre la folie, la lkpre, le scorbut, la tuberculose, les tumeurs, I'hydropisie, 1'6pilepsie, les hernies, la paralysie, la fivre typhoide et les autres fievres,
le chancre, les fractures, les ecrouelles, les palpitations
de coeur, le chol6ra.
Dans 1'ordre spirituel, c'est la mm&e vari6t& de gurisons : conversions de p&cheurs endurcis, de protestants, de juifs, d'apostats, d'incr6dules, de francmaqons, de malfaiteurs, de com&diennes.
Une troisieme cat6gorie de faits comprend les faits
de protection et de preservation. LA aussi la m6daille
a manifest6 sa puissance; elle a limit6 les effets d6sastreux de la guerre, des naufrages, des accidents, des
duels.
La premiere conversion oprer& par la m6daille fut
celle d'un homme qui avait occup6 dans 1'Eglise une
haute position. C'6tait en 1832. La m6daille venait
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d'etre frappie. u Mgr de Quelen voulut aussit6t en
essayer l'efficacit : il 6tait fort pr6occup6 de l'etat spirituel de l'ancien archeveque de Malines, Mgr de Pradt,
presque mourant; il desirait d'autant plus sa conversion
que la mort de ce pr6lat pouvait etre V'occasion d'un
scandale et de graves d6sordres, comme ceux qu'avait
causes l'enterrement de 1'ev&que constitutionnel Gregoire. II se munit de la m6daille et va visiter le malade.
L'entr&e lui est refus6e une premiere fois; mais bient6t
le moribond repentant lui envoie ses excuses, avec
priere de venir de nouveau. Dans cette entrevue, il
t6moigne a Sa Grandeur un sincere repentir de sa vie
passee, retracte toutes ses erreurs et, apres avoir requ les
derniers sacrements, il meurt, la nuit m&me, entre les
bras de farcheveque. Celui-ci, rempli d'une sainte joie,
s'empressa d'en faire part a M. Aladel . ))
Dix ans plus tard, une autre conversion, plus 6tonnante encore, attestie par une enqu6te canonique et
consign6e dans une des legons de l'office de la Manifestation, venait faire connaitre au monde la puissance
de la m6daille. Ratisbonne a lui-meme racont, tout au
long l'histoire de ce fait merveilleux . Suivons fidklement son recit, tout en supprimant, pour ne pas 6tre
trop long, les passages qui nous donnent des d6tails
-d'ordre secondaire.
( Je commenlcai mes etudes sur les bancs du collkge
royal de Strasbourg, oi je fis plus de progres dans la
corruption du coeur que dans l'instruction de l'intelligence.
SC'6tait vers 1'annle 1825 (je snis n6 Ie I' mai 1814);
a cette epoque, un 6 vnement porta un rude coup & ma
1. La M ddAille miraculeuse Ipar M. Chbealier], Pais, iS,8, p.
2o.
2. Convers•o
de Marie.Alphonse Ralisbonne. Relation authentique par
m. le baftn Th. de Bussirtes, suivie de la lettre de M. Marie-Alphonse
Ratisbonne & M. Dufriche-Desgenettes. Nouv. ed.,
Paris, s•i, in-3.
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famille. Mon frere Theodore, sur lequel on fondait de
grandes esp6rances, se d6clara chretien; et bient6t apres,
malgri les plus vives sollicitations et la desolation qu'il
avait caus6e, il alla plus loin, se fit pretre et exer'a son
ministere dans la meme ville, sous les yeux de mon
inconsolable famille. Tout jeune que j'etais, cette conduite de mon frere me r6volta, et je pris en haine son
habit et son caractere. La conversion de mon frere, que
je regardais comme une inexplicable folie, me fit croire
au fanatisme des catholiques et j'en eus horreur.
« Je fis mon droit a Paris et, apres avoir recu le

dipl6me de licenci6 et revetu la robe d'avocat, je fus
rappel6 & Strasbourg par mon oncle, qui mit tout en
cenvre pour me fixer anpres de lui. Je ne saurais enum&rer ses largesses : chevaux, voitures, voyages; mille
prodigalit6s m.'6taient faites et il ne me refusait aucun
caprice.
(c Mon oncle ne me faisait qu'un seul reproche,
c'ctait mes frequents voyages i Paris. Tu aimes trop
les Champs-Elys6es, me dit-il avec bont6. II avait
raison, je n'aimais que les plaisirs: les affaires m'impatientaient; 'air des bureaux m'6touffait; je ne revais
que fetes et jouissances et je m'y livrais avec passion.

c Heureusement qu'i cette 6poque une bonne ceuvre
se prisenta b mon besoin d'activit6: je la pris chaudement A coeur. C'6tait l'ceuvre de la regen&ration des
pauvres Israklites. Je devins un des membres les plus
z~6s de la Sociftd d'encouragementau travail en favewr
des jeunes Israelites, soci&t que mon frere le prtre
avait fond&e & Strasbourg ii y a une quinzaine d'annees.
Je parvins & renplir sa caisse et je crus avoir beaucoup
fait.
ccJe m'occupais done laborieusement du sort de mes
panvres coreligionnaires, quoique je n'eusse aucune religion. J'etais juif de nom; voili tout, car je ne croyals
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pas meme en Dieu. Je n'ouvris jamais un livre de religion, et dans la maison de mon oncle, pas plus que chez
mes freres et soeurs, on ne pratiquait la moindre prescription du judaisme. n
Passons sur les fiansailles de Ratisbonne avec sa niece,
jeune fille de seize ans, et continuons.

c Je dus faire un voyage d'agrement en attendant
l'heure de notre union. Je m'arr&tai a la pens6e d'aller
droit i Naples, de passer l'hiver a Malte et de revenir
ensuite par l'Orient. Je devais ktre de retour au commencement de 1't6e suivant. Je passai un mois a Naples
pour tout voir et tout &crire; j'&rivis surtout contre la
religion et les prktres, qui, dans cet heureux pays, me
semblaient tout A fait d6plac6s. Oh! que de blasphemes dans mon journal! J'crivis i Strasbourg que
j'avais bu sur le VWsuve du lacryma Christi i la sante

de I'abbl

Ratisbonne, et que de telles larmes me

faisaient du bien a moi-meme. Je n'ose transcrire les
horribles jeux de mots que je me permis en cette circonstance.

(( Ma fiancee me demanda si j'etais de I'avis de ceux
qui disent : Voir Naples et mourir. Je lui r6pondis:
Non; mais voir Naples et vivre; vivre pour la voir
encore.
( Je n'avais aucune envie d'aller a Rome, bien que
deux amis de ma famille, que je voyais souvent, m'y
engageassent vivement. Ma fianc6e dgsirait que j'allasse
droit a Malte, et elle m'envoya un ordre de mon
m6decin, qui me recommandait d'y passer I'hiver, en
me defendant positivement d'aller a Rome, h cause des
fivres malignes qui, disait-il, y rignaient.
« Le bateau n'6tait pas encore parti le premier jour
de l'an. Ce jour s'annonqait pour moi sous les plus
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tristes conditions. J'etais seul a Naples sans recevoir les
vceux de personne, sans que j'eusse personne a serrer
dans mes bras. Je sortis pour me distraire en suivant
machinalement le Rot de la foule. J'arrivai sur la place
du Palais et me trouvai, je ne sais comment, a la porte

d'une 6glise. J'y entre. On y disait la messe, je crois.
Je me tins 1Hdebout, appuyi contre une colonne, et mon
coeur semblait s'ouvrir et aspirer une atmosphere inconnue; je priais a ma maniere sans m'occuper de ce qui se
passait autour de moi.
« Mais comment suis-je a Rome?

, Je ne puis le dire, je ne puis me l'expliquer a moim&me. Je crois que je me suis trompl de chemin; car,
au lieu de me rendre au bureau des places de Palerme,
vers lequel je me dirigeais, je suis arrive au bureau des
diligences de Rome. J'y suis entre et je pris ma place.
Je quittai Naples le 5 et j'arrivai a Rome le 6, jour des
Rois.
( Rome ne me fit point, au premier abord, l'impression que j'esprais. J'avais d'ailleurs si pen de jours
a donner a cette excursion improvisee, que je me hbtais
de d6vorer en quelque sorte toutes les ruines anciennes
et modernes que la ville offre a l'avidit6 d'un touriste.
( Le 8 janvier, au milieu de mes courses, j'entends
une voix qui m'appelle dans la rue; c'tait un ami
d'enfance, Gustave de Bussi&res. J'6tais heureux de
cette rencontre, car mon isolement me pesait. Nous
allimes diner chez le pere de mon ami, et, dans cette
douce soci&t, j'6prouvai quelque chose de cette joie
qu'on ressent sur une terre etrang&re, en retrouvant les
vivants souvenirs du pays natal.
(( En entrant dans le salon, M. Theodore de Bussieres, le fils ainý de cette honorable famille, le quittait.
Te ne connaissais point personnellement le baron Th6odore, mais je savais qu'il etait 1'ami de mon frere, son

homonyme; je savais qu'il avait abandoane 14 protCtantisme pour se faire catholique; c'e etait assez pour
m'inspirer une profonde antipathie. U me aemblait qu'il
eprouvait a mon 6gard Ie mein e sentiment. Cependant,
comme M. Theodore de Bussieres s'itait fait connaitre
par ses Voyages en Orient et en Sicile, qu'il a pubi4s,
j'ktais bien aise, avant d'entreprendre les mames courses,
de lui demander quelques indications; et soit par ce
motif, soit par simple politesse, je lui exprimais moa
intention de lui faire ma visite. 1 me fit une rponse
de bon gofit et ajouta qu'il venait de recevoir des lettres
de 1'abbi Ratisbonne et qu'il m'indiquerait la nouvelle
adresse de mon frere. Je la recevrai volontiers, lui dis-je,

quoique je s'en use point,
< Je continuai a courir dans Rome tout le long du
jour, sauf deux heures, que je passais le matin avec
Gustave, et le repos que je prenais le soir au thbitre on
en soir&e. Mes entretiens avec Gustave 6taient animas;
car, entre deux camarades de pension, les moindres souvenirs fournissent d'intarissables sujets de rire et de
causeries. Mais il itait protestant et enthousiaste, comme
le sont les pietistes d'Alsace. 11 me vantait la sup&rioritA
de sa secte sur toutes les autres sectes chritiennes et
cherchait a me convertir, ce qui m'amusait beaucoup;
car je croyais que les catholiques seuls avaient la manie
du proslytisme. Je ripostais ordinairement par des
plaisanteries; mais une fois, pour le cnrsoler de ses
vaines tentatives, je lui promis que, si jamais 'envie
me prenait de me convertir, je me ferais pidtiste. Je
lui en donnai l'assurance et, a son tour, il me fit mne
promesse, celle de venir assister aux fetes de mon

manage, au mois d'anot.
« Ses instances pour me retenir & Rome furent inutiles. D'autres amis s'&taient joints & lui pour me d6terminer a passer le carnaval &Rome. Mais je ne pus m'y

-509dicider; je craignais de deplaire a ma fiancee, et
M. Vigne m'attendait a Naples, d'oih nous devions
partir Ie 20 janvier.

( Je mis done a profit les dernieres heures de mon
sbjour a Rome pour achever mes courses. Je me rendis
an Capitole et visitai l'6glise Aracaeli. L'aspect imposant de cette 6glise, les chants solennels qui retentissaient dans sa vaste enceinte et les souvenirs historiques
6veillis en moi par le sol m&me que je foulais aux pieds,

toutes ces choses firent sur moi une impression profonde. J'6tais 6mu, p6nitre, transport6 et mon valet de
place, s'apercevant de mon trouble, me dit, en me regardant froidement, que, plus d'une fois, il avait remarque
cette emotion dans les 6trangers qui visitent 1'Aracaeli.
( En descendant du Capitole, mon cicrone me fit
traverser le Ghetto (quartier des juifs). IU, je ressentis
une 6motion toote differente; c'&tait de la pitii et de
1'indignation. Quoi! me disais-je la vue de ce spectacle de mis&re, est-ce done Ih cette charith de Rome
qu'on proclame si haut! Je frissonnais d'horreur et je
me demandais si, pour avoir tu6 un seul homme il y a
dix-huit sicdes, un peaple tout entier m&itait un traitement si barbare et des preventions si interminables!
r Je rendis compte a ma famille de ce que j'avais
ru et ressenti. Je me souviens d'avoir &crit que j'aimais
mieux &tre parmi les opprim6s que dans le camp des
oppresseurs. Je retournai au Capitole, oh 'on se don-

nait beaucoup de mouvement a 1'Aracaeli, pour une
c&r6monie du lendemain. Je m'enquis du but de tant
de pr4paratifs. On me r6pondit qu'on disposait la cr&monie du baptm&e de deux juifs. Je ne saurais exprimer
I'indignation qui me saisit a ces paroles; et quand mon
guide me demanda si je voulais y assister : cc Moi,
" m'6criai-je, moi, assister a de pareilles infamies!
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a Non, non, je ne pourrais m'emp&cher de me prcipiter

cc sur les baptisants et sur les baptises! ,
a Jamais de ma vie je n'avais 6te plus aigri contre le
christianisme que depuis la vue du Ghetto. Je ne tarissais point en moqueries et en blasphemes.
a Cependant j'avais des visites de cong6 a faire, et
celle du baron de Bussires me revenait toujours Al'esprit comme une malencontreuse obligation que je
m'6tais gratuitement imposee. Tres heureusement, je
n'avais pas demand6 son adresse, et cette circonstance
me paraissait diterminante. J',tais enchant6 d'avoir une
excuse pour ne point effectuer ma promesse.
c C'etait le 15 et j'allai retenir ma place aux voitures
de Naples; mon depart est arr&t6 pour le 17, i trois
heures du matin. II me restait deux jours. Je les
employai a de nouvelles courses. Mais, en sortant d'un
magasin de librairie oh j'avais vu quelques ouvrages
sur Constantinople, je rencontre au Corso un domestique de M. de Bussi&res pere; ii me salue et m'aborde.
Je lui demande l'adresse de M. Th6odore de Bussieres;
ilme rpondavecl'accentalsacien: PiazzaNicosia, n38.
c 11 me
fallut donc, bon grr mal gre, faire cette
visite, et cependant je r6sistai vingt fois encore. Enfn
je me decide en traqant un p. p. c. sur ma carte.

t Je cherchais cette place Nicosia et, apres bien des
d6tours et circuits, j'arrive au no 38. C'6tait pr&disment
la porte a c6te du bureau des diligences ou j'avais pris
ma place le m&me jour. J'avais fait bien du chemin
pour arriver au point d'oi j'etais parti; itinraire de
plus d'une existence humaine! Mais du m&me point oa
je me retrouvais alors, j'allais repartir encore une fois
pour faire un tout autre chemin!
(c Mon entree chez M. de Bussieres me causa de
,l'humeur; car le domestique, au lieu de prendre.ma
carte que je tenais en main, m'annonqa et m'introduisit
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au salon. Je d6guisai ma contrari6t6 tant bien que mal
sous les formes de sourire, et j'allai m'asseoir aupres
de Mme la baronne de Bussieres, qui se trouvait
entour6e de ses deux petites filles, gracieuses et douces
comme les anges de Raphael. La conversation, d'abord
vague et legere, ne tarda point a se colorer de toute la
passion avec laquelle je racontai mes impressions de
Rome.
a Je regardais le baron de Bussieres comme un devot,
dans le sens malveillant qu'on donne a ce terme, et
j'itais fort aise d'avoir I'occasion de le tympaniser i
propos de l'tat des juifs romains. Cela me soulageait;
mais ces griefs placerent la conversation sur le terrain
religieux. M. de Bussieres me parla des grandeurs du
catholicisme; je r6pondis par des ironies et des imputations que j'avais lues ou entendues si souvent; encore
imposai-je un frein a ma verve impie, par respect pour
Mme de BussiBres et pour la foi des jeunes enfants qui
jouaient a c6te de nous. « Enfin, me dit M. de Bus<csieres, puisque vous d6testez la superstition et que
ccvous professez des doctrines si libirales, puisque vous
cc 6tes un esprit fort si 6claire, auriez-vous le courage
t( de vous soumettre a une 6preuve bien innocente?
« - Quelle 6preuve? - Ce serait de porter sur vous
a un objet que je vais vous donner. Voici : c'est ,une
• m6daille de la Sainte Vierge. Cela vous parait bien
a ridicule, n'est-ce pas? Mais quant a moi, j'attache
c une grande valeur a cette m6daille. "
, La proposition, je l'avoue, m'tonna par sa puerile
singularit6. Je ne m'attendais pas a cette chute. Mon
premier mouvement etait de rire en haussant les 6paules;
mais la pensee me vint que cette scene fournirait un
d6licieux chapitre a mes impressions de voyage, et je
consentis a prendre la midaille comme une pike de
conviction que j'offrirais a ma fiancee.
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c( Aussit6t dit et aussit6t fait. On me passe la
m6daille au cou, non sans peine, car le necud itait top
court et le cordon ne passait pas. Enfin, a force de
tirer, j'avais la m6daille sur ma poitrine, et je m'4criais
avec un &lat de rire : All! ah! me voili catholique,
u apostolique et Tomain tI
c C'6tait le d6mon qui prophitisait par ma bouche.
c M. de Bussitres triomphait naivement de sa victoire et voulut en remporter tous les avantages.
( Maintenant, me dit-il, il faut completer 1'6preuve.
I1 s'agit de r&citer matin et soir le Memorare, priere
t trcs courte et tres efficace, que saint Bernard adressa
a a la Vierge Marie. - Qu'est-ce votre Memorare,
(c m'&criai-je; laissons ces sottises! ) Car en ce moment,
je sentais toute mon animosite se renouveler en moi. Le
nom de saint Bernard me rappelait mon frýte, qui avait
&crit l'histoire de ce saint, ouvrage que je n'avais
jamais voulu lire; et ce souvenir 6veillait, A son tour,
tous mes ressentiments contre le prose6ytisme et le j&suitisme et ceux que j'appelais tartufes et apostats.
c Je priai done M. de Bussieres d'en rester lA; et
tout en me moquant de lui, je regrettais de n'avoir pas
moi-m&me une priere h6braique . lui offrir, pour que la
partie fft 6gale; mais je n'en avais point et n'en connaussais point.
( Cependant mon interlocuteur insista; il me dit
qu'en refusant de r6citer cette courte priere, je rendais
l'6 preuve nulle et que je prouvais par cela m•me la
r6alit6 de l'obstination volontaire qu'on reproche aux
juifs.
a Je ne voulus point attacher trop d'importance a la
chose et je dis : a Soit, je vous promets de r6citer cette
Spriere; si elle ne me fait pas de bien, du moins ne
a me fera-t-elle pas de mall , Et M. de Bussieres alla
la chercher en m'invitant a la copier. J'y consentis, a la
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condition, lui ripondis-je, c que je vous remettrai ma
< copie et garderai votre original n. Ma pens6e 6tait

d'enrichir mes notes de cette nouvelle piece justificative.
,( Nous Ations done parfaitement satisfaits run et
l'autre; aotre causerie en d6finitive m'avait paru bizarre
et elle m'amusa. Nous nous separimes et j'allai passer
la soiree au spectacle, oit j'oubliai et la m6daille et le
Memorare. Mais, en rentrant chez moi, je trouvai un
billet de M. de Bussieres, qui etait venu rendre ma
visite et m'invitait a le revoir avant mon d6part. J'avais
a lui restituer son Memorare, et, devant partir le lendemain, je fis mes malles et mes pr6paratifs; puis je me
mis a copier la priere, qui etait conque en ces propres
termes :
, Souvenez-vous, 6 tres piense Vierge Marie, qu'on
n'a jamais oui dire qu'aucun de ceux qui ont en
n
( recours i votre protection, implore votre secours et
a demand6 votre suffrage ait et6 abandonn6. Plein
a d'une pareille confiance, je viens, 6 Vierge des
c vierges, me jeter entre vos bras, et, g6missant sous le
c poids de mes p6ches, je me prosterne i vos pieds.
u 0 Mare du Verbe, ne didaignez pas mes prires,
, mais 6coutez-les favorablement et daignez les exaua cer. )
( J'avais copin
machinalement ces paroles de saint
Bernard sans presque aucune attention. J'6tais fatigue;
1'heure 6tait avanc&e et j'avais besoin de prendre dar
repos.
, Le lendemain, 16 janvier, je fis signer mon passeport et achevai les dispositions du d6part; mais, chemin faisant, je redisais sans cesse les paroles di
Memorare. Comment done, 6 mon Dieu, ces paroles
s'ttaient-elles si vivement, si intimement emparkes de

mon esprit? Je ne pouvais m'en defendre; elles me revenaient sans cesse : je les r6p6tais continuellement comme
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des airs de musique qui vous poursuivent et vous impatientent et qu'on fredonne malgre soi, quelque effort
qu'on fasse,
a Vers onze heures, je me rendis chez M. de Bussieres pour lui rapporter son inextricable priere. Je lui
parlai de mon voyage d'Orient et il me fournit d'excellents renseignements.
( Mais, s'6cria-t-il tout a coup, il est 4trange que
a vous quittiez Rome dans un moment oi tout le monde
« vient assister aux pompes de Saint-Pierre. Peut-etre
* ne reviendrez-vous jamais et vous regretterez d'avoir
* manqu6 une occasion que tant d'autres viennent chera cher avec une si avide curiosit6. )
, Je lui rbpondis que j'avais pris et pay6 ma place;
que dejA j'en avais donni avis A ma famille; que des
lettres m'attendaient a Palerme; qu'enfin il 6tait trop
tard pour changer mes dispositions et que d&cidement
je partirai.
t Cependant, par une influence incomprehensible, je
me decidai a prolonger mon s6jour a Rome. J'accordais
aux instances d'un homme que je connaissais a peine
ce que j'avais obstindment refus6 a mes amis et a mes
camarades les plus intimes.
t Mon intention n'6tait pas de passer le carnaval
a Rome; mais je voulais voir le Pape, et M. de Bussires m'avait assure que je le verrais au premier jour
a Saint-Pierre. Nous allames faire quelques courses
ensemble. Nos conversations avaient pour objet tout ce
qui frappait nos regards : tant6t un monument, tant6t
un tableau, tant6t les moeurs du pays et A ces divers
sujets se melerent toujours les questions religieuses.
M. de Bussikres les amenait si naivement, y insistait
avec une ardeur si vive. que plus d'une fois, dans le
secret de ma pens6e, je me disais que, si quelque chose
pouvait iloigner un homme de la religion, c'6tait I'in-
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sistance mene qu'on mettait

a le convertir. Ma gaietb

naturelle me portait a rire des choses les plus graves,
et aux etincelles de mes plaisanteries se joignait le feu
infernal des blasphemes, auxquels je n'ose plus penser
aujourd'hui, tellement j'en suis effray6.
« Et cependant M. de Bussieres, tout en m'exprimant sa douleur, demeurait calme et indulgent. I1 me
dit meme une fois : (c Malgr6 vos emportements, j'ai la
, conviction qu'un jour vous serez chretien, car il y a
u en vous un fonds de droiture qui me rassure et me
( persuade que vous serez 6claire, dit pour cela le Sei« gneur vous envoyer un ange du cel. )
, A la bonne heure, lui r6pondis-je, car autrement la
" chose serait difficile. )
" En passant devant la Scala Santa, M. de Bussieres
se 'prit d'enthousiasme. 11 se leva dans sa voiture et, se
d6couvrant la tkte, il s'&cria avec feu : ( Salut! saint
( escalier! voici un p6cheur qui ,szu
montera un jour
«L genoux!1
c( Exprimer ce que produisit sur moi ce mouvement
inattendu, cet honneur extraordinaire rendu a un escalier serait chose impossible. J'en riais comme d'une
action tout a fait insens6e.
u Ces promenades en voiture se renouvelerent les
deux jours suivants et durerent une ou deux heures. Le
mercredi 19, je vis encore M. de Bussieres, mais il semblait triste et abattu. Je me retirai par discretion, sans
lui demander la cause de son chagrin. Je ne I'appris
que le lendemain, A midi, dans 1'6glise Saint-Andr6•
des-Frres.
, Je dus partir le 22, car j'avais de nouveau retenu
ma place pour Naples. Les preoccupations de M. de
Bussieres avaient diminu6 son ardeur proselytique, et
je pensais qu'il avait oubli6 sa m6daille miraculeuse,
tandis que moi je murmurais toujours avec une incon-
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cevable impatience 1'invocation perpetuelle de saint
Bernard.
a Cependant, an milieu de la nuit du 19 au 20, je
me riveillai en sursaut : je voyais, fixee devant moi, une
grande croix noire d'une forme particuliere et sans
Christ. Je fis des efforts pour chasser cette image, mais
je ne pouvais l'eviter, et je la retrouvais toujours
devant moi, de quelque c6t6 que je me tournasse. Je ne
pourrais dire combien de temps dura cette lutte. Je me
rendormis et, le lendemain, a mon riveil. je n'y pensais

plus. .
- Le jeudi

o2 janvier, apres avoir dejeune a l'htel

et porte moi-meme mes lettres a la poste, j'allai chez
mon ami Gustave, le pi&tiste, qui etait revenu de la
chasse, excursion qui 1'avait iloign6 pendant quelques
jours. 11 itait fort &tonnr de me retrouver & Rome. Je
lui en expliquai.le motif : c'tait 1'envie de voir le Pape.
SMaais je partirai sans le voir, lui dis-je, car il n'a pas
ccassist6 aux c&6rmonies de la Chaire de Saint Pierre,
cc oi l'on m'avait fait esp&er qu'il se trouverait. ,
_.cc Gustave me consola ironiquement. en me parlant
d'une autre c6rimonie tout a fait curieuse, qui devait
avoir lieu, je crois, a Sainte-Marie-Majeure. It s'agissait de la bcidiction des animaux. Et sur cela, assauts
de calembours et de quolibets, tels qu'on pent se les
figurer entre un juif et on protestant. Nous nous separames vers onze heures, apres nous Ctre donne rendez-

vous au lendemain.
. En sortant d'un cafe, je rencontre la voiture de
M. Theodore de Bussieres. Elle s'arr&te et je suis invite
Sy monter pour une partie d. promenade. Le temps
etait magnifiqae et j'acceptai avec plaisir. Mais M. de
Bussi&es -me demanda la permission de s'arreter
quelques .minutes & l'dglise Saint-Andre-des-Freres, qui
se trouvait presque a c6te de nous, pour une commission
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qu'il avait a remplir; il me proposa de l'attendre dans
la voiture; je prifirai sortir pour voir cette 6glise. On
y faisait des preparatifs fun6raires et je m'informai.
du nom du defunt qui devait y recevoir les derniers
honneurs. M. de Bussieres me r6pondit : c C'est un de
a mes amis, le comte de la Ferronays; sa mort subite,
, ajouta-t-il, est la cause de cette tristesse que vous.
c avez diu remarquer en moi depuis deux jours. n
( M. de Bussieres me quitta pour aller retenir une tribune, destin6e a la famille du d6funt. (c Ne vous impa( tientez pas, me dit-il en montant au cloitre, ce sera
c l'affaire de deux minutes. ,
c L'6glise de Saint-Andr4 est petite,- pauvre et
d6serte; je crois y avoir 6t, a peu pres seul; aucun
objet d'art n'y attirait mon attention. Je promenai
machinalement mes regards autour de moi, sans m'arrater t aucune pens6e; je me souviens seulement d'un
chien noir, qui sautait et bondissait devant mes pas.
Bient6t ce chien disparut, 1'6glise tout entire disparut,
je ne vis plus rien, ou plut8t, 6 mon Dieu, je vis une
seule chose.
, Comment serait-il possible d'en parler! Oh! non,
la parole humaine ne doit point essayer d'exprimer ce
qui est inexprimable; toute description, quelque sublime
qu'elle puisse &re, ne serait qu'une profanation de
]'ineffable v-rit.. J'etais 1a, prostemr,
baign6 dans mes
larmes, le coeur hors de moi-meme, quand M. de Bussieres me rappela a la vie.
« Je ne pouvais repondre a ses questions pr&dpites;
mais enfin je saisis la m6daille que j'avais laiss6e
sur ma poitrine; je baisai avec effusion l'image
de la Vierge, rayonnante de grace. Oh! c'dtait bienr
elle!
f Je ne savais oii j'etais; je ne savais si j'Atais'
Alphonse ou un autre; j'6prouvais un si total change18
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meat que je me croyais un autre moi-m4me. Je cherchais
a me retrouver et je ne me retrouvais pas. La joie la
plus ardente &clata au fond de mon ame; je ne pus
parler; je ne voulus rien rvveler; je sentais en moi
quelque chose de solennel et de sacri qui me fit demander un pr&tre. On m'y conduisit et ce n'est qu'apres en
avoir requ l'ordre positif que je parlai, selon qu'il m',tait
possible, a genoux et le coeur tremblant.
a Le bandeau tomba de mes yeux, non pas un seul
bandeau, mais toute la multitude de bandeaux qui
m'avaient envelopp6 disparurent successivement et rapidement, comme la neige et la bone et la glace sous
1'action d'un brilant soleil.
c Je sortais d'un tombeau, d'un abime de t6nebres,
et j'etais vivant, parfaitement vivant. Mais je pleurais,
je voyals au fond de l'abime les miseres extremes d'oih
j'avais &t tire par une mis6ricorde infinie. Je pensais
A mon frkre avec une indicible joie; mais a mes lanres
d'amour se ml&rent des larmes de pitie. Et ma famille,
ma fiancee, mes pauvres soeurs! Oh! d&hirante anxieti!

C'est a vous que je pensai, 6 vous que j'aimet c'est
a vous que je donnai mes premieres priees Ne lkverezvous pas les yeux vers le Sauveur du monde, dont le
sang a effach le p6chM originel?
4 En entrant k 1'eglise, j'ignorais tout; en sortant,
je voyais dair. Si on ne peut expliquer la lumine physique, comment pourrait-on expliquer la luami&e qui an
fond n'est que la v.rit- elle-mame
a Le monde n'&tait plus rien pour moi; les preventions contre le christianisme n'existaient plus; les prjuges de mon enfance n'avaient plus la moindre trace;
I'amour de mon Dieu avait tellement pris la place de
tout autre amour que ma fiancee elle-meme m'apparaissait sons un nouveau point de vue. Je l'aimais comme
on aimerait un objet que Dieu tient entre ses mains,
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comme un don pr&ieux qui fait aimer encore davantage le donateur.
c Je conjurai mon confesseur, le R. P. de Villefort,
et M. de Bussires de garder un secret inviolable sur
ce qui m'atait arrivi. Je voulus m'ensevclir au couvent
des Trappistes pour ne plus m'occuper que des choses
eterelles; et arssi, je l'avoue, je pensai que, dans ma
famille et parmi mes amis, on me croirait fou, qu'on
me tournerait en ridicule et qu'ainsi mieux vaudrait
echapper entienement au monde, a ses propos et a ses

jugements.
. Cependant ls sup6rieurs eccesiastiques me montrerent que Ie ridicule, les injures, les faux jugements
faisaient partie de calice d'un vrai chretien; is m'engagereat a boire ce calice et m'avertirent que Jesusses disciples des souffrances,
Christ avait annonc6e
des tourments et des supplices. Ces graves paroles, loin
de me decourager, enflammrment ma joie int&ieEue; je
me sentais pr&t a tout et je sollicitais vivement le bapteme. On voulut le retarder. a Mais quoi! m'&criai-je,
, les juifs qui entendixent la pridication des ApBtres
a furent immediatement baptises, et vous voulez

m'ajoumer
W
apses que j'ai entendu la Reine des
« Ap6tres! Mes -motions, mes d6sirs v&hements, mes
supplications touchkrent les hommes chaxitables qui
m'avaient recueilli, et I'on me ft la pcomesse, a jamais
bienheureuse, du baptkme.
" J'itais entri au couvent des Peres jesuites pour
vivre dans la retraite, sous la direction du R. P. de
Villefort, qui nourrissait mon Ame de tout ce que la
parole divine a de plus suave et de plus onctueux. Tous
les soirs, pendant ma retraite, le vinerable sup&rieur
general des jisuites venait lui-meme jusqu'i moi et versait dans mon ame un baume du Ciel. I me disait
quelques mots, et ces mots semblaient s'ouvrir et grandir
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en moi A mesure que je les ecoutais, et ils me remplissaient de joie, de lumiere et de vie.

ccLe 31 janvier arriva enfm. La. Mere de mon Sauveur avait tout dispose d'avance, car elle avait fait
venir l• un pr&tre franrais pour me parler ma langue
maternelle au moment solennel du bapt6me : c'est
M. Dupanloup, dont le souvenir se rattachera, toute ma
vie, aux emotions les plus vives que j'aie eprouvies.
c Je ne rapporterai point les choses qui regardent
mon bapteme, ma confirmation et ma premiere communion, graces ineffables que j'ai toutes reques,en ce m&me
jour, des mains de S. E. le cardinal Patrizzi, vicaire de
Sa Saintete. »

Ici se termine le r6cit de M. Ratisbonne.
Le cardinal Patrizzi forma un conseil d'enqute pour
contr6ler l'authenticit6 des faits qui avaient accompagn6 la conversion de Ratisbonne. Plusieurs tm&oins
furent entendus et, apres quelques mois, la sentence fut
cendue.

ccAu nom de Dieu. Ainsi soit-il.
c L'an de Notre-Seigneur et Sauveur Jesus-Christ
mil huit cent quarante-deux, de l'indiction romaine le
quinzieme, la douzieme ann6e du pontificat de N. S. P.
le Pape Gr6goire XVI, le troisimme jour de juin.
« En presence de 1'Eminentissime et Riverendissime
seigneur Constantin, cardinal Patrizzi, Vicaire Gen&ral
de Notre Saint-Pere le Pape dans la ville de Rome,
juge ordinaire de la cour romaine et de son ressort,
a comparu le Riv6rendissime Francois Anivitti, promoteur fiscal pres le tribunal du vicariat, spcialement
d616gu6 par 1'Eminentissime et R&verendissime Cardinal "'icaire, a I'effet de rechercher et d'examiner les
t6moins relativement h la vrit6 et & l'authenticite de la
merveilleuse conversion du judaisme ala religion catholique qu'a obtenue, par 1'intercession de la Bienheureuse
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Vierge Marie, Alphonse-Marie Ratisbonne, de Strasbourg, a&g de vingt-huit ans, alors a Rome. Lequel
promoteur dclare s'tre applique a satisfaire, avec toute
la sollicitude et le zgie dont il est capable, au devoir
dont il a 6tC charg6 et qu'il a accept6 avec empressement; ii dit avoir soumis a un examen formel des
t6moins, au nombre de neuf, qui tous, juridiquement
interpell6s, ont montri, dans leur r6cit plein de sina6
rit6, une unanimiti merveilleuse en tout ce qui se rapporte soit a la substance du fait, soit aux r6sultats de
cet admirable &venement. C'est pourquoi il assure qu'il
s'est convaincu qu'il ne reste rien a desirer pour reconnaitre ici le caractkre d'un veritable miracle. Toutefois
il remet la decision complete de l'affaire a Son Eminence Rkv&rendissime, qui, apres avoir vu et examin6
les actes, les interrogatoires et documents, daignera
intervenir par un d6cret d6finitif, selon qu'elle le jugera
exp6dient dans le Seigneur.
( En consequence, apres avoir entendu le rapport et
pris connaissance- du procis; vu les interrogatoires des
temoins, leurs reponses et renseignements; les ayant
consid&rs avec attention et maturit6; apres avoir
recueilli les avis des thiologiens et d'autres personnages pieux, suivant la forme indiquee par le concile
de Trente (session 25, de l'invocation et de la v&6ration des saints, de leurs reliques et des saintes
images), l'Eminentissime et R&vrendissime Cardinal
Vicaire de la ville a dit, prononc4 et dffinitivement
d&lar6 qu'il conste pleinement du vrai et insigne
miracle opkri par le Dieu tres bon et tres grand, par
1'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, dans la
conversion instantande et parfaite d'Alphonse-Marie
Ratisbonne du judaisme. Et parce qu'il est honorable
de rev6ler et de confesser les oeuvres de Dieu (TobieXII,
7), Son Eminence daigne permettre qu'a la plus grande
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gkvie de Dieu at pour accroite la d&votion des A£dha
envers la biesheumuse Vierge Marie, la relation de oe
et publi6e, et q'elle
mirace insigne puisse «tre imprimn
ait awtorit&
x Donn6 au Palais de SaB Eminentissiae et Riv6rendissime Cardinal Vicaie de la ville et jage ordinaire,
les jours, mois et an qoe dessus. ,
Suivent les signatuxes da Cardioal Vicaire, da aotaire
deput,, de Passessemr et da sesmtaire.
Les pages nous manquent pour raco•ntr id les gu&
risons ks plus 6datantes, les cas de priservation les

plus caricax attribaus an pouvoir de la mdaiAle. Les
lecteurs des Annales se souvienrent encore, car nous en
avoas parl6 ii y a deux ans, de Ja protection accordhe
par la sainte Vierge au fameux polmiste Rochefort,
alors qae, se battant ea dael, la bale de son adversaire
vint s'aplatir sur la midaille miracalease cousue, a son
insu, dans la ceinture de son pantalon.
V. I. -

LE CULTE

LES SANCTUAIRES

Nous ne pouvons passer ea revue toutes les chapelles,

toetes les .glises ddii6es a la Vierge de la Mdaille
Miraculeuse; le nombae en est tjp grand. Contentonsaous de quatre sanctaires, qui, pour diffreates raisons,
seabent mriter une aention spciale.
L crhapelie de la rue du Bac d'abord.
-Ce qu'elle 6tait en 1830, l'Echo de la M•ise-ath
nous le dit fort bien , d'aprs les notes de la soer
Piaeaa, entre en commuaaut I'anuie saivante at qui
ne counat jamais jusqu'en 1899, annie de sa maot,.
s-

JNaron

diout 1929.
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d'autre maison que la maison-mbre et d'autre office que
la sacristie, ou elle fut piacke sous la direction de la
srur Dant, sacristine elle-mhme depuis i'anne 1807. ,
Citons : u La. chapelle n'avait qu'une seule nefa sans
has c6t6s. Vers le milieu, adoss6s au mur, A pen pres
Sl'endroit oi sont aujourd'hui les passages conduisant
aux portes lat&rales, se trouvaient deux autels : celui de
a. Vierge, a droite en entrant; et en face, du c6tdde la
chaire, celui de saint Vincent, sous lequel le corps du
saint fut conserve de 1815 a 1830. Le sanctuaire etait

de plein pied; le mur du fond, un peu cintra, garni de
trois tableaux: au milieu, le creur seul de Notre-Seir
gneur, adore par deux anges; de chaque c6te, les
tableaux de saint Michel et de 1'Ange gatditn. En
vant, a I'endroit de rantel de la Vierge Puissante, le
tablesau de saint Joseph; a gauche, celui de sainte Ane.
Le maitre-autel (qui se trouve maintenant dans la chapedle de saint Vincent) avancait au moins d'un m2ere
cinquante sur la place qu'il occupe actuellement. Au
fond, par derriere, la porte de la sacristie; la table de la
communion au-dessous de la lampe, qui n'a pas chang&
de place. L'autel se trouvait parfaitement eclair par
les ouvertures en arcades de droite et de gauche. 11 n'y
avait pas de coupole.
ct Ind6pendamment de la grande porte d'entree, qW
existe encore aujourd'hui, on en voyait une plus petie
A 1'angle du m&6e mar, "c6t de l'6pitre. Au-dessus du
passage conduisant aux cuisines se trouvait une tribune, dite tribune de la Cloche, et, a droite en entrant,
sur le couloir qui longeait la chapelle, ii y en avait une
autre, celle dont sceur Catherine Labour6 a dit qu'ell'
avait eniendu du cdti de la tribuxe, le frou-froa duue

robe de sasie
( Le fauteuil de M. le directeur, avec son prie-Dieu.
etait llack pres de la table de communion, contre le
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mur, c6t6 de 1'Evangile. Les seurs du s&minaiu
n'avaient ni bancs ni chaises; le dimanche seulement,
on mettait a leur disposition de petites banquettes.

L'usage des bancs doit remonter vers 1837.,)
La communaut6 se d6veloppant, il fallut agrandir la
chapelle. En 1849, furent ajout6s les bas-c6t&s, en prenant, a droite, sur le corridor; a gauche, sur la cour
Sainte-Marie. Le chceur s'6tendit en arriere, englobant
1'espace occup6 jusque-la par la sacristie.
Depuis quelques ann&s, M. Etienne et M. Aladd
songeaient Na Clever a l'Immaculde Marie un autel plus
digne de sa bonth maternelle et de la reconnaissance de
ses enfants. La Providence sembla elle-mm&e coopcer
& 1'ex6cution : le gouvernement fit alors a la Commanaut6 le don de deux magnifiques blocs de marbre
blanc, en reconnaissance des soins donn&s par les soeurs

aux cholriques et a leurs orphelins ,. L'un fut employd
pour un nouveau maitre-autel; l'autre, pour une magnifique statue de l'Immarul6e. c(L'ancien autel fut transport6 dans la chapelle lat&ale, d6die a saint Vincent,
et le saint fondateur y fut represent, tenant ce cceur
tout brulant de l'amour de Dieu et des pauvres, dont la
vision avait frappe sceur Catherine. Une statue en
plAtr6 de l'Immacul~e Conception fut provisoirement
placee au-dessus du maitre-autel, en attendant la statue
de marbre, dont la pose, pour des causes diverses, ne
se fit solennellement qu'en 1856 1. ,

L'autel de la Vierge Puissante ne date que de 1880.
Ce fut le monument du cinquantenaire, monument cher
an P. Fiat, qui avait, pour la VicCge au Globe, la plus
terdre devotion. ( Vous serez heureux d'apprendre,
ecrivait-il dans une circulaire, que, sur le desir tant de
fois exprimn par ma soeur Catherine Labour6, nous
i. Chevalier, of. cit., p. 22.23.
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avons erigg, a 1'endroit meme de 1'Apparition, un autel
commemoratif de cet 6venement. Le Saint-Pere vient de
l'enrichir a perp6tuit6 de cent jours d'indulgence, en
faveur de toutes les personnes qui s'y prosterneront
pour prier aux intentions du Souverain Pontife. Audessus de cet autel, nous avons fait 6lever, avec l'approbation de l'Ordinaire, la statue de la sainte Vierge
tenant le globe entre les mains et l'offrant a Dieu par
de ferventes supplications. Nous avons cru qu'il y avait
lieu de consacrer par un monument le souvenir de cette
attitude si consolante et si instructive que la sainte
Vierge avait daign6 prendre devant cette fervente seminariste. ),
La nouvelle statue de la Vierge, posse le 31 mai I88o,
ne plut pas, tout le monde. I1 y eut des protestations;
elles furent si fortes, eles montrrent si haut que, par
ordre suplrieur, il fallut 1'enlever de son pi6destal et
que m&ne fut interdite toute image faite sur ce moddle
(22 janvier 1881).

Le P. Fiat se soumit, mais sans se d6courager. Trois
ans apres, Mgr Thiel, 6v&que de Costa-Rica, t6moin de
sa peine, lui promit de parler de son d6sir . L6on XIII.
La Congr6gation des Rites, moins severe cette fois,
autorisa les statues de la Vierge Puissante, mais apres
permission de l'Ordinaire et la seulement oh ne serait
pas exposee la statue de la Vierge de la medaille
(16 novembre 1884). L'ann6e suivante, apres une supplique de la Mere Derieux, demandant c la faveur
unique et exceptionnelle de placer I'image dans la chapelle priv6e de la rue du Bac ), la Virgo Potens reparnt
au-dessus de l'autel qui lui 6tait consacr6, apres plus
de quatre ans d'absence.
A l'approche du centenaire des apparitions, on rsolut de reconstruire la chapelle pour donner plus de
place, plus d'air et de plus de visibilit6. La vue des
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personnes placies dans les bas-c6tes 6tait coup6e par in
seize colonnes qui soutenaient la vofite, colonnes larges
et massives, vestige des murs lat&raux primitifs. Impos.
sible d'apercevoir le maitre-autel et de suivre les cr4,
monies. La curiositi en souffrait sans doute, mais aussi
la piet6, car la piet6 a besoin d'un stimulant pour s'eatretenir, comme l'organisme a besoin d'un foyer poor
se r&chauffer.
Pour arriver au risultat d6sire, on pouvait conserv
le sanctuaire, mais tout le reste devait tre abatta. Let
d&molisseurs furent appelbs; ils accumulrent les ruines
et sur ces rines s'e1eva la belle chapelle oi l'on prie
aujourd'hui.'
Entre les deux chapelles, Pancienne et la nouvelle,
les points de ressemblance ne manquent pas : m&me
cachet, mane simplicit6, m&mes dimensions. La secoade
realise sans aucun doute un progres sur la premire:
vofte exhaussee jusqu'I la hauteur do toit; baies largement ouvertes; colonnes moins nombreuses, 1igeres et
~lancees. Da c6tcde la cour Sainte-Marie, deux nourelles tribunes font le pendant de celles du Sacr-Cwur
et du ( Chemin de fer ,. Les tribunes du fond, a savoir
cele des chanteuses, celle de l'orgue et la petite tribune
aminag•e au-dessus pour les jours d'affluence, soot
vraiment dignes de la chapelle.
HRlas! iI a fallu demander un sacrifice pinible aax
sieurs des lingeries; elles ont df d6manager et se tramporter an-dessus du secretariat; et aussi aux cadettes
et aux anciennes, qui ont perdu la pius grande partie
de leurs tribunes. Les saeurs malades trouvent place
maintenant dans le prolongement de la tribune des
chanteuses, I droite et &gauche; elles n'y sont pas mal,
Inais il en cofte toujours de changer ses habitudes.
SA bas, une seconde porte d'entr&e s'oure pour es
fidiles, ý droite de la porte principale.
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Les plerins qui viendront viiter, cette anare, la. chipelle de la rue du Bac pourront, sans grande fatigue

rue Oudinot.
pousser de la jusqnu' ele de
Aprns sa conversion, M. Alphonse Ratisboone vint
& Paris se r6concilier avec son frere Th6odore, patke
habitu6 de Notre-Dae--des-Victoies et aum6aier de la

Providence.
Tous les matins, il assistait & la messe de ce dermier
et communiait de sa main. Un jour, tandis que Th6odore accomplissait un acte de son ministere, Alphonse
revint seul dans leur appartement pour continuer i
crire le r6cit de sa conversion, que lai avait demand6

M. Desgenettes, cuar de Notre-Pame-des-Victoires.
Au bout d'un instant, une voix int6rieure, qu'il prit

pour celle de la Sainte Vierge, lui dit : c Qu'as-tu fait
pour me prouver ta reconnaissance? Fais b&tir an
ex-voto en mnmoire du mirace de Saint-Andr6.
De
saisissement, la plume s'tait 6chappde de ses doigts; 4
ne Ia ramassa point, prit son chapeau et revint &La Providence.
Sur le seuil de la porte, il retrouva son frre, qui loi.

demanda : a Que reviens-tu faire ici? Y Alphonseraconta ce qui venait de lui arriver. Son frbre lui ouvrit
ses bras en disant: (C Je ne voulais pas t'influencer,
mais j'avoue que tu combles le plus cher de mes vcex.
Allons trouver la Mire Madeleine. '
Tous deux avaient en simultandment la pens&e defaire construire h I'orphelinat la chapele demand&e par
Marie. t Je n'ai pas eu une minute d"h6sitation sur 'endroit choisi par la Sainte Vierge pour la place de
'ex-voto ,, d~darait M. Alphonse; et de-fait, la sainte
Vierge a prouv6, depuis, que ce sanctuaire 6tait sieni enaccordant des graces de choix aux peisonies quiviennent y riciter avec confiance Ie Memordre.
Qittons maintenant Paris; prenons le train qui sk-
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dirige dans la direction de Bayonne et arrktons-nous &
Dax. La aussi, une belle chapelle nous .rappelle la Vierge
de la M&daille. En 1845, quelques missionnaires s'6ta-

blissaient dans cette ville. Le 21 novembre, M. Etienne
b6nissait leur petite chapelle. a I1 tait alors, dira plus
tard M. Fiat, sous la douce impression dune manifestation caleste : l'apparition de la m6daille miraculeuse,
dont avait 4ti favorisie une de ses filles bien-aimes.
C'est en mbmoire de cet 6v6nement, jusqu'alors cach6
et confi a sa discretion, que le bon Pere Etienne benissait la chapelle.

)

II la mit sous la protection de l'Immacul&e Conception
de la Sainte Vierge, en souvenir des faveurs signalees
que Dieu, depuis quinze ans environ, accordait a la
petite Compagnie, par l'intercession de Marie.
Lorsque, le 27 septembre 1881, Notre-Dame du Pouy
devint maison de formation, la chapelle des missionnaires ne ripondit plus aux besoins. Pendant des
ann6es, on fut g&nA entre ces murs resserres; les c&6moniaires g6missaient de l'itroitesse du chaeur, oi les
c&6monies ne pouvaient se dirouler avec l'ampleur qui
.convient. On pria, on sema des m6dailles, et la Vierge
Immacul&e manifesta une fois de plus son pouvoir.
Quand L&on XIII eut accord6 le couronnement de la
Vierge de la rue du Bac, !e P. Fiat fit appel a la g6nirosit6 des Filles de la Charit6 pour offrir B la Reine du
ciel et de la terre une magnifique couronne. c Au
cas ou les recettes exc&deraient les dipenses a faire,
ajoutait-il, ma penske est d'employer le surplus pour
aider a la reconstruction de la chapelle de notre maison
de Dax, qui fut la premiere ddide
l'Immaculde-Conception par M. Etienne et M. Aladel.I
1 y eut le surplus esp&r et un surplus consid&rable.
Le 17 novembre 1897, le P. Fiat posait enfn la premiere pierre de la future chapelle. 11 rayonnait de
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bonheur. u C'est la Vierge qui nous r6unit aujourd'hui,
s'6criait-il; c'est pour c~l~brer ses bienfaits; c'est pour
en perpttuer la m6moire que nous posons la premire
pierre de ce monument... Ce sera le monument du couronnement de la Vierge de la M&daille miraculeuse. ))
Et dans la caviti de la pierre, il scella une m6daille
miraculeuse, ainsi que divers documents, entre autres
le Bref par lequel Leon XIII ordonnait le couronnement de la Vierge Immacul6e.
La biendiction de la chapelle eut lieu le I" mars 1899.
Une belle statue de la Vierge attendait sa couronne.
Un orfevre de Paris en avait pr6par6 une sur le modle
de celle de Ia rue du Bac. Le jour ou le P. Fiat la d&posa lui-m&me sur le front de Marie fut certainement
un des plus beaux de sa vie '.
La Vierge miraculeuse est encore honor6e en Alsace;
elle y opere des merveilles, et - le croirait-on? - c'est
surtout dans les parties protestantes de cette province
que p6netre la devotion a Marie Immacule.
On dirait, a voir l'insistance avec laquelle le clerg6
alsacien r6pand la medaille miraculeuse dans le pays
de Sarre-Union et de Drulingen, que la Sainte Vierge
prepare de nombreuses conversions parmi nos fr&res
s6par6s.
Le point de d6part ou plut6t le centre de rayonnement de ce mouvement, qui d6ja se dessine et promet
de prendre une ampleur inattendue, est le pelerinage de
Notre-Dame de Kirchberg, inaugur6 solennellement le
8 septembre 1929. Le sanctuaire, d'origine tris ancienne, domine toujours la contr&e a l'Alsace bossue n,
laquelle, depuis les premiers temps de la R6forme, a etC
I'apanage incontesti du protestantisme.
Hors de France, c'est Madrid qui semble venir au
i. Voir les Rayons, 19a5, p. 363.
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premier rang pour le culte de la mndaille. Une superbe
6glise, placte sons la direction des prcres de la Mission, y est d6diCe a la Vierge de la Midaille miracaleuse. Commenc6e en 1900 et inauguree en juin 1904,
elle recut, par bref du 28 juillet 1923, le titre de basi-

lique et fut prodam&e centre liturgique des associations
de la Vierge miraculeuse tablies en Espagne. A la suite
de cette decision pontificale, des travaux fnrent entre-

pris pour donner a la nouvelle basilique un maitre-autd
et un retable dignes d'elle. La ciremonie d'inauguration de cet autel coincida avec les f&tes du troisiime
centenaire de la fondation de la Mission par saint Vincent (avril 1925).

Chaque jour, des messes sont c66brees dans '4glise:
a ooze heures, sur semaine; a
midi, les dimanches et fates. En 1929, le nombre des

de cinq heures du matin
communions est monti

i 190 2oo. Plusieurs associations

y tiennent lenrs reunions. Les plus importantes par le
nombre sont celles des chevaliers de la Vierge Miracalense, des dames de la Charit6 et des Enfants de Marie,
qui comptent respectivement 800oo, 3 ooo et 700 membres.

Lt sanctuaire attire des foules nombrenses, est le
theftre de fetes grandioses, retentit tous les jours de
louanges adressaes a Marie Immaculde. La foi espagnole y donne libre conrs a ses pieuses effusions. Elle
considre avec raison que sont vraies de la Sainte Vierge
ces paroles appliqu&s au Saint Sacrement de nos autels
par la liturgie Quantum potes tantum aude,
Quia major omni laude,
Nec laudare sufficis.
2. -

LES FtTES

Les premieres ftes solennelles en 1'honneur de la
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Vierge, de la Medaille miraculeuse furent caabries en
1880, a l'occasion du cinquantieme anniversaire des
apparitions. Par un heureux hasard, le 27 novembre
coincidait, cette ann-e-l1 comme en 1830, avec la veille
du premier dimanche de 1'Avent.
Leon XIII, repondant i une supplique du P. Fiat,
accorda, le 9 juillet, une indulgence pl6niere a toute
personne qui visiterait, kt 27 novembre, une eglise on
chapelle des prtres de la Mission et des Filles de la
Charit6, aux conditions ordinaires; et une indulgence
de cent jours pour toute visite qui aurait lieu entre le
28 novembre et le 28 dcembre indusivement; de plus,
tout pr&re y cel6brant etait autorisi a dire la messe de
l'Immaculke Conception.

Ce fnt grande f&te, le 27 novembre, dans les 6glises
et chapelles priviligides. La Turquie, la Perse, la Chine,
1'Abyssinie participirent a la joie commune. A Rome,
1'iglise de la Mission fut honor&e par la pr6sence de
plusieurs cardinaux.
La modeste chapelle de la. rue du Bac fut, plus que
toutes les autres, &I'honneur. Mgr Richard, coadjutenr
"de Paris, chanta la messe et prononca une hom6lie.
L'apres-midi, apres les vipres, pr6sidses par le P. Fiat,
instruction et salut. Au d6part, les missionnaires eurent
peine a traverser la foule qui se pressait dans la cour d'entr6e, attendant le moment de pnetrer dans la chapelle.
MWme affluence le 28 et les jours suivants; on voyait
defler aes associations pieuses, des confr&ies, des pensionnats; on remarqua parmi.les pieux pelerins les cordonniers de Ia confrerie de saint Cripin, le s6minaire
des Irlandais, celui d'Issy. II y cut des conversions et
des guarisons. A aucune ppoque, la Vierge de la
Mdailte n'avait multiplid les faits extraordinaires avec
une egale profusion.
Les pelerinages prirent fin le 18 d6cembre; on eut
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toutes les peines du monde, les jours suivants, a interdire 1'entr6e de la chapelle aux pelerins, car les pelerins
venaient toujours, suppliant qu'on fit une exception
pour eux x
L'app6tit vient en mangeant, dit le proverbs. Mis en
go~t par ce premier succes, le P. Fiat songea qu'une
f&te annuelle serait plus digne de la mwdaille qu'une
f&te tous les demi-sidcles. Des confreres, des saeurs lui
disaient ou lui 6crivaient leur itonnement de voir qu'un
&v6nement comme I'apparition de la medaille miraculeuse n'6tait pas comm6more par un office particulier.
Ces rflexions ravivaient son disir.
M. Milon, secr6taire g6n&ral, alia voir, de sa part, ie
cardinal Richard pour lui soumettre sa pens&e. " Oui,
repondit l'archev&que, il faudcait traiter cette affaire-li
avec le procureur de votre Congregation. Je prendrai
votre office pour le diocese. II faudrait ridiger un petit
m6moire. >
La Sacr6e Congregation des Rites avait alors a sa
t&te un jesuite tres devot i la m6daille, le cardinal
Aloisi-Masella, qui g6missait en lui-m&me du delaissement dans lequel on laissait cet instrument de graces
et de miracles. L'occasion 6tait favorable; il 6tait bon
d'en profiter.

La supplique partit pour Rome. Le P. Fiat deman-

dait a Sa SaintetA de remettre 1'examen de 1affaire a la
Sacr6e Congregation des Rites, laquelle prendrait connaissance des documents authentiques qui tablissent
nettement l'origine d'un si grand &v6nement, en vue de
la concession aux enfants de saint Vincent d'une f&te
solennelle, avec office et messe propres, sous le rite
double de seconde classe, en l'honneur de la Bienheureuse Vierge Immacul6e de la Medaille Miraculeuse. La
i. Chevalier, of. cit., p. 407 et suiv.
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Sacrie Congregation donna, le Io juillet 1894, une rponse favorable et chargea le cardinal ponent, c'est-k-dire
son Pr6fet lui-mEme, et ie promoteur de la Foi de presenter une nouvelle r6daction de l'office et de la messe.
Cette ridaction fut bient6t prate. Lnon XIII l'approuva le 23 juillet et autorisa, pour etre c616br6e le
27 novembre, la f&te de la Manifestation de l'Immaculke Vierge Marie de la Medaille Miraculeuse, sous le
rite double de deuxieme classe pour la Congr6gatioo
de la Mission, et double majeur pour les dioceses ou
les families religieuses qui voudraient 1'adopter ".
A l'annonce de la decision du Io, le P. Fiat, dbbordant de joie, s'dtait htt6 de remercier le cardinal
Masella. L'eminent Pr6fet des Rites lui r6pondit le 25 :
(c Votre si bienveillante lettre du 14 exagere trop les
petits services qu'il m'a 6te donn6 de rendre A la tres
meritante Congregation de saint Vincent de Paul, confiee a vos soins paternels. On vous aura cependant fait
connaitre que j'ai dii me plaindre du retard qu'on a mis
a demander une grice si juste, et de l'excessive discr6tion qui faisait demander si peu. Il est vraiment tres
rare qu'un cardinal Relateur propose d'accorder plus
qu'on ne demande. Mais la proposition 6tait si juste
qu'on l'a accueillie avec la plus grande faveur. Bient6t
le nouveau schema de 1'office et de la messe de la Manifestation de la Vierge Immacul6e au titre de la M6daille
Miraculeuse sera sign6; et non seulement votre Congrgation s'en rejouira, mais elle sera imitee par beaucoup
de dioceses. Le rite seulement sera diff6rent. L'humble
file de la Charite nous avait annonce le dogme qui
allait &tre defini, comme la petite paysanne de Lourdes
nous en a fait connaitre les effets sur la France et sur
le monde. Et c'est moi aussi qui ai eu le bonheur de.
r. Chevalier, of. cit., p. 9; voir aussi p. 414 et suiv.
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faire approuver l'office et la messe de lApparition de

Lourdes.
c Je rappelle ceci pour montrer, mon trxs Riv&rend
M. le Suprieur gneral, que c'est moi plut6t qui dois
vous remercier, comme je vous remercie de tout mIn

oeur, de m'avoir procure ce bonheur, dont je me rejouirai pendant toute ma vie.

n

Dans une let)re a M. Miel, visiteur de la province du
Portugal, il s'exprimait beaucoup plus fortement sur la
negligence apportbe jusqu'a ce jour a demander des
faveurs liturgiques et autres pour la medaille. a Coai
ment! disait-il, voila soixante-quatre ans que la Virge
Immaculde a daigni se montrer g son humble servante
soeur Catherine Laboure, que la medaille, effet de aes
apparitions, fait des prodiges innombrables dans les
cinq parties du monde, dont lun des plus 4clatants est
arrive a Rome mme, il y a plus de quarante ans, pr
dige constat6 par un proces rigoureux fait ici; et l'origiae de tout cela est a peine connue et point du tout
celebree liturgiquement! Et ce fut cependant l'annonoe
de la definition du cher dogme, comme l'apparition de
Lourdes en fut la confirmation : tout cela en FrancelI
Et l~-dessus le cardinal prend a partie M. Aladel,
qui n'aurait pas du attendre six ans pour soumettie
1'examen des apparitions A Parchev&ch de Paris; le
promoteur diocksain, qui s'est contente d'une enqu&te
par trop incomplete et n'a meme pas oblige la voyante
A comparaitre; le P. Fiat lui-m6me, qui, avec une
modestie excessive, a demand la fate et 1'office de
Sacro Numismate. « Si le proces de Paris avait 6tC regu-

lier, ajoute-t-il, on aurait pu dire, conmme poor Lourdes:
in festo Apfaritionis. Mais la chose est la meme. On
avait presque pear, grace a M. Aladel, de nommer cette
sainte file Laboure..., morte depuis dix-huit ans, sans

que l'on s'en soit jamais occup6. Eh bien moi je lai
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fait nommer dans l'offce, comme Bernadette a &t6

nomamee dans celui de 'Apparition de Lourdes. Tout
a 6t, approluv, et demain on imprimera l'ofice et la
messe.
, Je remercie de toot mon cceur le bon Dieu et la

tres sainte Vierge Immacule de m'avoir accorde Ie
bonheur de travailler d'abord pour Tofice de Lourdes,
maintenant pour celui de la Manifestation relative a la
M&daille. x
Le cardinal Masella continua de seconder les pienses
ambitions du P. Fiat. Grace a lui, celui-ci obtint une

serie de concessions, qu'one circulaire porta, le 15 novembre 1894, a la connaissance des deux communauts :
a ri FacultC aux missionnaires'et aux Filies de la Charit6 de clibrer chaque anne la f&te de la Manifestation
dans i'gi.ise paroissiale on dans une autre, suivant
ropportunite, et k tous les pretres qui cibrent ce
jour-1a dans cette 6glise d'y dire la messe propre de la
f&e. - 2* Facult6, pour toutes les maisons de missionnaires et de Filles de la Charit6, de renvoyer la solennit6 de la Manifestation de la MWdaille miracalease A
un autre jour libre, apres le 27 novembre. -

3 En

cette annie 1894, facaitt, pour tons les prtres, de dire
la messe propre de la fete, pendant trois jours cons6catifs non emp&ches, partout oh se cl6bibera le Tridnum.
Ces trois jours peuvent tre pris soit avant, soit apres
le 27 novembre, slon que l'exigera le bien spirituel des
populations. Sont exceptis, pour la messe solennelie,
les jours,doubles de I" classe, le premier dimanche de

1'Avent et les autres f&tes de la sainte Vierge; pour la
messe basse, les jours doubles de 2* dasse. D
Suit un 4 : u Indulgence plinire a gagner une fois

le-jour pour toes les fidles qui, s'6tant confesses et
ayant communi6, visiteront i'Vglise dans laqaelle les
missionnaires on les Filles de la Charit6 cRlbreront le
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Triduum de la Manifestation -, quelle que soit cette
iglise et mime si la f&te se c61bre un autre jour que le
27 'novembre. De plus, trois cents jours d'indulgences
6taient accord6s, pour une dur&e de sept ans, sept fois le
jour, aux pretres de la Mission et aux Filles de la Charite qui reciteraient, le coeur contrit, l'invocation : ( O
Marie, concue sans pechi, priez pour nous qui avons
recous a vous. )
Le P. Fiat ne parle pas dans sa circulaire d'une autre
faveur, qu'il apprdciait. pourtant beaucoup. Dom
Pothier, qui a pris, on le sait, une part si importante
a la restauration du chant gr6gorien, avait lui-m&me
note l'office de la M6daille. c Je suis heureux, &crivait-il
a Paris le 3 octobre, de' pouvoir vous envoyer aujourd'hui l'office note de la M&daille miraculeuse et de vous
montrer, en cela du moins, ma bonne volont6 et le d6sir
que j'ai de r6pondre, pro modulo meo, a la demande
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. J'aurais
voulu en m&me temps r6pondre a la grandeur du sujet.
Les pridicateurs se plaignent de ne pouvoir parler
dignement de Marie; qui osera croire qu'il la chantde
dignement! Heureusement, c'est la Mere de misdricorde; elle sourit de nos audaces et accueille avec
bienveillance ce que nous balbutions en son honneur.
Dignare me laudare te, Virgo sacrata... Une fois les
premieres difficultes vaincues, ce n'est plus qu'un jeu :
ces melodies sont si naturelles qu'elles se gravent vite
dans la n6moire; elles ne demandent plus bient6t que
de se laisser aller a ce qu'exprime le texte, avec lequel
elles se fondent et s'identifient. )
L'imprimerie des B6nidictins de Solesmes se chargea
de l'impression de l'office.
Quand il s'agissait de sa Vierge pref&re, le P. Fiat
&taitun homme de d6sirs. I &crivit aussi ý Dom Fromage, le continuateur de Dom Gueranger, pour lui
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demander de riservef une place a la Manifestation dans
l'Annle liturgique, et a sa lettre il joignit un numoro
des Annales pour donner les materiaux du travail.
Dom Fromage lui repondit: a Quoique de bien loin
encore, il est possible de privoir qu'on ne pourra trouver meilleure conclusion pour le dernier volume de
1'Annie liturgique. Veuillez demander et faire demander par vos chers saints, temps et forces pour le continuateur. »

Chaque jour, le P. Fiat se demandait : a Que puis-je
faire encore pour la M&daille miraculeuse? ) Lui, que le
cardinal Masella avait trouv6 d'une excessive modestie,
il ne connaissait plus maintenant que des audaces. Le
succes l'avait gris6, dans le bon sens du mot. II osera
beaucoup, mais ceux qu'il voudra faire agir n'auront
pas tous la complaisance du Pr6fet des Rites. II espcrait, dans son admirable candeur, que l'6piscopat catholique se 1everait tout entier pour demander 'adoption
de la nouvelle fete. Les lettres pressantes qui furent
envoybes partout pour recueillir des signatures, provoquerent 417 adhesions. 11 y eut, en Belgique, unanimit6
pour le refus.
Le P. Fiat avait trop de confiance en la bont6 de
Marie pour se laisser dcourager par un demi-chec. Au
soir de 1'inoubliable journ6e du 27 novembre 1894, le
cardinal Richard revit le P. Fiat, le congratula de la
beaute des fetes et ajouta : a Et maintenant il faut
attendre d'autres solenniths... celles du couronnement. Le P. Fiat sourit et r6pondit d'un geste qui semblait
signifer : c C'est trop beau et c'est trop loin! )o Trop
beaut oh! non, dira plus tard 1'archev&que de Paris
racontant ce trait devant les soeurs, ce n'6tait pas trop
beau, car la Vierge Immacule la m&rite, certes, cette
gloire; ce ne devait pas 6tre trop loin non plus, car vos
prieres et votre zkle, mes sceurs, devaient hater ces joies;
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elles 6taient dues, il me semble, 4 la consolation da
Pere et de sa famille; elks 4taient dues comme une
ricompense a votre amour et a votre foi. ,
Le P. Fiat laissa s'kcouler 1'annie 1895. Le 11 f6vrier
1896, la nouvelle supplique 6tait signae et partait pour
Rome '. On attendit un an la dcision.
Le 2 mars 1897, Leon XIII adressait au cardinal
Richard, archev&que de Paris,'un Bref lui confrant le
pouvoir de couronner en son nom la statue de la maisonmire des soeurs. Le Pape accede aux vceux du P. Fiat
pour trois motifs : le souvenir de la merveilleuse Manifestation a Catherine Laboure; les nombreuses graces
obtenues par la medaille; enfin c les m6rites de toute
la famille de saint Vincent de Paul, qui, s'inspirant
des exemples de son fondateur et Pere, et excite par
le zdle ardent de la charite, consacre tous ses soins an
soulagement des ames et des corps. n
Le Bref accordait une indulgence pl6niire a tous les
fiddles qui, confesses et communi6s, visiteraient d6votement, le jour du couronnement ou I'un des sept jours
suivants, la chapelle des Filles de la Charit6 et prieraient devant la statue de la Vierge Immaculhe pour la
concorde entre les princes chritiens, 1'extinction des
h6resies, la conversion des picheurs et 1'exaltation de
la Sainte Eglise .
Le cardinal Richard choisit, pour la solennit6, le
26 juillet, jour octave de la fete de saint Vincent de
Paul. " Apres le couronnement, dit-il dans un mande-

ment adressi a ses dioc6sains , nous chanterons pontificalement la messe votive de 1'Apparition de la
M6daille miraculeuse. Ce meme jour, tous les pr&zes,
I. Annales, x897, p. 342.
a. Annales, 1897, p. 161.
3. Anaes, a87, p. 455.
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dans.le diocese de Paris, ajouteront a la messe les oraisons de la f&te de 1'Apparition. )
Le P. Fiat fletrissait souvent avec une loquence
vigoureuse les manquements i la pauvret6; mais, quand
il pensait i la couronne de Marie, c'6tait un autre
homme: il voyait beau et riche. De pieuses personnes

l'aidarent de leurs lib&ralitis; certaines lui donn&rent
des diamants et des peries de prix. Les Filles de la
Charitb surtout contribuerent aux depenses. Ce fat
M. Mellerio que ron choisit pour l'ex&cution du joyaa.
La couronne est un chef-d'euvre de proportion et de
grmce, au double point de vue de la beaut6 mat&rielle
et de la beaut6 sup&rieure des iddes qu'elle renferme et

des symboles qu'elle exprime. Pas un .email,pas une
pierre.de couleur ne vient troubler sa blancheur; ien
que des perles et des brillants. a L'or et les diamants
y soot heureusement juxtaposes et pour ainsi dire fondus. Les blancheurs du platine s'y harmonisent dlicatement avec les flammes de l'or cisele. Mais ce n'est pas
1i qu'est te principal m&rite de cette belle oeuvre d'art.
11 fant s'6ever plus haut allius.
a De la rialiti, qui est belle, ii faut s'lancer jusqu'au
symbolisme, qui est plus beau.
: La couronne se compose, i ce point de vue, de trois
.liments distincts qui s'itagent 'un au-dessus de 1'autre
et qui sont, en partant du has : le bandeau, les,toiles,
les lis.
a Le bandeau exprimee le rgne humain dans ses rapports avec la Vierge oiraculepse; les etoiles symbolisent
les chaurs angeliques, qui louent hternelement la Mire
ide Dieu; les lis repr6sentent Marie elle-m&me, qui
domine le monde humain et le monde angilique, les
hommes et les anges. Telle est 1'idee ginrale qui a prside a I'ordonnance de toute la couronne.
:;. Lee bandeau parait cormpliqu6, mais ce a'est l&
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qu'une apparence. Ces violettes, ces paquerettes, ces
roses, ces feuillages d'oliviers et de chenes, qui transforment cette base de la couronne en un veritable jardin, toutes ces fleurs et toutes ces feuilles sont I'emblkme
des vertus auxquelies doivent aspirer les enfants de
saint Vincent. La violette, c'est l'humilite; la paquerette, la simplicitY; la rose, la charite; sans parler de
I'olivier qui exprime la douceur, et du chine, qui donne
l'ide e e la force. Dans cet aimable 6parpillement
veg)tal, il y a plus que des fleurs, il y a des symboles,
il y a des idees.
a Nous n'en avons pas fini avec le symbolisme du
bandeau. Apres avoir exprime des idies, il va interpr6ter des faits, et c'est a quoi sont destines neuf charmants m6daillons, entour6s de ces diamants qui projettent d'agreables rayons. Ces mdaillons sont historiques. La, au centre, a la place d'honneur, est 1'effigie
de la midaille miraculeuse; puis, a droite et a gauche,
les images augustes du fondateur saint Vincent de Paul
et de la v6ntrable Louise de Marillac; puis encore l'apparition de la Vierge Immaculee a la soeur Catherine
Labour6; le portrait du bienheuaeux martyr JeanGabriel Perboyre et en&n cette conversion d'Alpbonse
Ratisbonne qui a jadis rempli de joie tous les cceurs
catholiques. Les m6daillons, plus humblement plac6s,
comme cach6s derriere la t&te de la statue, ne doivent
pas cependant &treoublis : c'est le revers de la Midaille
miraculeuse; c'est le cachet de cette noble Congregation
de la Mission qui a porte le nom de Jesus-Christ a toutes
les extremit6s de notre monde; c'est le sceau de la Compagnie de ces Filles de la Charit6 qui enseignent Dieu
a tant de milliers d'enfants et sont penchies sur le lit

de tant de milliers de malades.
" Mais ce n'est pas tout. Au milieu de ce jardin symbolique et de tous ces m6daillons historiques, se d&oule
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gracieusement un ruban, oiu tincelle en lettres d'or la
0Marie, concue saps p&chM,
fameuse invocation : r O
priez pour nous qui avons recours a vous! n Ce ne sont
que quelques mots, mais ces quelques mots sont une
priere, et voila ce qui donne soudain plus d'6loquence
et plus de grandeur a tous ces faits, comme a tous ces
symboles. Nous nous sentons monter au ciel et nous
atteignons la region du monde angelique.
, Les Wtoiles, tel est le second e16ment de la couronne,
et nous avons dit plus haut qu'elles figurent les neuf
choeurs des anges. La science moderne nous apprend
que les etoiles sont des mondes, peut-&tre habit6s, et
il y a l de quoi 6tonner 1'entendement humain; mais,
dans un autre ordre d'idees, la th6ologie nous donne
sur les anges de plus hauts enseignements. Chaque
ange, d'apres certains docteurs, compose une espece a
lui seul, et tous les Peres nous apprennent que les anges
sont merveilleusement 6tages les uns au-dessus des
autres... Tous louent et magnifient la Vierge... Ils sont
au-dessous d'elle... Elle les domine d'une hauteur qui
est incommensurable. C'est eUle, c'est cette Vierge immacule, c'est notre Mere a tous qui est symbolis&e par les
lis de diamants, au sommet de la couronne... Ainsi
s'acheve le triple symbolisme de ce beau diademe:
I'humanit6, les anges, Marie. Plus haut, il n'y a que
3
Die
'. )
Rien ne manquait a la fte : ni la qualiti des plerins,
toutes les visitatrices de France et des pays voisins
itaient venues; ni la magnificence des decorations. La
journ6e fut bien remplie : messe basse, a cinq beures, par
le P. Fiat. A huit heures, souhaits de bienvenue adresses
au. cardinal par M. Ie Supbrieur ginrnal; rdponse du
cardinal, couronnement, messe pontificale, hom6lie,
i. Anales, 18i7, p. 511 et suiv.
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chant d'une cantate, tilgramme an Saint-Peie, b&6a
diction de la communaut6 par le cardinal, reunion des
seurs a la chambre de communaut6 por entendre ie
P. Fiat et recevoir de sa main use belle photogravure.
L'aprs-midi, a deux heures et demie, vprea chantes
par Mgr Reynaud, vicaire apostoique du Tch&-Kiang,
discours de Mgr Pagis, 6vcque de Verdun, salut, procession dans les all6es du grand jardin, avec la statue
courofn6e, port&e sur un brancard riche-nent oni.

La f&te eut son octave; les pelerinages succedaient
aux p&lerinages, les saluts aux saluts. Une s6rie d'in.
structions fut donn6e par M. Sabatii, prltre de la

Mission. Que ne pouvons-nous inum&er ici les grAces
obtenues par lintercession de Marie, l'occasion de cs
solennits : graces intrieures et mmees grAces corpo.
relles! Elles furent nombreuses. La mndaille miraca-

leuse justifia -ne fois de plus le nom sons lequel ele
est connae .
VI. -

ICONOGRAPHIE

Les fideles qui, une vingtaine d'annees avant la
grande R&volution, entraient dans l'eglise de SaintSulpice et s'agenouillaient devant la chapelle de Ia
Sainte Vierge, avaient sons leurs yeux une elkgante
statue en argent, haute de 2 metres environ, enrichie
de pierres prcieuses, conforme au moddle demand6 &
Edme Bouchardon, sculpteur du roi . Dans ta alan de

louable gLnrositi, plusieurs nobles families de la
paroisse avaient donn6 leur vaisselle d'argent pour executer cette euvre d'art. De Ia le nom assez prosaique

de Notre-Dame de la Vaisselle, sons lequel la Vierge
etait connue.
i. Annales, 1897, p. 462 et suiv.
a. Bibl. nat., cab. des Estampes, a•c•re

de Boucbardoi.
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Un tableau de Chevalier, peinture en trompe-l'oeil de
la statue de Bouchardon, fut transport6, vers 1776,
dans la chapelle des Orphelines, rue du Vieux-Colom-

bier, depuis maison-mire des Filles de la Charit6,
-ujourd'hui caserne des pompiers.
En 1835, I'abb Le Guillou, pr*tre du diocese de
Quimper, fit dessiner et graver par Jean Pourvoyeur la
Vierge de Bouchardon; ce fat sur le mkme modd~e,
peut-4tre sur oette gravure que travailla, la m&me annie,
le peintre Lecerf, charge par M. Aladel de peindre le
tableau de 1'apparition conserv6, aujourd'hui encore,
au seminaire de la rue du Bac, dans la salle des conf6rences.

Au moment de peindre le voile, le peintre h6sitait;
quelle couleur lui donner? I1 interrogea M. Aladel.
Celui-ci crivit a sceur Catherine. a Tout en paraissant
vouloir la pr6venir contre les illusions du demon, il lui
demandait de nouveau sons quel aspect la Sainte Vierge
s'etait montre A elle. n Soeur Catherine r6pondit :
a Pour le moment, mon Pire, il me serait impossible de
me souvenir de tout ce que j'ai vu; une seule particularit6 me reste : c'est que le voile de la Sainte Vierge 6tait
couleur blanc aurore. ,
Citait justement ce ditail que M. Aladel d6sirait
connaitre.
Quand la toile fat mise en place, curieux de connaitre Pappr6ciation de sceur Catherine, il fit en sorte
de la rencontrwr un jour, oomme par hasard, devant le
tableau .
Le tableau du s6ninaire etait le premier. L'glise de
Saint-Gervais a Paris eut le sien deux ans aprs. Nows
lisons dans fAmi de la Rrligion, a" du 22 aout 1837:
a On vient de placer dans l'eglise Saint-Gervais um
z. Chevalier, op. dil., p. 25.
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tableau de la Sainte Vierge semblable ala medaille dite
miraculeuse, qui s'est si fort r6pandue depuis quelques
ann6es et que M. l'archeveque, dans son mandement
du 15 d6cembre, a recommand6 de porter, apres avoir
parlk de ses effets extraordinaires. Ce tableau, peint
par M. Vibert, a quatre pieds de hauteur et reproduit
exactement la medaille. L'ex&ution a tci suivie par
1'ecclesiastique qui connait les details de 1'apparition
a l'occasion de laquelle la medaille a eti grav&e. On y a
rendu fidlement la pose de la sainte Vierge. Ce tableau
a &t6plac6, le 14 aoft, dans la chapelle de sainte Anne,
mere de Marie. M. le cure de Saint-Gervais a fait la
benediction du tableau le matin et a c6dlbri la messe
dans la m6me chapelle, apres quoi on a chante le Sub
tuum. II a prononce ensuite de l'autel quelques paroles
de pidet pour exciter la devotion envers Marie. ,
Signalons encore le tableau peint par le frere Francois, tableau expose a la maison-mbre des pr&tres de la
Mission, dans la petite pice qui se trouve derriere la
salle d'oraison. Une note, qui semble 6tre de M. Chinchon, nous dit i son sujet: a Le tableau dont cette photographie est la copie a dt6 fait par notre cher frere
Frangois une douzaine d'anndes aprbs les apparitions
.de la Tres Sainte Vierge ' notre chre Smour Catherine
Labourk. La signature d'abord en fait foi i... II fit ce
tableau pour la chapelle de notre eglise, sur les donn6es
de M. Aladel et d'apres les indications pr&ises de
notre ch&e sceur Catherine, alors ala maison d'Enghien.
Je le sais pertinemment. Et c'est devant ce tableau que
M. Aladel .avait la d6votion de dire chaque jour la
sainte messe, jusqu'au jour oi il fut nommn
directeur
des seurs... A son confesseur d'Enghien, pendant
vingt-quatre ans, plus d'une fois ma soeur Catherine dit

1.II y
ture.

a ici quelque confusion, car le tableau ne porte pas de signa-
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avec une certaine insistance que la Sainte Vierge n'avait
pas &t6 repr&sent6e sur la m6daille miraculeuse absolument comme elle l'avait vue. Le confesseur la rassurait
en lui disant que M. Aladel avait fait reproduire la
Sainte Vierge le mieux qu'il 6tait possible sur une
rh6daille, et que la preuve que le bon Dieu avait
approuv6 et b6ni cette reproduction, c'est que cette
mrdaille ainsi frapp6e 6tait devenue la m6daille miraculeuse, que d'innombrables faveurs spirituelles et
miracles avaient 6t6 op6rs par son moyen; que, d'ailleurs, c'ktait sous cette forme que la Sainte Vierge
s'6tait montr6e a M. Ratisbonne a Rome. Mais, d'aprs
les explications que lui a donnees ma sceur Catherine,
son confesseur peut affirmer que c'est le tableau da
frere Francois qui reproduit de plus pres et le plus exactement l'attitude o& elle a vu la Sainte Vierge dans
I'apparition principale, celle d'apres laquelle a 6tf
frapp6e la M&daille Miraculeuse. ,
Les tableaux dont nous venons de parler repr6sentent
la Vierge aux bras 6tendus, celle de la m6daille.
Le second type, celui de la Vierge puissante, ne s'est
r6pandu que plus tard. La premiere reproduction fat
command6e par M. Aladel en 1841 a Letaille, 6diteur
de Paris; c'est un dessin, petit format. cc On a conserve, 6crit M. Chevalier, la note portant les indications
donn6es par M. Aladel, exactement conformes a celles
de la sceur, except6 le manteau bleu. Mais M. Aladel,
peu satisfait de cette tentative, qui n'exprimait que
confus&nent I'ensemble de l'apparition et son cachet
particulier, s'en tint au mod&le connu. ,)
Sceur Dufks tenta un nouvel essai. L'image n'avait
pas r6ussi; elle pensa sans doute qu'une statue serait
plus facile. Interrog6e pour savoir s'il fallait mettre le
serpent sous les pieds de I'Immacule, soeur Catherine
r 6 pondit: c Oui, il y avait un serpent d'une couleur
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aassi que le globe pos6 dans ls mains de la Vierge fit
sanront6 d'une petite croix; que ses traits ne fussent
ni trop jeunes, ni trop souriants, mais dune graviti
m=l0e de tristesse, qui disparaissait, durant la vision,
ajoute la sceur, lorsque le visage s'illuminait des cartis
radieuses de l'amour, surtout a l'instant de sa priere.
L'essai reussit assez bien; neanmoins la teinte des vhtements, la clart o•teste du visage, les rayons restaient
tonjours une impossibilit6 pour 1'art; aussi, tout en se
dclarant satisfaite, l'expression, le ton de la bonne
sear r6vdlaient assez I'impuissane des efforts humains
a retracer son c&leste modge L.
Apres la mort de sceur Catherine, le P. Fiat s'adressa

de nouveau a un artiste, et l'on eut la statne qui domina
l'autel de la Vierge puissante, dans la chapelle de la
rue du Bac, jusqu'en l'annke 1929. La statue actuelle,
en beau marbre, est 1'oeuvre du grand sculpteur Maxime
Real dd Sarte. Elle a &t b&nie, ainsi que celle de saint
Vincent, le 27 avril i93o, par S. E. le cardinal Verdier,
archeveque de Paris.
VII. -

ASSOCIATIONS

Les congregations d'Enfants de Marie .taient connues bien avant M. Aladel. II y en avait dans les
colleges des Peres jesuites et dans les pensionnats des

Dames du Sacr6-Coeur. La d6cision prise par ces dernires en 1832 de recruter des associes jusque parmi
les dames du moode contribua grandement au developpement d'une oeuvre si utile.
Puisque l'institution portait partout ses fruits, pourquoi ae pas en faire beneficier les internats des Filles
t. Chevalier, o.

cit., p. 82-83.
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de la CharitE? La question fut pos6e et r6solue par
1'affirmative avant 1830.
La Providence de la rue Oudinot, fond&e en 1820,
eut, dbs l'origine de la maison, son association d'Enfants de Marie, fond6e par le cure de la paroisse,
M. Desgenettes. Et ce ne fut pas probablement un cas
unique. A lire M. Chevalier 1, on serait porte & croire
que, dans les internats de Saint-M6dard et de la Madeleine, fonctionna une semblable institution aux environs
de 183o.

A quelque temps de la, une transformation s'opra,
ou plut6t un nouveau type d'association fut crM. Elle
eut son centre directeur a la maison-mxre de la rue de
Sevres, s'appela < Association des Enfants de Marie
en l'honneur de 1'Immacule Conception ,,la medaille
devint l'insigne de ses membres, un rite special fut
etabli pour les admissions, et les groupements particuliers furent inscrits, au fur et h mesure qu'ils se constituaient, dans un registre conserv6e la maison-mere de
la rue du Bac.
Beaune et Sainte-Eulalie de Bordeaux ouvrent la
liste; la fondation est de 1840. Viennent ensuite SaintFlour (1841), Mainsat, petite localit6 de la Creuse
(1842), Bazas et Albi (1844), Le Mans, Rennes, Aurillac et Aubusson (1845). Paris parait pour la premiere
fois le 16 d6cembre 1845, avec Saint-Louis-en-'Ile,
bient6t suivi de Saint-Roch, Saint-Vincent-de-Paul et
Saint-Paul (r846).
L'association, tout d'abord limit&e aux internes, vit
s'l6argir ses cadres en 1846 pour recevoir les jeunes filles
externes'.
Elle n'avait alors qu'un caractere priv6. Au cours

I. Op. it:, p. 341.

2. Chevalier, op. tit., p. 34o.341.
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d'un voyage qu'il entreprit i Rome en 1847, le
P. Etienne entretint le Saint-Pre de ses avantages
spirituels et obtint, le 20 juin, sa reconnaissance officielle. Elle s'appellerait Association de l'Immacule

Conception de la Tres Sainte Vierge, serait 6tablie
dans Jes coles de jeunes filles dirig6es par les Filles de
la Charite, jouirait de toutes les indulgences attach6es
SI'institution similaire des Peres j6suites et serait sous
la direction du sup6rieur gn&ral de la Mission .
Mais pourquoi les jeunes flles des 6coles seulement?
Pourquoi pas les jeunes 6coliers des Filles de la Chariti
et des pretres de la Mission? Pourquoi pas aussi les
jeunes flles qui ne fr6quentaient ni les &coles ni les
ouvroirs? L'association fut 6tendue i la premiere categorie par rescrit du 19 juillet 1850; a la seconde, par
resorit du 19 septembre 1876.
Rien n'6tait change touchant son siege, qui restait
fixi aux maisons des Filles de la Charitd, sauf bien
entendu les groupements de garcons 6lev6s par les missionnaires. Les pers&cutions religieuses montrerent les
inconvenients de cette d6pendance. La fermeture d'une
maison de soeurs entrainait de plein droit la dissolution
de l'association qui lui 6tait rattachee; et si une mesure
gen&ale interdisait les ecoles tenues par des religieuses,
on meme chassait tous les congr6ganistes du pays, les
ruines s'ajoutaient aux rines; c'itait, par voie de consequence, la disparition totale des Enfants de Marie.
Rome comprit qu'il fallait 6viter ce malheur. Un Bref
attribua aux associations du Mexique, le 2 aoft 1897,
les memes privileges que si les Filles de la Charite,
LI'ombre desquelles elles 6taient nees et avaient grandi,
s'y trouvaient toujours; et le 29 aoft 1903, la Sacrie
I. Chevalier, op. cit., p. 341,34a; Manuel des Exfants de Marie i
Pusgte des Asseciations iablies chex les Filles de la Charit. Nouv. id:
Pari», 1926. In-12, p. 5.
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Congregation des Indulgences autorisa, pour la France,
le transfert des associations a l'gglise paroissiale ou a
une autre maison de seurs, du consentement de l'Ordinaire '.
L'oeuvre avait besoin d'une organisation; M. Aladel
la lui donna. La medaille et le cordon bleu furent
choisis comme insignes. En 1848, parut un manuel qui
mettait sous les yeux des associ6s leurs reglements, leurs
privileges et leurs obligations, manuel vite 6puis6, souvent ritdit6 et completk en 1897 par un directoire *.
II ne faudrait pas croire que, du fait de la reconnaissance officielle du 20 juin 1847, toutes les associations
d'Enfants de Marie 6tablies dans les maisons des Filles
de la Charit- appartenaient au nouveau groupement;
une nouvelle &rection devenait necessaire, au moins pour
celles qui s'6taient constitudes d'apres l'ancien type.
On mit du temps treconnaitre cette n6cessiti.
La Providence de la rue Oudinot, si proche pourtant
de la rue de Sevres et de la rue du Bac, attendit au
17 aoat 1860. La c6r6monie fut pr6sid6e par M. Etienne
lui-meme.
« M. Etienne, lisons-nous dans le proces-verbal de
la s6ance, fit une touchante allocution, dans laquelle 11
manifesta sa joie d'6riger canoniquement l'association
des Enfants de Marie, dans la maison de la Providence, ou, depuls quarante ans, existait une association
fondee par le respectable M. Desgenettes, de si chore
et v6nr6e m6moire, et qui, bien qu'elle ait produit
beaucoup de fruit dans les ames, n'avait pas regu de
sanction canonique et se trouvait par l restreinte aux

1. Manuel, p. iS et suiv.

2. DirectoiPe des Asociations d'Enfanft de Marie Immaculde, k I'usage
des directeurs et directrices de ces Asciation,, par un pritre de la
Mission. Paris, 1897. In-8.
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seules enfants de la maison et privie des nombreuses
indulgences accord&es aux associations que le Souverain Pontife daigne approuver. Les anciennes Enfants
de Marie ne changent pas de nom; seulement par cette
e.ection canonique, elles se trouvent tout i coup enrichies; elles peuvent puiser dans le tresor inepuisable des
indulgences ouvert par le chef supreme de 1'Eglise, le

vicire de Jesus-Christ en terre; elles ont part a toutes
les bonnes oeuvres et

a tous les m&rites de tant de mil-

liers d'imes ripandues dans le monde entier et.qui se
sont enr61es sous la banniere de l'Immaculee Reine du
ciel, en qualiti d'Enfants de Marie. n
Pour les jeunes fdles surtout, ii n'est pas de meillekre
<euvre de protection et de preservation, tant an point de

vue moral que religieux. C'est en se groupant qu'on se
garde. Les r6unions, les fetes, les allocutions, la lecture
des bulletins spciaux, tout cela entretient dans 1'ame

une atmosphere de piete, qui, en attachant a Dieu,
detourne du ma. Que de touchants exemples d'actes de

vertu, pousses parfois jusqu' I''broisime, on porrait
recueillir dans les annales des Enfants de Marie!
Voici ce qu'ecrivait 1 toutes les Enfants de Marie, en
1897, le directeur de l'Association :

( Les jeunes files qui ont le bonheur de porter le
beau titre d'Enfants de Marie ne se contentent pas de
s'appliquer a leur propre sanctification' par la pratique
des vertus chretiennes et la fid4liti aux exercices spirituels qui entretiennent leur piat6, elles se livrent encore
a des ceuvres de charit et de zbie qui exercent une hetreuse influence soit parmi leurs compagae, soit dans
les diff6rentes classes de la societe, comme le soin des
pauvres et des malades, I'instruction religieuse des
enfants, Ia pr6paration a la premiere communion, l'entretien des eglises et chapelles, I'apostolat de la priere,
tes ceuvres catholiques de la Propagation de la Foi, de
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la Saimte-Enfance, de Saint-Frannois-de-Sales,. du
denier de Saint-Pierr...
, DE reste, la meilleur preuve de la picte veritable
et de la ferveur qui amment les Enfants de Marie nmma<alwe, et des b6~ndiction que Diem leur accordie, cest
le grand nombre de vocations religieuses qui se prod~isent parmi elles : on en compte environ 20000
pour les diff&rents Ordres ou Communautis rdigieuses;
c'est la vie 6difiante que maent celles qoi s'itabliasern
<lans le monde; c'est la mort pieuse, on peUt mine dire
:sainte, de beaucoap d'associ&s que Dieu rappelle i lui
*dans la fleur de lekr jeunessc. Des fruits anssi excellents montrent bien que 1'arbre qui les porte a etk phatm
par la main de Dies et qu'il eat arros. des eaux de la
grice. v
Eloges mierits certes aujourd'hui comme alors,. Mais
rien de plus flatteur, pour les Enfants de Marie, que le
Bref paw leq~e Lec XIII leae accordait ane iodul•gence plni~re, le zi mai r897u, a 1'occasion de leur cin,quantenaire, vu, disait-il, a les grands et nombmeam
avantages spirituels procurbs aux families et k la societi
civile par cette piese association, qai se distingue
autant par la piWt que pas la charij e ),.
Le congres
umrial temnn
Rome ea 1904 vota ( au
tamoignage d'approbation et d'admiration pour les
-associations d'Enfants de Marie Immanacae etablies
chez les Filles de la Charit6 et qui sont si atiles a a jetl nesse feminine ). Eles firent nommnes entre- l PrimaPrimaria, dont le siege est chez les PNres j6 suites de
Rome, et la Primaria de Sainte-Agnes, dirig&e par les
chanoines riguliers de Satit-Jean-de-Latran.
Apris trente ans d'existence, c'est-A-dire & h fm de
-.Ammales de kr C##igPa6io do 4l Mission, 1897, p. 358; Chevalies,
OP. cit., p. 339.
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l'annee 1877, les associations, au nombre de I 2oo
environ, dont pres de 700 externes ou mixtes, groupaient 80o oo membres 1. Elles 6taient 2 122 au debut
2
de l'annee 1925 avec I5o ooo jeunes filles .
Une aufre association dedide a la Vierge de ka
M6daille naquit en Pologne dans les premieres annees
du vingti6me siecle et fut reconnue officiellement, le
3 juin 1905, par Pie X, qui lui accorda les indulgences
et privileges dont jouissait la Socikt6 de 1'Immacul&e
Conception de la Bienheureuse Vierge' Marie *.
.Sous sa forme actuelle, elle date du jour oit lui fut
octroyde par Rome sa charte constitutive : 8 juillet
1909'.

Son nom officiel est : Association de la Sainte
Midaille en l'honneur de '1lnmmaculieConception. On
l'appelle communiment : Association de la Midaille
Miraculeuse.
Elle a pour fin: honorer Marie conuo* sans p&ch6
en travaillant h sa propre perfection et an salut des
ames.
A sa t&te se trouve, avec le titre de directecr general.
le sup&rieur general de la Congregation de la Mission.
C'est lui qui &rige les associations particulieres, 6tablit
les reglements, donne les pouvoirs. II nomme des directeurs nationaux 1I oi il le juge a propos. Les Ordinaires respectifs d6signent le directeur diocesain et les
directeurs locaux.
Le trbsor spirituel de l'association comprend les priI. Chavalier, of. at., p. 340 et suiv.
2. Manuel, p. 18.
3. Annals de la Congrigation de la Missio, 19o9, p. 3z6.
4. Ada Apostolice Sedis, t. I, p. 669; les Ravons, 1919, p. 4o et suiv.;
g20o, p. 36o et uiv.; p. 4l9 t suiv.; 9g2, p. 6o et suir.; p. xlI et suiv.;
p. 117 et suiv.; p. 261 et suiv; p. 338 et suiv.; p. 4o3 et suiv. Ce bref
ne fait que ripoter, avec quelques modifications de pure forme, un rescrit du 16 dicembre 19o6. (Cf. Annales de la Congrigation de ia Mission.
x909, p. 3z6.)
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vileges de l'association du scapulaire bleu et les indulgences attachees aux f&tes de la Congregation de la
Mission; l'Espagne a, de plus, quelques indulgences
speciales '.
L'asso:ihe doit porter, suspendue au cou, la m6daille
miraculeuse, b6nite et imposee suivant le rite habituel.
Nulle obligation d'ecrire les noms sur un registre; Rome
en a dispense.
Comme fte principale, le 27 novembre, jour de la
Manifestation.
Comme pratique, 1'invocation souvent repete : , 0
Marie, concue sans pech6, priez pour nous, qui avons
recours a vous. )
A la difference de 1'association des Enfants de Marie,
celle de la Midaille admet des membres isolks et des

groupements sans aucun lien d'attache avec les maisons
des Filles de la Charit.
Il y a place, au sein des associations particulibres,
pour les initiatives individuelles, car le cadre commun
fix~ par la charte du 8 juillet est tres large.
Dans certaines, on a 6tabli quatre _ections : les petits
pages de l'Immacule, tous enfants du petit cat&chisme
ou du cat6chisme de premiere communion; les chevaliers de la Tres Sainte Vierge, choisis parmi les jeunes
filles de l'Association des Saints-Anges; les officiers de
la Reine du ciel, recrut&s parmi les Enfants de Marie,
aspirantes ou associ&es; enfin les z6latrices ou garde
d'honneur du Cceur Immacule de Marie, qui prennent
une part active aux ceuvres de charit6.
Le page a sa feuille, le chevalier son feuillet, 1'officier et la zelatrice leur carnet. Et sur cette feuille, sur ce
feuillet, sur ce carnet, un petit questionnaire, variable
suivant la categorie, attend un chiffre pour toute
r. LesRayons,

x92s,

p.

zii et suiv.
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r6ponse; chiffie qui douae, chaque jour, e nombre des
prieres bien faijes, des sacrifoes, des actions offertes
a Dieu, des actes d'ob6issance, des communions, des
dizaines de chapelet, des actes d'apostolat, des acek
de d6vouemeat A la maison, des heunes de garde, etc.
C'est parrsi les zratrices que set roisis ks aases
alateurs, dcat la mission est d'inteoduire le iegae de
Marie dans les families. Ils.ont i leur disposition an
lason, takleau richement encadr, swu lequd soot reprisenties les deux faces de la m6daille. Ce biasea, port&
dans une demeure, y reste one quinzaime de jours. I1
circule ainsi, dans les meaes conditions, de foyer en
foyer, par les soins du crois6. Le nombre des families
que ceaia-ci a crutees vient-.il i dpasser ia dousaine,
an autre crois ea prend la moiti6, et dacun, anne de
son blaso, difesche a 4tendve son groupeatit par de
nouvelles adhesions .
Ces proodes inginieux soot portis A la connaissaace
des associs par l'organe officiel des Enfauts de Mane
les Rayons, revue d'informations, de doctrine t de pa,.

tique.
Revae d'informations d'ahod. Surviest-il on fait
sailiant dans la grande famille des Enfaats de Marie
association nounellement erige, asaiversaire, fte jabilaire on aatu,

congres, journe miaia&e, maotidifiante

d'une zdatrice, chaque associde Papprend par la iectum
des Rayons.

Revue de doctrine aassi. Qui a lu kAr Rayons a'a pas
besoin d'ouvrir un livre de •bhologie per ctndier le
traiW de la mariologie; ler Rayoas hi act toet dit en
des artides d'ane pridsion remarquable et 'u•e arteodo-ie parfaite. Et si Fo' vent se reposer an iastant
apres avoir r~lchi sur les pages les pIst. profondes, oe
s. Les Rayons, 1ga4, p. 182 el suiv.
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a, pour se d6lasser, de d~licieux poemes sur Marie. Ne
nous donnera-t-on pas un jour, r6unies en un gracieux
opuscule, 1'ensemble des po6sies publi6es dans les
Rayons?
Les Rayons tendent surtout i tre une revue pratique.
Us apprennent a se sanctifier par les retraites fermies,
i s'instruire par les cercles d'6tudes, a soulager et consoler les malades par l'ceuvre admirable des Louisettes.
Us parlent des syndicats, de l'oeuvre des livrets, de
celle des foyers et en gin&ral de toutes celles qui peuvent
procurer aux Enfants de Marie profit spirituel et mbme
matiriel.
Des Enfants de Maiie les Rayons veulent faire des
ap6tres : ap6tres dans l'ordre religieux, ap6tres aussi
dans 1'ordre social. Edifier, instuire, stimuler, telle est
la triple fin qu'ils poursuivent; et la semence qu'ils
jettent, abondante et serrie, tombe dans des cceurs ,ginreux et fructifie au centuple.
VIn. r. -
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Medaille Miraculeuse a la Vinirable sastr Catherine Labouri,
1830-1930 (en arabe). Beyrouth, 193o, in-8.
Edmond CRAPEZ. La VTnerable Catherine Labovri. (Collection : Les Saints). Paris, Lecoffre, g19o. Ir editions in-i2.
Cet ouvrage a 6t6 traduit en allemand, anglais (Emmitsburg, 1918, in-8), espagnol, italien, polonais.
UN. PRETRE DE LA MISSION. Notice sur swur Catherine
Labourd. Paris, 1902, in-12.
Joseph-Marie ANGELI. Vertus de la Vinerable servante de
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Dies,swsr C*therine Labowr.

Abbeville, Paillart,

g8, iny2.

Joseph BOUCARD. Sur Catherine Labeanr et La Midaille
Miractlduse. Tours, Maine, 1898.
(CollecLa privilegiata di Maria : Suer Caterina La•Zhn.
tion : Caritas). Plaisasce, collge Alberoni, g19a,in-L
Baron Th. de BussitRES. Conversion de Marie-AdIkA nse
Ratisbonne. Nouvelle 6dition, Paris, 192t.

2.

DiVOTo•

Abbd LE GUILLOU. Le livre de Marie confue sans pfch.
idaille
pour implorer son assistance on fortant sw- soi e
dite Miraculeuse. Paris, 1835, in-is. 2* edition, 183.5 in-32.
Edouard MOrr. Croisade Libiratice contre le dimona t ser
sup46ts par la M~daille Miracudesse. Lille, 1909, in-8.
La Midaille Miraculeuse e les espirances de
HUGUEG.
l'Eglise. Saint-Dizier, 1880, in-S.
Lucien POUx. Les deux cwurs de la Midaille Miraculeuse.
Tarbes, igi8.
Le diadime de Marie on les douse etoiles de la Midaille
Miraculeuse. Abbeville, Pallart, s. d.
UN r~PTRz DE LA MISSION. Souvenir du Congres marial de
Rome (dicembre I9o4). Manifestation de la Vierge Immaculde
en z8jo. Ses consiquences religieuses et sociales. Paris, Lecoffre, 90o6, in-S.
Fr. BIONDELLr. La Medaglia Miracolosa xnowa ancra di
speramga pet secolo XX. Rome, Desclde, x899, in-i. Cet
ouvrage a iti traduit en allemand par M. Heger (Graz, 19oz,
in-x8).
Ernest CASSINAMI. 1I Manualino della MedagFa Mirscloasa.
Rome,

1930.

UN PatTRE DE LA MISSION. La Medaglia Miracolosa breve
ed edificante ricordo per le Figlie di Maria di Firense. Toscana, Italia e Sicilia, Modene, 1882.
Julio SANCHEZ. La mediacidn universal de Maria y la
Medalla Miltgrosa.
Antonio VALLCENDAERA.

La Medalla Milagrosa de la Puri-

sima Conception. Oraciones para pelir diferentes gracis a
Maria Santisira sin pecado concebida. Barcelone, 1841. 2* idition en 1844.
Miguel GUTIERREZ. La Medalla Milagrosa y et Credo
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(Treinta lecturas para la visita domiciliaria). Madrid, 1926,
in-8.
Hilario ORZANCO. Invocaciones a la Virgen Milagrosa.
Madrid, 1928.
Faustiea AalW. OesvsioJaVrio de la Medalla MiJgr.eta.
4 £ditions.
De Wonderbare Medaille der Ombevlekte Ontvangenis vw
M*ri. Rotterdam, g12L.
AbbE LE GUILLOU. Mais de Manie sur le plan du petit
oneage itaties du P. LakaIia, avec noil•4es prires pour
la messe, dMis deepeases prires et sept caatiques in6dits.
Paris, 1834, in-32. Lateuar pihtie, p. 37-32o, ue lettre de
M. Aladel, racontant l'apparitie <de la m6daille i pen p.ks
telle qt'ele est racocnte dans la Notice listorique. 2 6ditions
ea 183;.
Joseph-Marie ANGEL. Le mois de la Vierge Immauclle de JI
Midaille Miracierse. Abbeville, s. d., in-32.
Hilario OwxzAco. Mes de la Virgen Milagrosa. Madrid,
1916. 4 6aitions.
Hilario ORZAmCO. Mes de Mayyo a laiirgea die la Medala
Milagrosa. Saragosse, ag•
Abb L• G~au.Lm. Alewine A la Sainte YFirge, prc&6d6e
d'une notice historique sur les origines et tes effs de Ia
MAdaille Miraculeuse. Amiens, 1834, in-32. 2 editions en 1837.
Considerations et priires pour chaque jour d'une neuvaine
i la Vierge de la Midailie Miraculeuse. Madrid.
Frangois Vi~.sAoYA. Ja Imnuacuida Virgen die a Medale
MilagrQa y su nosena. Barcelone, 1907, io-2.
Norzena en haew de la Immuacalada irgie Maria Ilmed*
de la Medalla Milagrosa. Montevideo, 1913.
Nozewa a la Virgxs ImmWaculadae bajo el itule de la
Medalla Milagrosa. Madrid, aq~5, in-IS.
Neuvaine en i'honneur de l'Immaculde Conceplion de Marie,
contenant des ricits authetiauqe de l'efficacit6 de la Medaille
'M'raculeuse. 4 editions, Ratisbonne (en allemand). 4* edition,
Ratisbonne, 1844, in-12.
Jose RUIz. Triduo en honor de Maria immaculada en la
gloriosa aparicidn de su santa Medalla. Seville, 1895, in-i8.
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3. MUSIQUE
Cantiques
Cantiques en l'honneur de I'lmmaculle Vierge de la MIdaille Miraculeuse. (Paris, Maison-Mbre des seurs [x93o],
in-12.)

Mddaille sainte hi jamais vindrie (de M. Moreau, chapelain
de Saint-Martin de Tours, novembre 1894).
Chantons, chantons la Vierge Immacultd (ay novembre 88o).
Tendre Marie, 6 Vierge Immaculie (a7 novembre 1880).
Tendre Marie, 6 Vierge douce et prt...
Emporte-moi loin de la terre...
Circundada de gloria te ostentas... (Teruel, Espagne).
Pries four nous qui recourons a vous. (Musique de M. Joseph Praneuf.)
A la Vierge Immaculle. (Paroles et chant de M. Huc, 1930.)
0 Marie confue sans f•chi... (Par une Fille de la Charite,
Paris, 1930.)
Salut, addaille tutilaire... (Musique de l'abbe Brun, 1930.)
Ckantons, chantons, miraculeuse... (Paroles de Caritas,
musique de P. de Cobroy, Paris, Haton, 1930.)
0 Marie confue sans -pick... (Paroles et musique de L. Soller, Lyon, Camus, 193o.)
Cantates
Cantate en l'honneur de .la Vierge immaculie de la
M~daille Miraculeuse. (Musique d'Ermend Bonnal, 1930).
Cantate pour le centenaire de l'Apparition de la Midaille
Miraculeuse. (1830o-930). (Paroles de M. Collard, Musique de
M. Praneuf.)
Oratorio en 1, 2, 3 voix 6gales avec chaeur. (Paroles et
musique de M. A. MIrolla, 1930.)
4. PoISIES
CARITAS. La Medaille Miraculeuse. Piece en 4 actes et
3 tableaux. Paris, 1930, in-i2.
CARITAS. Visions radieuses. Paris, Haton, 1930o.
Jean SUBERVILLE. Le Mystrre de Seur Catherine en huit
images et une apotheose en vers. Gentilly, 1929, in-8.
G. COLA GITTABUSTA. La Medaglia Miracolosa. Bozetto
dramatico in due atti. Tur'n, 1913, in-I2.
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Voir encore les poesies signalees sous la rubrique Musique;
et les diverses po6sies contenues dans la revue Les Rayons,
po6sies signdes des noms ou des initiales de Emile Rochard,
F. D., P. B., L. F.
5. SERMONS ET CONFFRENCES
Conferences du 8 d6cembre, 1894-1913 par le P. Fiat.
Confirences du 8 d6cembre, 1919-1930 par le P. Verdier.
Conference du ii mai 1930 par le P. Verdier.

Homelie prononcee a la maison-mere de la rue du Bac par 'e
cardinal Richard le 27 novembre 1894.
Homelie prononcee a la maison-mere de la rue du Bac par
le cardinal Richard le 26 juillet x8g7 (dans les Annales de la
Congregation de la Mission, 1897, p. 475 et suivantes).
Homelie prononcee a Turin par Mgr Paroch-, ivique d'Albano, le 27 novembre 1894.
Homelie prononcae par I'abb- Dormoy, dans la chapelle
de P'h6pital de la Charit4, le 27 novembre 1894.
Sermon du P. Lefebvre. j6suite (dans i'Encyclopidie de la
Predicationcontemporaine, tome XII, Mois de Marie, tome II,
Marse'lle, Mingardon, (884, in-8).
2. -

ENFANTS DE MARIE

ET ASSOCIATIONS DE LA MEDAILLE
Manuel des Enfants de Marie a l'usage des owvroirs at des
icoles des Filles de la Chariti. Nouv. edition pour les internes. In-32.

Manuel des Enfants de Marie Immacule a l'usage des ridnions externes dirigies par les Filles de 1. Charitd.
Paris, 1886. Manuel reedit6 en 19o6.

Cet ouvrage a 4ti traduit en espagnol A Madrid en 192f.
Manuel des Enfants de Marie a l'usage des associations
itablies chez les Filles de la Chariti. Paris, 1848.
Ce manuel a &t4 rýedite A Paris en 1853, 1857, 1869, 1882,
9oo6, 1926.

Directoire des associations d'Enjants de Marie Immaculde
atablies chez les Filles de la CharitY, a I'usage des directeurs
et directrices de ces associations, par un pretre de la Mission.
Paris, 1897. In-8.
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Jescph-Marie ANGEU. Lrs sewies- fir Enranr de Merit.
Abbeville, PaiHart.
Retraies
swr le corage. Enfants d M'arie de Paris (1864).
Paris, 1867. In-8.
Manual de las Hijas de Maria Immaculada. Madrid.
Manual de Hi•e de Maria Inmxlacda, por los Padres de
la Congregaci6n de la Mision en la Republica Mexicana.
2 editions. Mexic,
S8Q6
Mickh GUTraz~
z Ejfericies E4piritualsjpar las IHifas de
Maria de la Medaiia Milagrosa. Andijar, ig92 Ina..
Aseocicid· de Z Santa Medalla lamwada mil•arosa en honor
de la Inmaculada Conce•cid4
Estatutos geaerales. Mexico,
s. d. (aprks 1gL6).
H. OaZANCo. Devocionario t guia del Niiio amante de la
Milagrosa. Madrid, 1928. In-&
Tesoro EspirituaL Pldticas para ejercicios espirituales de
las Hijas de Maria Inmaculada. Mexico, 1912.
UN

PRTRE DE LA MISSION. Deberes de ta

Afuij

calilca

expestos especralmente para tas its-r de Afaria casem as.
Mexico, 1896.
Asociacidn y visita domiciliaria. de Ta Vierge Mi'agrosa
ew Espaiia (Statistiqtre).
Gabino CHAVEZ. La Bandera de la Paresa at fin del Siglo.
Ojeada sabre la Asociacion de las Hijas de Maria Immaculada. Mejico, igoo.
Association des En/ants de Marie Immaculde.
Premiere
journie d'itudes des zslatrices aDrancy, le 2a juillet rgr3.
Pari.
Asraciati.m de aan•i Immaculie. Riariew gindrate
des
zilatrices des patronages, tenue a la maison Saiod-foseph
dArewail Ac Sf awril P4F.
/taurPemapirle d'e assomiations de B*rdeawt Ie 0. nOwswbre 1927. Bordeaux, 1928,. ia-8.

Souveir Sr cinqwuadam dea assegimior
des Enfants de
n'
Immmdle. SainW-faCprs SaintCkhisph*te la
Villette. Paris ra88-9agro
REiord, del 5& anriverasario della swa foda'ione
r8-36-sp.6.

M a

Sassari, 1907.

mAsvWWe a ilar wIwnMatada~
La Hif* is Matria Imna.
cula&a a so primer cincumena arsi. Benos-Aires>.
I~foWn de las Asoaiaciaoes de Alijas de Maria Inmsauclada
de las casas de las Hijas de Caridad de San Viaenie
de Paut.
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Cits•nut•etrio de la Fwndacipm es el Calegia de la Providec-i 1965-1915. Buenos-Aires, 1916, in-8.
Bodas de diamante de la Fundacion de la Asarieci6a
Haifs de Maria Imnmaulada del Colegie de la Prevideiia.
Buemos-Aires, P65&diciembre 9z?
5. In-&
3. -

REVUES

Annles des Enfants de Marie.
Les Ray/es (9rg9).
La Rushe de FImmacidie (measuew). Paris.
Panaghia. Bulletin der Enfants de Marie de Smyrne.
La Inmaculada de la Medalla Milagrosa (mensuel).
Madrid.
La MilagrWsa y los Niies (fmeaswelI.
Madrid.
La Milagrosa (mensuel). Porto Rico.
La Milagrosa (mensuel). La Harane.
La Aurora. Honduras.
Botetin de las Hijas de Maria Inmaculada. Mexico.
Beletin de las Hijas de Maria Inmaculada.. San Savador.
La Medalla Milagrosa. Buenos-Aires.
The Miracoulous Medal. Emmitshurg.
Virgo. potens. La croisade di la Mldaille Miraculeuse.
Dublin.
Rocanik Marjfaski. Cracovie.
4. -

ALMANACHS

The Almana of the Miraculous Medal. Perry~ille.
IX. -

FAVEURS DE ROME

Facilt donaee aux pretres de ia Mision de binir et d'imposer 1k m~aille suivant an rite particufier. (rg arril r~95>.
Permission donne an suptrieur giniral de concgder aux
prftSes, sicuriers on rdguliers, la facuttl de binir et d'imposer
e le
la madaille (to nevembre i899, pour dix ans, renouvel &
3 janvier tgay.
Facult6 d'impeser la midarlle a beaucotp de fidles sin-tr
tanement par une meme formule (16 janvier x909, pour
dix ans, renouvelee le 4 juin 1929).
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Facult6 donnie aux pretres qui assistent les soldats de binir
et d'imposer la medaille par un simple signe de croix (28 jui,let 1915).

Facultd donnie aux tideles de la province de Constantinople qui ont requ les scapulaires, de jouir de tous les privileges des scapulaires en portant sur eux la medaille (25 mat
1909).

Indulgence pl6nitre chaque annae pour la fete du 27 noW' mbre dans les iglises ou chapelles des deux families de saint
Vincent (24 aout 1894 pour sept ans, renouvel6e depuis).
Indulgence pleniire A gagner dans toute _glise le jour ou
s'y cilbre la fete du 27 novembre i894 (pour dix ans, renouvelee le 24 avril 1926).
Indulgence pleniere a ceux qui out recu la mtdaille, le
jour de la r6ception, a PAques et le jour de 1Immaculee-Conccption (30 septembre 1895).
Indulgence de cent jours aux fideles qui ont requ la
mddaille, pour I'invocation : O Maarie concue sans pech,.
priez pour nous qui avons recours & vous ) (6 juin 19o4).
Indulgence de trois cents jours, I gagner sept fois le jour,

aux missionnaires et Filles de la Charit6 pour la meme invocation (4 septembre 1894, pour sept ans, renouvelde depuis).
Indulgence de trois cents jours I tout membre de 1'Association de la medaille portant la medaille, chaque fois qu'est
recit6e la meme invocation (3o janvier 193o , pour sept ans).

Permission de clebrer la fete de la medaille an premier
jour libre, quand elle est empechee le 27 novembre (12 novembre 1894).

Permission de celebrer le 28 novembre la f6te de la
mddaille, quand la fete est empechee le 27 (2 decembre 1904).
Permission de celIorer chaque jour, positisjponendis, la
messe de la m6daille cans la chapelle de la rue du Bac
(I

janvier 1895).

Pour avoir la liste complete des concessions, ii faudrait ajouter ici les concessions accorddes I'occasion du cinquantenaire
(voir plus haut, p. 531), de l'institution de la fete (voir plus
haut, p. 535), du couronnement de la Vierge de la medaille
(voir plus haut, p. 538), du centenaire (voir p. 438 et a la fin
de ce no) et aussi celles qui regardent I'Association de la
Mddaille Miraculeuse et les Enfants de Marie.

NOS CAUSES (sdiic)
LA CAUSE
DE LA VENERABLE S(EUR CATHERINE LABOURE

Nous devons commencer aujourd'hui A nous occuper
en particulier de quelqu'une de nos Causes, de nos
chires Causes, qui sont devenues disormais l'objet
continuel de notre travail et aussi de l'attente de la
double famille de saint Vincent. A laquelle donne-

rons-nous la preference?
Nous remercions Dieu d'avoir proc6d6 lui-memee
ce choix, en nous mettant pour ainsi dire sous la main
la Cause qui, avant toute autre, doit faire I'objet de
notre conversation dans ce numero des Annales. Nous
le remercions de nous avoir d6livr4 de 1'odieux du
choix, dispose que nous sommes de suivre en tout les
directives de sa Providence. D'elle-meme se pr6sente,
en effet, a nous la Cause de la Venerable Catherine
Laboure, qui participe de tres pros a la gloire du premier centenaire de la M6daille Miraculeuse. Aussi
aurait-on d6sire que, cette annie, A la c6l6bration du
centenaire se joignit la beatification de sceur Catherine, afin de celebrer, dans la meme journee et sur le
meme autel,la gloire de la M6daille et celle de la privilegi6e a laquelle la Vierge Immacul6e s'est manifest6e.
C'6tait IA le d6sir des ceurs, disir qui n'a pu se r6aliser pour bien des raisons et tout au moins par manque
du temps exig6 par les formalitCs que la sainte Iglise
a adoptees pour la glorification de ses enfants. II ne
nous reste donc, tout en alimentant ce d6sir de nos
cceurs par la priere, qu'i attendre, en fils de l'humble
saint Vincent et en 'toute soumission a Dieu et A

-566

-

l'-glise, l'heureux moment qui verra la glorification
de socur Catherine Labour6. Nous feterons, cette
annie, le premier centenaire de la Manifestation de
la M6daille, dont elle a tC 1'heureuse priviligiee, en
attendant de feter, en un avenir que.nous esperons
assez proche, sa gloire dans le ciel de '1glise.
Les Causes de biatification passent,pourainsi dire,
par trois stades : I° les proces ordinaire et apostolique, qui recueillent les matiriaux de la Cause;
2" l'examen de la vertu en g6neral et en particulier
de l'h6roiciti des vertus, examen qui manifeste si le
sujet a la saintet6 n6cessaire pour etre 6ieve aux bonneurs des autels; 3° l'examen des miracles operis par
l'intercession du Serviteur de Dieu, miracles qui
authentiquent et contr6lent, de la part de Dieu, la
viriti de la Cause.
Ces trois proces, on le comprend bien, se font apris
la mort du Serviteur ou de la Servante de Dieu; mais,
en ce qui concerne sour Catherine, il y cut, de son
vivant, un proces providentiel qui la concernait indirectement.
Ce fut le proces institue a Paris pour l'examen des
faits de sa vie ayant rapport aux apparitions de
Marie Immaculie, et qui, devaut statuer sur la realit&
de la manifestation A sour Catherine de la Medaille
Miraculeuse, devait, par concomitance, s'occuper aussi,
en quelque maniere, de sa vie; on peut y voir comme
les preliminaires de la Cause de seur Catherine. Ce
proces donna i la Midaille un caractere de plus grande
authenticiti et contribua i sa diffusion dans le monde
catholique, ot elle prit bient6t le nom de Midaille
Miraculeuse. Miraculeuse, elle le fut aussi pour soeur
Catherine, en operant en elle ce miracle surprenant
d'un silence qui manifeste son boroique vertu, comme
le reconnalt et I'affirme l'glise-dans le dtcret d'in-
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troduction de sa Cause : Ipsum silentium quod spoxte
servavit Dei ancilla... ejus virtutem atque humilitatem
summopere commendavit. Nous saluons done ce proces
de Paris comme l'aurore des heureux evinements qui
suirront et tout d'abord des proces ordinaire et apostolique, qui pr6parent la beatifcation.
A la mort de seur Catherine, survenue le 31 dbcembre 1876, la r6putation de saintet6 qui entourait
sa vie, toute cach6e en Dieu cependant, fut confirm6e
par le sentiment unanime et spontan6 de tons : clerg6
et peuple, dans un meme sentiment d'admiration, se
presserent en grand uombre a ses fun6railles, et les
pelerinages a son tombeau furent frequents. L'autorite eccl6siastique dioc6saine accueillit favorablement
la supplique, signie de nombreuses personnes, et
institua le premier proces, l'ordinaire, appel6 informatif parce que son but, 6lev6 & la fois et delicat, est
<i'informer le Saint-Siege sur le caractre d'une Cause
qui peut-etre aboutira a donner a l'Eglise un nouveau
bienheureux.
Le proces ordinaire fut fait & Paris, oi sceur Catherine avait pass6 presque toute sa vie et oiL elle avait
,tW favoris6e des apparitions. Ce proces ordinaire
informatif fut accompagni et suivi de toutes les
autres formalit6s qui le complitent, en particulier
I'enquete si delicate et importante de non cultl, assurant que la Servante de Dieu n'avait 6t l'objet d'aucun
culte. Tous ces actes furent garantis par la saintcte
du serment et par la menace des plus graves peines
de l'glise; r6unis ensuite et scelles, ils furent envoy6s
A la Sacrbe Congregation des Rites pour subir on
minutieux et consciencieux examen; oh! un examen
trbs rigoureux, surtout de la part du Promoteur de la
foi, vulgairement appel6 avocat du diable, qui doit
faire toutes les objections possibles, afin de mettre en
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jusqu'i l'evidence la saintet6 de la Cause.
Et quand, enfn, toutes les difficult6s furent completement resolues, alors seulement une Congregation
d'6minents prilats, designes a cet effet, apres avoir
entendu la relation de l'tminentissime cardinal Dominique Ferrata, Protecteur de la Cause, et le jugement
autorise du Promoteur de la foi, Alexandre Verde,
aujourd'hui cardinal de la sainte Eglise, chargea le
cardinal pr6fet de la Sacree Congregation des Rites
de deferer toute la Cause au Souverain Pontife, afin
d'obtenir de Lui le definitif Placet Josepho, la mystique et 6mouvante formule d'introduction des Causes.
Ce fut le II d6cembre 9go7 que l'immortel Pie X
signa ce decret, qui, selon la 16gislation du temps,
conf6rait a soeur Catherine le titre de Vinxrable.
Avant d'aller plus loin, il nous plait de rappeler
ce d6cret et nous convions nos lecteurs et lectrices a
le lire : il se trouve dans les Annales de l'ann6e 1908,
a la page 192. En le relisant nous-m&me, nous avions
I'impression de r6citer des leqons du br6viaire qui
traiteraient en une synthese duocaractere de notre
Sceur. Une phrase mise en evidence appelle d'avance
son pan6gyrique : Vitam agebat interiorem absconditam in Deo; sainte 6tait sa vie et toute cach6e en
Dieu.
A partir de ce decret d'Introduction, toute la Cause
6tait r6servye a la Sacree Congr6gation des Rites. Au
proces ordinaire allait succ6der un autre procks, fait

par la supreme autorit6 de l'Eglise et appel6 pour
cela proces apostolique. Un nouvel examen avec de
nouveaux interrogatoires; un examen fait par de
hautes personnalites, express6ment d6signbes a cet
effet par le Saint-Siege, et qui doivent mettre leur
propre travail, celui des t6moins et celui de tous les
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plus sivires de I'Eglise.
Comme le Saint-Siege est prudent dans toutes les
Causes qu'il traite, mais surtout dans les Causes de
beatification et de canonisation!
C'est ainsi que fut fait le procks apostolique pour
la Cause de b6atification de soeur Catherine. II eut
lieu a Paris, sous les yeux de saint Vincent, dans
I'atmosphere de charite qui emane de ses reliques. Et
c'est dans la salle des reliques de la Maison-Mere de
Saint-Lazare, si riche d6ji de souvenirs, que furent
recueillis tous les mat6riaux pour la glorification de
soeur Catherine..
SJ. SCOGNAMILLO,
i. p. d. 1. M.

EUROPE
FRANCE
PARIS
17 fivrier, fete du bienheureux Clet. - M. Hanon,
vicaire g6n6ral, 6crivait dans un rapport adress6 au
ministire des Cultes, en i809 : c La tempete ou persecution qui menaqait nos missionnaires d'une ruine
totale, est presque entierement apais6e. II parait que
les choses se ritabliront peu a peu. M. Richenet,
d'abord envoy6 pour P6kin, puis renvoy6 a Macao,
est reconnu par d6cret de l'empereur. M. Ghislain y
travaille; les mandarins charges de nos affaires I'assurent du succhs; il nous en coutera, dit-il; nos fonds
sont pour les Missions. M. Ghislain demande qu'un
de ses confreres vienne d'Europe pour prendre sa
place de superieur, a laquelle son age, ses infirmit6s, etc., le rendent disormais peu propre. M. Clet,
un des plus z6~is missionnaires dans l'int6rieur de
l'empire on la province du Kiangsi, est menac6 d'hydropisie depuis huit ou dix ans et en a essuytune
atteinte consid6rable l'ann6e derniere; ainsi, il est
presque hors de combat. M. du Mazel, destine d'abord
a P6kin et renvoy6 aussi a Macao par suite de la pers6cution, avait tache de rejoindre M. Clet par le
Tonkin; mais il est aussi tomb6 malade d'une dysenterie tres opini&tre et tris dangereuse; et les chr6tiens
envoy6s pour l'y chercher n'ont pu encore le ramener,
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SM. Ghislain supplke comme il peut i ce manque
de missionnaires europeens. II a envoy6 auprbs de
M. Clet, pour la province da Kiangsi et deux provinces voisines, abandonn&es depuis dix a dooze ans,
trois pr&tres missionnaires chinois, pleins de zile et
dans la force de 1'Age. II lui en reste encore trois
autres pour les Missions du Nord et la maison de
P6kin, oin Pun d'eux est occupl i 1'horlogerie. I1 a, en
outre, trois sous-diacres, quatre siminaristes et cinq
latinistes, dont il est tres content; un excellent frbre,
occupw & l'instruction dans les oratoires de femmes, et
buit freres donnes, qui font des vceux pour an an et
qui 1 -ur servent beaucoup pour leurs fermes et I'administration du temporel. II se propose d'en recevoir
encore d'autres, qui diji ont postul6 durant un certain
temps. Nos missionnaires viennent de finir une retraite
pour les chr6tiens de Pekin et du dehors, laquelle a
&t6composde de cent sept personnes . ,,
M. Clet venait d'entrer dans la soixantaine. II continua son dur labeur onze ans encore.
3, 4 et 5 wars, adoration perpltuelle. - M. Rigaud,
chapelain de Sainte-Rosalie et sous-directeur de
I'(Euvre de la Sainte-Agonie, nous parle avec onction
de nos devoirs envers le divin Sacrement de nos antels15 mars, f&te de la bienheureuse Louise de Marillac.

- Beaucoup de Filles de la Charit6 ont df prier en ce
jour pour que lear Mkre bchange bient6t son titre de
Bienheureuse en celui de Sainte. Deux miracles suffiraient. Que nos d6sirs soient exauc6s au plus tard en
1933, anoae tricentenaire de la fondation de 1'Institut!
g9mars, fete de saint Joseph, patron des s6minaristes. - Les deux Communaut6s se riunissent pour
z.

Arch. nat. F 9x,624o.
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les offces, comme ii est d'usage chaque annie, mais
a la salle des retraites, car la nouvelle chapelle n'est
pas encore achev6e. Bien que pr6venu a la derni&re
heure, M. Delpy fait un excellent pan6gyrique de
saint Joseph.
Le Journal offiiel de ce jour nous apporte une henreuse nouvelle; c'est la promotion A la Legion d'honneur d'une Fille de la Charite, qui a a toujours fait
preuve, dans l'accomplissement de son ministere, en
Grace et en Chine, de qualitis exceptionnelles
d'6nergie et de courage patriotique n. La Visitatrice
actuelle de Chine rougira de cet 6loge public; tons
ceux qui la connaissent s'en rejouiront.
22 mars. -

La Semaine religieuse de Paris met sous

nos yeux un communique de l'Institut catholique de
Paris : a A 1'occasion du centenaire de 1'Apparition
dite de la Medaille Miraculeuse, deux concours sont
ouverts pourles ecclisiastiques sur les sujets suivants:
la Mariologie de saint Bernard; la Mariologie de saint
Jean Damascene. Un prix de 5ooo francs est attribu6
A chacun de ces deux sujets. Les manuscrits, redig6s
en franqais etlisiblement 6crits, devront etre deposes,
avec un pli cachete contenant le nom de l'auteur, au
secretariat de l'Institut catholique de Paris, avant le
I" janvier 1934.
25 mars, fete de I'Annonciation. -

Les sceurs de la
Maison-MWre avaient longtemps esp6re renouveler.
leurs voeux dans leur nouvelle chapelle; il faut y
renoncer, car les travaux continuent. Ce jour est, du
reste, le jour de l'immolation, done du sacrifice et du
renoncement A ses d6sirs.
2 avril. - La Commission du Vieux Paris, riunie
sous la pr6sidence de M. Lion Riotor, a entendu un rap-
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port de M. Pierre Champion sur l'ancien Saint-Lazare.
Le savant erudit a retrac6 I'histoire de la maison et
tc les origines de l'extraordinaire legende, relativement recente, qui, appliquant aux bgtiments spacieux,
clairs et sains la fltrissure d'une certaine categorie
de d6tenus (et jusqu'i certains souvenirs de la liproserie du douzieme siecle), a entraini la condamnatiou
de ces bitiments magnifiques, d'une valeur enorme,
d'un 6tat parfait, susceptibles d'utilisations considdrables et variies ,. A la suite de cette communication,
c la Commission a imis un vaeu en faveur du classement parmi les monuments historiques de toutes les
parties de Ia prison anterieures au dix-septieme
siecle ,. (Temps, 3 avril 1930.)

3 avril. -

Nous lisions dans I'Acho de Paris, le

28 janvier dernier : c Un bruit a circul6 hier i Paris

avec insistance. I1 faisait 6tat de I intention du gouvernement de nommer 'dans l'ordre de la Legion
d'honneur deux Francais 6minents et il donnait meme
les noms des nouveaux chevaliers : S. Em. le cardinal
Verdier, superieur general de la Compagnie de SaintSulpice, archeveque de Paris; et M. Verdier, supirieur
gendral des pretres de la Mission. II est de notre
devoir d'informateur de signaler une telle 6ventualit6, d'autant plus qu'elle n'a requ, dans les milieux oia
nous avons mene notre enqubte, aucun d6menti. Quel
que soit le moment oi elle se r6alise, elle sera
accueillie, comme tons les gestes d'union, avec une
cordiale et respectueuse sympathie. ,
Le journaliste s'&tait renseign6 a bonnes sources;
et pourtant, le 19 mars, quand parut la liste du ministhre des Affaires itrangeres, le nom de Notre Tres
Honor6 Pere n'y figurait pas. Ce fat, pour nous tous,
une disagreable surprise.
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Quelques jours d'attente et voici que la bonne nonvelle nous arrive par la voie de la presse. Nous
ouvrons le Journal officiel et nous lisons u M. Verdier
(Francois-Anbin), Supbrieur g6n&ral de la Congregation de ia Mission dite des Lazaristes; cinquante-six
ans d'apostolat. tminents services i la diffusion de
I'in8uence et de la culture francaise. o
L'influence de Notre Tres Honor6 Pere a 6ti avant
tout d'ordre religieux, mais ce motif ne pouvait tre
invoqul, car ce qae les gouvernements r&oompensent,
ce sont toujours les services rendus a la patrie.
4 avil. - Premiere visite de S. em. le cardinal
Verdier, archeveque de Paris, a la Maison-Mere de
la rue du Bac. Notre Tres Honori Pere et M. Cazot,
directeur de la Communaut6, etaient Ia pour le rece.
voir. I fut aimable et delicat. a Avec vous, dit-il, je me
suis r6joui de la dcoration de votre TresHonori Pere.
... Je n'ai jamais vu une figure plus stupefaite que
celle de votre bon Pere quand je lui ai donn6 la nouvelie il y a deux mois; je crois meme qu'il n'avait
pasbien compris. Nous serons done deuxpauvres petits
chevaliers de laLgion d'honneur; ce serala Promotion
Verdier. Soyez silres que ni le Tres Honore Pere ni
moi n'avons rien fait pour obtenir cette distinction.

C'est un hommage rendu par le gouvernement francais
aux vertus et au merite du Tres Honore Pere. ,
17 avril. - Un tres grand honner 6tait xrserv6 aux
deux nonveaux 1gionnaires. M. Doumergue, pr6sident
de la R6publique, se proposait de les dcorer de ses
propres mains a 1'Elyse.- Le cardinal de Paris fut
reCu le 16 avril, i seize heures trente; le leademian,
.A a meme heure exactement, c'ftait It tour de Notre
T•ks Honor* Pere, qu'accompagnaient M. Cazot;
AMgr Defebvre, vicaire apostolique de Nigpo; la Tr~s
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Chesnelong, directrice du s6minaire. Un grand catholique de Paris, M. Dutey-Harispe, vint chercher
M. le Supirieur g6neral i la maison. Avec un homme
comme lui, il n'y avait qu'a se laisser conduire, sans
crainte des faux pas.
Ce que iut la c6r6monie ou plut6t I'entrevue, beaucoup l'ont lh dans l'Echo d ela Maison-M~re. Reproduisons ce recit pour ceux qui ne le connaitraient pas
encore:
( Le pr6sident de la Ripublique voulut bien rappeler tout d'abord a N. T. H. PNre, avec un a-propos
plein de tact, qu'ils 6taient du m&me pays, du beau
Midi de la France, qu'ils avaient grandi en face des
me&es paysages, qu'ils avaient contempid les memes
horizons et que certainement cette commune vue avait
di avoir sur leur vie une commune influence pour
les attirer vers un ideal d'elivation des sentiments
et de d6vouement aux nobles causes.
( Prenant alors la croix de la Legion d'honneur
d4pos6e sur son bureau, M. Doumergue l'6pingla sur
la poitrine de notre vu&nrd Pere, A qui il donna
chaudement la traditionnelle accolade. Au cours deI'audience, qui devait durer plus d'une demi-heure,
le president de la R6publique, reportant son regard,avec une visible satisfaction, sur cette d6coration si
bien m6ritet: CC'est qu'elle vous va bien, mon Pere,.
adit-il; on dirait que vous I'avez toujours portie! a
a Apres les remerciements adress6es par M. N. T. H..
Pere pour cet honneur insigne, le Pr6sident, nesemblant nullement press6, aborda le sujet des.
voyages qu'il avait faits lui-meme en pays itrangers,.
soulignant avec une sympathie marqude qu'il avait.
pu constater par sa propre experience combien y etait.
appr6ciable l'influence des Communaut6s franaises,.
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nommant l'Alg6rie, l'Orient, l'Indochine, la Chine;
parlant des religieuses de Saint-Maur, qu'il avait vues
i Singapour, des seurs de Saint-Paul-de-Chartres,
qu'il avait pilotees a toutes les escales d'une longue
traverske, et souriant avec une pointe d'6motion au
souvenir de la bonne sceur Th6rese, qui gardait de
ses services une reconnaissance si profonde, qu'a
chacune de ses promotions i une nouvelle dignitd, elle
lui ecrivait pour le feliciter: a Ce n'est qu'a la derniere,
« ajouta t-il, celle qui m'a elu a la presidence de la
a Republique, que je n'ai rien reiu d'elle, ce qui m'a
, fait penser que la bonne sceur Th6rbse n'6tait plus
(de ce monde. )
( Tout naturellement, M. Doumergue ,s'est plus
encore etendu sur les Missions confies a la famille de
saint Vincent. Demandant a la T. H. Mere oit elle avait
ete: ( En Chine, ox elle 6tait Provinciale », a rkpondu
N. T. H. Pere. Les ev6nements de ce pays, ses troubles
et la guerre ont encore fait l'objet d'une conversation
des plus interessantes.
a Enfin, en terminant, le president de la R-publique
a de nouveau affirm6 combien il etait heureux de
reconnaitre, en la personne du T. H. Pere, les eminents services rendus a la France par ses fils et ses
filles. ,
Par une delicate attention, M. le president de la
Republique avait convi6 ý la cir6monie I'amiralVedel,
de sa maison militaire, compatriote et ami de Notre
Tres Honork Pere. L'Acko de Paris rappelle, a ce
propos, I'ancien proverbe: ( I1 n'est bon vin que de
Lunel,, et ajoute: u Les gens de Lunel sont appelCs
des pesco-luno, des pecheurs de lunes et, dans son
discours de r6ception a 1'Acad6mie, Edmond Rostand
rappela fort joliment ce surnom. Mais on voit, par
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l'exemple de M. Verdier et 1'amiral Vedel, que ceux
de Lunel ne pchent pas toujours la lune. »
20 avril, jour de P&ques. -

La nouvelle chapelle

de la rue du Bac est enfin terminie. Des les quatre
heures et demie du matin, le T. H. Pere en commence
la benediction. Quand les prieres rituelles sont
achevies, on ouvre les portes, et les sceurs entrent
pour entendre la sainte messe. La chapelle a et d6di6e,
comme il convenait, a ]a Vierge de la M6daille.
21 avril. -

Premier cong6 de l'ann6e a Gentilly.

Les superieurs des ecoles apostoliques de France sont
presents ; ils se r6uniront ce jour-li et le lendemain
pour mettre en commun leurs lumieres.
25, 26 et 27 avril,jours du Triduumsolennel destine a

comm6morer le centenaire de la translation des reliques
de saint Vincent. -

Les 25 et 26, on se contenta, le

matin, d'une messe basse, dite, i huitheures, par un
vicaire apostolique; le soir, i cinq heures, complies,
panegyrique et Salut.
S. E. le cardinal Verdier voulut bien chanter la
messe le dimanchc, A neuf heures; I'apres-midi, A
deux heures et demie, vepres pontificales, suivies
du panegyrique et du Salut.
M. Pangaud, cure de Saint-Vincent-de-Paul de
Paris, qui fut le premier pan6gyriste, nous parla de la
misere profonde du clerg6 et des besoins angoissants
du peuple. M. Devuyst, cur6 de Saint-Vincent-de-Paul
de Clichy, qui prit la parole le second jour, nous dit
combien saint Vincent serait 6tonn6, attriste, r&conforte, s'il revenait a Clichy: 6tonn6 par les transformations qu'a subies l'ancien petit village de quatre
cents ames; attriste par I'irreligion de la plupart des
habitants ; reconfort6 par les ceuvres d'assistance, de
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jeunesse et autres, qui pr6parent un avenir consolant.
Le troisiame jour, nous eimes le bonheur d'entendre
la voix 6loquente de S.E. le cardinal Charost, archeveque de Rennes. Saint Vincent, nous dit-il en
substance, est un saint et un grand saint. II fut un
merveilleux rialisateur, tirant profit de toutes les.
exp6riences vecues, tant an spirituel qu'au temporel;
un sincere ami du peuple, qui lui a garde et luiconservesa reconnaissante veneration; un initiateur pour Ieclerge, lui montrant la voie du d6vouement pour
les petits, d6vouement vivifi6 par un solide esprit
d'oraison.
Le 27, apres la c6remonie du matin, S. E. le cardinal
Verdier alla b6nir, a la chapelle de la Communaut6,la
statue de la Vierge au globe, ceuvre de Maxime Real
del Sarte; et celle de saint Vincent.
1 " mai. - A la chapelle de la Communaut6, ouverture de l'annbe centenaire et du mois de Marie, parune messe de S. E. le cardinal-archeveque de .Paris.

4 mai, ftte de la translation des reliques de saint
Vincent. - Pas de panegyrique, pas d'office 6pjscopal; le Triduuma pris toute la solennit6 pour lui. La
fete annuelle a toutefois sur le Triduum plusieurs.
avantages: les pr&tres peuvent dire la messe de la
translation; une neuvaine la suit; et puis, c'est la
journee des Enfants de Marie. Elles sont l& plusieurs.
centaines. Elles ont leur messe, lenr sermon, leurs.
chants, leur pi6t6 aussi, une pi6tA tres vive envers
leur Mere du ciel et celui dont elles viennent v6n6rerr
les reliques.
ii, 12 et x3 mai. - A la chapelle de la rue du Bac,
Triduum r6serve aux sceurs de Paris et de la banlieue-
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Le x , i neuf heures, messe pontificale par S. Exc.
Mgr Maglione, nonce apostolique. A deux heures,
conference de N. T. H. PNre, vepres, procession, Salut.
Le 12, a neuf heures, messe solennelle par Mgr
Cr6pin, ev6que auxiliaire de Paris." A deux heures,
conf6rence par M. Crapez; Salut.
Le 13, & neuf heures, messe solennelle par Mgr
Chesnelong, archevtque de Sens. A deux heures,
conference npr M. Cazot; Salut.
L'HOPITAL CHIRURGICAL SAINT-MICHEL

En matiire d'assistance et de bienfaisance sociale,
l'initiative priv6e a toujours jou6 un r6le de prdcurseur
et elle ne cesse point de fournir des modiles. Pas une
misere, pas une souffrance qu'elle ne s'efforce de
soulager; pas un besoin nouveau auquel ne soit venu
bient6t r6pondre une creation de son zele. C'est ainsi,
d'une penske de sollicitude fraternelle, d'une inspiration charitable de volontis libres qu'est sorti, en
A cette
1886, I'h6pital chirurgical Saint-Michel.
les
cliniques
guire
que
ne
connaissait
Paris
6poque,
pour malades riches et 1'hopital pour les indigents.
Sans se d6sint:resser de ces derniers, c'est a la clientele de condition modeste que les fondateurs de
I'h6pital Saint-Michel ont voulu assurer le bienfait
de soins 6claires, tout en ne demandant A ceux qui les
recevaient qu'une contribution en rapport avec leurs
ressources. On imagine bien qu'une ceuvre de cette
nature n'a pu se raaliser que grace A des liberalites
g6n6renses, et que c'est elles encore qui lui permettent de rendre les services 6minents qui en ont consacrA le succes. Car le succes est vite venu et il esttel
aujourd'hui que l'itablissement actuel est insuffisant
x. 31, rue Olivier-de-Serres, Pari (XV*).
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et que ceux qui le dirigent doivent en envisager

l'agrandissement.
Tel qu'il est, Saint-Michel revoit, d'une part, des
malades - cinquante lits - qui ont a subir une operation chirurgicale; d'autre part, deux pavillons speciaux sont affect6s aux cancereux; A quoi ii faut
ajouter une annexe de quarante lits pour femmes
atteintes de tumeurs inop6rables. Les malades sont,

soit en chambre, soit en salle commune, et payent,
comme je 1'ai dit, une retrihution bien ligere et correspondant a leurs moyens. Un certain nombre d'indigents, une quarantaine environ, sont traites gratuitement.

Le service medical est assure par des chirurgiens
qui sont des maitres : les docteurs Ricamier, Pauchet,
Luquet. Citer leur nom dispense de rien ajouter. A
c6tk d'eux, le savant docteur Rubens-Duval s'occupe
des canc6reux et, ind6pendamment des soins qu'il
leur prodigue, poursuit, sur cette affreuse maladie,
veritable flaau social, des recherches de laboratoire
dont il ne consent Aparler qu'avec une extreme reserve,
mais qui autorisent dejA a esperer des r6sultats feconds.
Enfin, dans un pavilion s6par6, radiographie, radioscopie, traitements par les diverses sortes de rayons,
radioth&rapie pinetrante, fonctionnent sous la direction de M. le docteur Sorel.
Quant a l'administration de cet ensemble de services, et aux soins A donner aux malades, ils sont
confins aux soeurs de la Charite, qui s'acquittent de
ces fonctions avec le d6vouement, la m6thode, la
bonne grace, la fermete souriante qui caract6risent
les Filles de Saint-Vincent-de-Paul.
J'ai eu la bonne fortune de visiter, ces jours-ci,
I'h6pital Saint-Michel. Je suis sorti A la fois 6mu et
emerveille de tout ce qui s'y realise de bien, avec tant
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de simpliciti discrite. Partout des chambres confor-

tables, de vastes salles, igayees de plantes vertes et
oi le soleil entre a flats, de larges couloirs dans un
ordre parfait et d'une propreti miticuleuse. Des
laboratoires spiciaux; ce cabinet ensoleill, oh le
docteur Rubens-Duval me parle en termes si prudents
des experiences qu'il multiplie et des esplrances qu'il
nourrit ; cette magnifique installation radiotherapique,
pourvue des derniers perfectionnements de la science;

cette salle d'op&rations enfin, chef-d'ceuvre d'appropriation technique, d'une luminosit6 incomparable
avec ses larges baies vitries, sa coupole de verre, qui
sert de plafond et recouvre la salle circulaire d'oi~
des etudiants peuvent suivre les diverses phases des
interventions chirurgicales. Tout cela, c'est l'initiative
priv6e qui l'a conqu et cre6, c'est la g6n6rosit6 privie
qui en a .permis le perfectionnement continu. C'est
admirable.
L'h6pital Saint-Michel envisage une 6tape nouvelle.
Les besoins constat6s requibrent la construction d'une
autre annexe pour canc6reux. L'emplacement existe;
il faudra dcmolir de vieux bitiments et construire.
C'est une d6pense de plusieurs millions & engager.
Cette perspective n'effraye pas les administrateurs de
1'oeuvre. Forte de ses services, elle a confiance que les
ressources qui lui sont n6cessaires ne lui seront pas
marchand6es.
Raoul NARSY.
(Extrait du /ournal des Dibats, 4 avril 193o.)
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MONTAUBAN
Letre de M. MISERMONT, prilre de la Mission
& M. LE SUPERIEUR GENERAL
Montanban, 7 mars 93o

MONSIEUR ET TRts HONORt PERE
Votre binidiction, s'il vous plait!
Dans la nuit de dimanche A lundi dernier, le Tar
motas tout a coup de quelques mitres. A neuf heures
quarante-cinq, apris la classe de dogme, je partis
pour la gare. Je m'6tais annonce a Castelsarrasin et a
Beaumont-de-Lomagne, et j'avais tout privu pour 8tre
de retour an semiraire Je lendemain, i dix heures. Je
rencontrai sur le pont du Tarn le pr6fet et le colonel
et une vraie foule; on regardait, on disait que le Tarn
n'6tait jamais montq si haut, etc. J'arrivai a la gare
et, sur ma route, les gens vaquaient a leurs affaires
comme a i'ordinaire. Aucune alarme n'avait 6t6 jetie.
Le train partit & l'heure- Dans la plaine, j'aper<us
I'eau qui montait, des maisons compktemaet ettouries,
des gens inquiets. Arriv6 a Castel, je dijeuuai, allai
sahuer I'archipretre et coniessai les soeurs. Apres les
confessions, on viat me dire que de aauvaises nonvelles circulaient en ville, la ligne de Montauban 6tait
coup6e et les trains venant de Bordeaux ne d6passaient pas Castel. Je me rendis A la gare. Je trouvai
une centaine de voyageurs, descendus du train de
Bordeaux et trbs inquiets sur ce qu'ils allaient devenir.
Un contr6leur examinait leurs' billets, dirigeait sur
Beaumont-de-Lomagne ceux qui voulaient aller a
Toulouse et conseillait aux autres de remonter sur

Bordeaux. Vers trois heures, une nouvelle crue du
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Tarn, descendue comme use avalanche, avait ditr'it
la voic en plusieurs endroits.
Je pris le train pour Beaumont-de-Lomagne. La
Compagnie du Midi y avait envoys trois immenses
autobus qui prirent les voyageurs a destination de
Toulouse.
Je me rendis chez les sceurs et, le lendemain mardi,
je donnai la conf6rence A cinq heures, puis confessai
les sours. Je voulais absolument partir; mais les
nouvelles les plus pessimistes circulaient; on n'osait
pas aller a Montauban. J'attendis jusqu'au mercredi
et je partis en auto. A Verlagues, a 5 kilometres de
Montauban, beaucoup de maisons 6taient demolies,
500 metres de la route &taientsous l'eau. Le chauffeur
voulut bien passer quand m&me et nous passAmes A
l'entree de Montauban, tons les passages 6taient
gard6s par la troupe et on 6tait tres severe pour
laisser p6n&trer. Je d6clinai mes titres et qualit6s et
un sons-lieutenant bienveillant me dit : Vous pouvez
passer, mais vous aurez beaucoup de mal A arriver. ,
Les eaux avaient baiss6 de 2 m. 5o, mais laissaient
apris elles 15 centimetres de vase. Je me retroussai et
je partis. Je parcourus dans toute sa longueur le
faubourg de Villebourbon, le plus bas de la ville. Un
bon tiers des maisons 6taient par terre et d'autres
menaqaient. En face de Villebourbon, sur la rive
droite du Tarn, le faubourg de Sapiac avait la moiti6
de ses maisons d6molies: On ne connait que deux
morts : une femme a Sapiac et un excellent monsieur,
de Villebourbon, qui proc6dait aux sauvetages. Il y
aurait une quarantaine de disparus.
Le sCminaire, qui est sur la hauteur, n'a souffert en
rien. Hier, Monseigneur est all presider, A Moissac,
les obseques de quatorze victimes.

Le d6sastre est immense, mais les bruits qui circu-
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lent le font encore plus grand qu'il n'est. Au s6minaire, nous nourrissons quelques pauvres gens et
peut-etre ferons-nous davantage.
Daignez nous b6nir, Monsieur et Tres Honore Pere,
et agreez 1'expression de mes sentiments filialement
devouds et respectueux.
L. MISERMONT,

i. p. d. 1. M.
MOISSAC
Lettre de saur BARON, Fille de la Charit,
A M. LE SUPERIEUR GENERAL

Moissac, i5 mars

1930.

MON TRES HONORE PERE,
Votre bxnddiction, s'il vous plait!
Combien je vous remercie de votre lettre si encourageante et de votre gendreuse offrande pour nos
sinistres! Quel desastre, mon Tres Honor6 Pere,
c'est navrant! Moissac sera certainement la localith
la plus touche, les morts sont nombreux, ma sceur
officiere vous le dira mieux que je ne pourrais vous
l'6crire. Notre Mere m'a envoy6 du renfort, heureusement. On nous apporte chaque jour de pauvres sinistr6s qui ont pris ou pneumonie ou congestion. Nous
ne savons trop comment nous vivons. J'espcre que
la Sainte Vierge nous gardera jusqu'au bout. Mes
compagnes sont bien courageuses, elles vous offrent
leur filial respect. Nous nous recommandons toutes a
vos prieres.
J'ai 1'honneur d'etre, mon Tres Honore Pere, votre
tres humble et tres obeissante fille
Soeur BARON,
Ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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GRANDE SEMAINE MISSIONNAIRE DES LAZARISTES
ET DES FILLES DE LA CHARITE

Le presbytere de Saint-Simon prisente, depuis
quelques jours, un tres vif inthrit, que de nombreux
visiteurs ont d6ja pu appricier. C'est qu'il renferme
une exposition missionnaire fort curieuse, installee
par les PNres Lazaristes. Nous venons d'y passer une
heure tres instructive et nous en sortons, ravis d'admiration pour tout ce que nous avons vu: tout objet
expose, si petit soit-il, est digne d'attention et l'on n'a

qu'un regret en partant, c'est de n'avoir pu consacrer
a cette exhibition les quelques heures qu'elle merite.
Elle est r6partie en quatre grandes 6tageres, prolongees en hauteur bien au-dessus de la cimaise du
grand couloir du presbytere. La premiere, imm6diatement a droite en entrant, est consacr6e a l'Abyssinie;
la deuxieme, a la Chine; la troisieme, a Madagascar,
la Turquie, 1'Ambrique du Sud, etc.; enfin, la quatrieme
est reservee a des produits indigenes, qui sont mis en
vente; disons tout de suite que ces objets, composes
de tissus brodis, de dentelles, de soieries, d'6toffes
de raphia, etc., sont en grande partie d6ej vendus;
il en reste pourtant quelques-uns, qu'il faut se hiter, si
1'on veut encore emporter.
S'il fallait faire un classement entre les quatre
parties de I'exposition, nous dirions que l'Abyssinie,
avec ses peintures indighnes, naives ettres expressives,
ses armes, ses ustensiles de menage, ses objets de
toilette, ses bibelots, ses croix, ses livres de prieres
en caractires cophtes (ou gheez) et bien d'autres
objets, tient une place pr6pond6rante; que la Chine,
avec ses objets en pierre de jade ou en cuivre cloi-

sonni, ses poteries, ses vetements, ses tableaux de soie
brodee, ses coiffures et ses chaussures, enfin ses
gravures de martyrs chinois, est elle-meme anssi
remarquable; que les autres pays evangeliss ne laissent
pas que d'impressionner autant le visiteur, qui ne se
lasse pas d'admirer les plateaux incrustks de nacre et
de cuivre de la Turquie, les coupes de Madagascar,
les lances des Indiens de 1'Amrrique du Sud et lemIs
culottes en fibres de bois, les vaes d'une lproserie,
etc., etc. Quant a 1'exposition des produits indigenes,
elle est digne d'an examen prolongh, de la part surtout des dames, qui y trouveront matiere & s'instruire.
Les personnes qui veulent se docamenter sur les
missions des Lazaristes et des Filles de la Charit4 de
Saint-Vinceat-de-Paul trouveront a 1'exposition ares6rie d'opuscales, d'un prix infime en comparaison
des richesses d'h6roisme et de chariti qu'ils contiennent. Nous recommandons particalitremnct le
r6cit de la vie et de la mort d'un martyr abyssia,
l'abba Ghebra-Michael, par le P. Baetema.n qui
s'iatituee Ic Camoufli du bon Diew.
Rappelons a nos lectears le programme de la journ6e daujourd'bui, dimanche 9 mars, dermne ede la
Semaine Missionnaire:
1°

Visite de l'exposition a Saiat-Simon, de newf

heures a douze heures et de treize heures 4 dix-neuf
heaves. Entr6e gratite ;
2* Journ6e Missionnaire de dimanche, avec le concoers de Mgr Defebvre, lazariste, vicaire apostoliqae
de Ningpe (Chine); P. Fabia, missionnaire lazariste
& Madagascar; P. Baeteman, missionnaire lazariete
en Abyssirne.
Sept heures quinee, messe de communion, a SaintSimon;
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Huit heures, au Ban-Saint-Martin, messe et sermon
sur les missions par le'P. Baeteman; dix heures,
messe c616br6e par Mgr Defebvre, durant laquelle il
prononcera une ailocution;
Quinze heares, salle des Frires, rue Saint-Vincent,
conference avec projections par Mgr Defebvre, sur
les chritientbs chinoises; et une autre conference,
aussi avec projections, par le P. Baeteman, qui rbsumera ses vingt-quatre ans au pays de Minelick.
V. H.
(Extrait du Lorrain, 9 mars 1930.)

VITRY-LE-FRANC(OIS
OBSEQUES DE S(EUR CLERY

Une affluence tres nombreuse de personnalites et
d'admiratears reconnaissants a fait d'<mouvantes obseques i Soeur Cl6ry, sup6rieure des Soeurs de la Maison de Charit6 de Vitry.
rue Domin&-deUn tres long cortege s'est formz
Verzet: jeunes filles voillesde blanc, fllettes endenilles de i'Orphelinat, enfants des patronages et ecoles,
le clerg6 et Mgr Nottin, archipretre, pr6c6daient le
char fauobre,sur lequel reposait le cercueil orn6 d'un
drap blanc et d'~ne seule couronne de lis et de roses
blanches.
SVenaieat eanmte un important groupe de religienses
de Vitry et de toute la Axgion de 1'Est; la faaille,
reprisentbe par use saeor de la defunte et plusieurs
neveuK, dont M. I'abb6 Cl6ry, matile de guerre, cur6
volontaire de Bobigay; M. Prudhomme, maire et president du Bureau de bienfaisance; MM. Pannelier,
vice-president; Nitche, ocdonnateur; Lequeux, administratear; Paymal, receveur de 1'Etablissement; Ie
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Comite et les dames infirmieres de la Croix-Rouge et
du Dispensaire, conduites par Mines J. de Felcourt et
Delaine, presidentes; MM. Paillard et Amblard, vicepresidents; un grand nombre de pr&tres de la region,
enfin la foule, parmi laquelle on remarquait MM. Valleret, Gout, Lacombe, Chaudet, Hourdot, Cartegnies, etc., conseillers municipaux; uncertain nombre
de fonctionnaires municipaux : MM. Maitrot, secritaire de mairie; Aubry, receveur municipal; Chaumont, &conome de l'h6pital; Walter, commissaire de
police; Laurain, brigadier; Mmes, les directrices
du College et du Cours compl6mentaire de jeunes
filles, etc.; la plupart des notabilit6s de Vitry; enfin,
la grande foule anonyme, personnes de toutes conditions.
Un office tres simple, selon la regle des religieuses,
fut c6lbr6 en l'6glise Notre-Dame. Avant I'absoute,
Mgr Nottin rappela la grande et belle figure disparue :
u La foule qui, autour de cet humble cercueil, se
presse, imue, recueillie, sympathique, et ou se melent
tous les rangs de la societ6, t6moigne que le deuil qui
nous frappe n'est pas un deuil ordinaire.
a Et de fait, c'est pour tous, ici, 'denil extraordinaire que la disparition de 1'humble religieuse que
tous, dans la r6gion comme a Vitry, nous appellions
( sceur Cliry n, tant sa personnalit6 d6bordait I'importance de ses titres de Sup6rieure des Filles de la Charite du Bureau de bienfaisance et de visiteuse des
maisons de la Communaute, dans les d6partements de
l'Est : Marne, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Ardennes, Aisne.
t Deuil extraordinaire, deuil g&niral aussi, car qui

done, de tous ceux qui ont connu et approch6 sceur
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Clery, ne se sent, A quelque titre, atteint par le coup
douloureux que vient de frapper la mort?
a La famille spirituelle de saint Vincent de Paul
perd en sceur ClIry, non seulement un sujet d'&lite,
mais aussi et surtout une fille aimante et devoune.
Dans une lettre, sorte de testament spirituel
Da
qu'elle m'ncrivait,- avec le pressentiment de sa mort
prochaine, et qui devait m'&tre remise aussit6t apres
sa mort, je lis : a Soyez mon intermkdiaire pres de
4r mes vin&res sup6rieurs de la Communaute. Je leur
a fais dire, par vous, mon immense reconnaissance. Je
Smeurs heureuse d'tre Fille de la Charit6... J'offre
« volontiers ma vie pour la Communaut6, pour ma
t famille, pour ma paroisse, pour I'rglise et pour la
c France que j'ai tant aimbes. »
, J'ai &t6 la plus heureuse des Filles de la Charit6
( et j'aime ardemment ma sainte vocation.,,
(C Vous l'avez entendue. A sa famille spirituelle elle
associe, tout de suite, dans son sacrifice, sa famille
naturelle, justifiant ainsi ce que nous redisons sans
cesse : la vocation, loin d'affaiblir les sentiments naturels 16gitimes que Dieu lui-meme nous a mis an coeur,
les surnaturalise et les klve a leur plus haut degrk de
puissance.
i Aux membres de sa famille, que sceur ClIry a
tant aimis et avec qui, naguere, elle pleurait sur des
tombes pr6matur6ment ouvertes, nous offrons ncs condol6ances d'autant plus sinceres qu'avec eux ce deuil
nous atteint plus profond6ment.
- La paroisse perd l'une de ses enfants les plus
pieuses, l'une de ses ouvrieres les plus intelligentes et
les plus actives, et le clerg6 la plus judicieuse et la
plus ardente de ses auxiliaires.
<< Profond6ment p6nbtr&e de 1'esprit de saint Vincent de Paul, qui voulait que ses filles fussent, partout

oit s'exercerait leur zele, les paroisiennes les plus
fideles, sceur Cliry se distingua toujours par son filial
divouement i la paroisse.
a Et encore en timoigne-t-elle de la facon la plus
touchante dans son testament spirituel : a Je me
a recommande par vous, m'6crivait-elle, aux prieres,
, surtout' a saint sacrifice de la messe et aux coma munions de toutes les personnes si pieuses et si
a bonnes de la paroisse. n
a Du Bureau de bienfaisance, depuis trente-deux
ans, elle tlait P'me qui en faisait un foyer rayonnaut
d'intelligentet ardent amour des pauvres.
t Et c'est l'honneur des administrations successives, celle d'aujourd'bui comme celles d'hier, d'avoir,
toutes, rendu hommage a la co'mpwtence, a la discretion et an devouement de seur Clery, dans l'organisation de tous les services dependant de cette institution : orphelinat, ouvroir, soupes populaires, visite
des pauvres t domicile.
n On a vante parfois I'habilet6, la souplesse dont il
lui avait falla faire preuve pour assurer, ehn faveur
des pauvres, la continuit6 des bons rapports avec
1'administration.
« Oh! bien simple fut sa diplomatie : elle aimait.
Elle savait que les petits, les desbhritis de cette vie
ont surtout besoin d'etre aim6s.
a Et elle les aimait sincerement, jusqu'au sacrifice# Honneur aux administrateurs, qui, i ce trait, ont
reconnu, en soeur Ci1ry, une viritable servante des
pauvres et toujours lui ont fait confiance, sachant
bien, d'ailleurs, que sa libert6 d'action dansles ueavres
d'6ducation populaire et de bienfaisance sociale qui.
sollicitaient sa charit6, ne s'exercait jamais au ditriment des services sp6ciaux du Bureau de bienfaisance.
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, Dames de Charit6, Creche municipale, dispensaire
de la Croix-Rouge, ateliers de jeunes filles, Syndicats
des employees et des ouvriires de 1'habillement,
patronages d'enfants et de jeunes filles, toutes ces
-euvres chretiennes et sociales perdent aujourd'hui
r'initiatrice aussi hardie que prudente a qui elles doivent
lear origine, et la directrice de TrTE et de CXEUR qui a

si puissamment contribu &ileur f6conde vitalit6.
( J'ai bien dit le mot. Dans l'organisation et la
direction de ces oeuvres, soeur Cl6ry 6tait une TATE, un
CCEUR, une VOLONTE, un CARACTERE.

c C'6tait a un chef ) qui donnait a quiconque 1'approchait et traitait avec elle l'impression de quelqu'un
qui sait ce qu'il veut et qui le veut bien.
c Elle s'imposait, a-t-on dit. Peut-6tre, mais toujours pour le bien de tous.

« Eh oui! c'6tait un chef. Elle savait la grandeur
de la mission qu'elle tenait de Dieu pris des petits,
pros de ceux qui peinent et souffrent.
<cElle savait bien, elle, que le r61e du chef est de
servir.

4 Saint Vincent de Paul, dans son esprit de foi et sa
charit6, a trouv le mot juste : les supbrieures, dans sa
famille, s'appellent les SCEURS SERVANTES.

S
Seur
servante! Oh! comme sour Clery, pendant
trente-deux ans, a Vitry, a bien realis6 ce beau titre!
a Servir, bien servir, c'est faire le bien. Le grand
bien, c'est donner Dieu aux ames, Dieu VtRITE, BONTE,

Dieu AMOUR, et c'est donner les Ames a Dieu.
" II est un terrain surtout sur lequel scur Cliry
recueillit, a servir, fiert6 chritienne et joie patriotique,
c'est celui qu'offrait la Soci6te de la Croix-Rouge &
son besoin de se donner, corps et ame, esprit et coeur.
, Cheville ouvriere du Dispensaire de la CroixRouge, fondatrice et directrice du Cours d'infirmieres
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qui s'y ouvrait il y a vingt-six ans, elle a rempli l1
une mission qui, a elle seule, suffirait a classer sa vie
parmi les plus utiles aux petits, aux bumbles, a tons
ceux dont les souffrances appellent soulagement et
consolation.
cc De son Cours d'infirmibres sont sorties plus de
cent cinquante dipl6mees, dont la science au servicede
la chariti prolongera longtemps, et au Dispensaire et
dans leurs families, 1'apostolat bienfaisant de leurintelligente et d6vouie maitresse.
c Membres du Comit6 de la Croix-Rouge, infirmi&res
form6es a si bonne &cole, malades, infirmes et blesses
sans nombre soignes au Dispensaire, vous devez beaucoup & cette femme au grand cceur. Que Dieu ecoute
la supplication de votre reconnaissance; mon Dieu,
rendez-lui en gloire et en bonheur tout le bien que,
sans bruit, elle a fait en passant parmi nous!
c A la voir se divouer, au dehors, a tant d'oeuvres
i la fois, on a pu croire peut-etre que l'activit6 de
sceur Cl6ry s'eparpillait, sans action profonde, sans
r6sultat s6rieux et durable.
c Ceux qui l'ont suivie de plus pres out eu, au contraire, 1'impression que chaque ceuvre bn6cficiait de
son zele comme si elle en efit &t I'unique objet.
( Mais ce fut surtout dans le coeur
T
coeur avec ses
soeurs et dans sa chore petite famille de l'orphelinat
et de l'ouvroir qu'elle conquit le beau titre qui restera
son nom propre quand la reconnaissance et la tendresse ivoqueront son souvenir: la Bonne Mere!
( Oui, mere bonne, affectueuse, ferme, cette vierge
le fut dans le sens le plus klev6 de ce mot.
ccSes filles souvent reliront les supremes recommandations de la Bonne Mire, qui leur dit : c Soyez
c bonnes, tres bonnes, c'est ma dernire instruction,
c soyez Jesus! )
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" Eh oui! sa bont6 n'6tait que le rayonnement de
son amour pour Celui a qui elle s'6tait donn6e toute.
Jusque dans son agonie, avant de partir, elle livrait
son secret : a J'ai tout donnC, tout... tout...! ) et son
supreme appel a la bont6 :
II faut tout donner,
tout...! »
t(
A Ce fut surtout aux jours tragiques de l'invasion et
au cours de la grande et si longue guerre que soeur
Cl1ry se r6vela c tete de chef ) et ( coeur de mere ».
( On dit que ce sont les circonstances qui a font a
les hommes.
( Ne serait-il pas plus exact de dire que ce sont les
circonstances qui a rivelent ))les hommes?
c La premiere au labeur materiel - et quel labeur! et aux fatigues imposees par les circonstances, sans
souci du danger, pr&te i la mort, vaillamment secondee par les Soeurs du Bon-Secours, dont l'une, soeur
Blandine, est morte au champ d'honneur du d6vouement. indiff6rente aux colires et aux menaces des
Allemands, sour Clery, a l'h6pital vite reorganis6,
forCa le respect et l'admiration de l'ennemi et inaugura, en pleine bataille, ce plein service des blesses
et autres victimes de la guerre oi, quatre ans durant,
elle devait tenir avec un d6vouement, une nergie
auxquels le ministre de l'Int6rieur rendait hommage
par une lettre de felicitations en date du I9juin 1917.
" Je vois encore, quand elle me communiqua cette
lettre, son bon sourire. II me sembla que devant son
regard passait la vision de Celui vers qui, tant de fois,
jaillit de son coeur le cri de 1'amour pur et deSintress : a Vous seul, mon Dieu, soyez ma recompense I )
" Et c'est ainsi que, sans bruit, seur Clery a fait
tant de bien tla ville de Vitry, que, sans s'en douter,
elle en est devenue I'une des personnalitbs les plus
hautes.
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. La foule qui se presse a ses obseques, sans distinction de condition ni d'opinion, temoigne, ausi
kloquemment que douloureusement, que, dans la ville
comme dans la paroisse, la mort vient de faire an
grand vide.
< Pour nous en consoler, regardons du c6te du ciel.
a Sans prijuger des jugements de Dieu, j'ose, pour
l'avoir bien connue, jusque dans les mobiles les plus
secrets de son 6tonnante activit6, toute depensee au

service de Dieu et des pauvr:s, j'ose vous dire : sceur
Clery 6tait une vraie religieuse, puissamment attir6e &
la contemplation et cependant, par obbissance, toute
donn6e a l'action. Plus elle etait obligee, par la volont6
de Dieu, de sortir de Ia contemplation pour I'action,
plus elle sentait le besoin de cette vie contemplative
et plus sa vie active 6tait feconde.
c C'est au sanctuaire de son ame, dans ses rapports
intimes avec Dieu, qu'il nous faut chercher le secret
de son devouement, sous les formes les plus varikes, a
toutes les misires qui se r6clamaient de sa chariti.
« Est-elle dUj5, au ciel, en possession de la recompense si bien merit6e?
4 C'est assez que nous n'en soyons pas absolument
certains pour que nous repondions a l'humble demande
qu'elle nous adressait dans les derniers instants de sa
vie ici-bas : 4 Priez pour moi... faites prier... Priez
< bien... longtemps... bien longtemps...
a pour moi!

beaucoup,

a Je me confie a 1'amour misericordieux de mon
a Jesus... Mais payez pour moi avec les merites de
I' mon Sauveur. »

« Prions sp6cialement la Trs Sainte Vierge, qu'elle
aimait si ardemment. 11 y a quelques jours seulement,
elle me disait sa joie de travailler, pour sa part, a la
preparation des fetes du Centenaire de 1'apparition de
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Marie Immaculae dans la Maison-Mere de la Communauti des Filles de la Charite, i Paris...
( Mon Dieu, ouvrez-lui votre ciel et qu'elle jouisse
la-haut, mieux qu'ici-bas, des fetes mariales, qu'elle
disirait si belles! n
Ce fut ensuite l'acheminement vers la nicropole de
1'avenue Moll, oi les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul
ont une concession.
M. Prudhomme, maire, s'avanca pres de la biere et
adressa en ces termes le dernier adieu a celle qui fut
sceur Clery :
" MESDAMES, MESSIEURS,
J'ai
2 le pbnible devoir de surmonter mon emotion
pour adresser un dernier adieu reconnaissant A la
femme de bien, la a Bonne Mere » Clery que nous
accompagnons i sa derniere demeure et qui fut, pendant tant d'annees, la collaboratrice divoude de la
municipalit- de Vitry-le-Franaois et de la Commission administrative dans l'organisation de la bienfai-

sance et la protection de I'enfance.
a Sceur Clery est nee le 4 octobre 1862, a Annecy.
Elle tenait de son pere, juge au tribunal d'Annecy, ses
qualit6s d'6nergie et de droiture, jointes & un jugement sfr et une intelligence tres vive.
u A vingt-six ans, elle entra chez les Filles de la
Charit6, fit la classe pendant dix ans i Paris, et enfin
fut d6signke pour. !a direction de la Maison de Charite de .Vitry-le-FranFois. Pendant trente-deux ans,
elle se prodigua, tant comme superieure du Bureau de
bienfaisance et dans la direction de I'Orphelinat, que
dans nombre d'autres ceuvres dont elle itait une animatrice intelligente et divoude.
u A l'cxemple de Vincent de Paul, elle trouvait lk

- 596 1'occasion de manifester sa bonti en se penchant vers
tant de drtresses qu'elle savait adoucir par sa charit6
discrete et d6licate.
, La guerre et l'occupation la trouvent i son poste
dans sa Maison de Charit6. Depuis plusieurs annies
dji,, se faisant d'abord 6lve au Dispensaire de la
Croix-Rouge de Paris, elle avait form6 une 6cole d'infrmieres, qu'elle aura aussit6t pros d'elle dans I'organisation des services de I'h6pital oi son sang-froid et
son zele furent constamment agissants:
i Pendant la guerre, on retrouve sceur Cl1ry dans
l'organisation de diverses ceuvres capables de donner
un peu de bien-etre aux malheureux : soupes populaires, vente de legumes a bon march6, hospitalisation
au Bureau de bienfaisance des vieillards qui n'ont
plus d'asile a 1'h6pital, occupi par les bless6s.
K Elle avait eu soin,tout au debut des hostilitis, de
mettre les petites de I'orphelinat A I'abri, en les envoyant en Savoie, son pays d'origine, ou elle trouva
des personnes d6vouses pour s'occuper d'elles.
a Pour permettre aux mamans de gagner leur vie,
la cr6ation d'une Creche s'imposait a Vitry. Nous
retrouvons sceur Clry dans l'organisation de cette
maison maternelle, qui a pris, depuis, de plus en plus
d'essor.
« Depuis cinq annies, il m'a 6t6 donn6 de collaborer avec la a Bonne Mere , dans le fonctionnement
de nos diff6rents services de bienfaisance, j'ai pu
appr6cier avec quel amour elle s'occupait des orphelines dont elle avait la charge, des vieillards qui,
chaque jour, viennent au Bureau de bienfaisance chercher les quelques vivres dont ils ont besoin, avec quel
tact elle savait secourir les vrais pauvres, ceux qu'il
faut presque solliciter... I Que de charitbs inconnues
elle a aussi gliss6es discretement dans la main!

-

597 -

a Sa fin fut digne de sa vie. II me fut permis de
voir soeur Clery dans ses derniers moments. Alors que
ses sceurs avaient encore l'espoir d'une gu6rison possible, elle se savait condamn6e. Elle attendait la mort
dans une s6renit6 6mouvante, faisant a ses compagnes
ses dernieres recommandations, conservant jusqu'i la
derniere minute la pleine lucidit6 de sa pens&e...
( J'adresse a sa famille, aux religieuses de nos etablissements de bienfaisance et hospitaliers, 1'expression des condoleances de la municipalit6 et de la
Commission administrative du Bureau de bienfaisance.
i Sceur Cliry, au nom des pauvres, au nom de ceux
que vous avez secourus ou consoles, au nom de tous,
adieu! ,
La foule d6fila lentement, donnant un dernier geste
de paix, d'affection a la disparue, tandis que du chceur
des jeunes filles s'6levait le lent et triste Stabat
Mater.
VALFLEURY
M. FERNAND BERTRAND

Notre-Dame accueille dans un sourire ceux qui l'ont
servie. Lundi dernier, 7 avril, les cloches de Valfleury sonnaient comme aux jours de solennit6; le
carillon chantait l'AveMaris Stella, pendant qu'un long
cortege de pretres, de petits clercs, de religieuses de
tous ordres, d'enfants de Marie en voiles blancs, suivaient, en priant, le beau chemin des processions.
Aprbs le clerg6, le pasteur de la paroisse, tomb6 sur
son champ d'honneur, etait port6, comme en supreme
triomphe, sur les 6paules de ses paroissiens en deuil.
Les pr&tres, qu'il accueillit toujours avec tant de
cceur, ceux de Saint-Chamond, de Rive-de-Gier, de
Saint-H6and, ceux de Fourvibre, 6taient tous 1•.

- 598 Poor la derniere fois, il eatrait dans sa belle 6glise;
elle hii devait sa delicate parare, qu'il venait a peine
d'achever; toat irradi&e de lumiere, en cette journre
de printemps, elle semblait lui sourire comme pour le
remercier, et la Vierge noire abaissait sur ses restef,
mortels son doux regard.
Ave Maris Stella,felix caeli forta, continuaient le&
cloches; il I'avait demand6 lei-mame, comme dans un
pieux pressentiment, quelques jours auparavant::i Je
veux qu'a mes funitailles, disait-il, les cloches carillonnent I'Ave Maris Stella! Tout sera de classe
modeste; mais mes paroissiens seront la et je reposerai pros d'eux, dans le cimetiere de Valfleury. , II

adressait ces recommandations, quelques jours avant,
i un nouveau confrere qu'on lui envoyait de Paris,
M. Fontaine.
11 etait alors plein de sante; rien ne pouvait fairer

supposer la proche r6alisation de cet ktonnant pressentiment. Apr6s une retraite paroissiale, dont il

disait toute sa joie dans un article envoyb Lce journal
quelques heures avant sa mort, une fatigue legrre
survenait dans la nuit du mercredi au jeudi, et, au.
cours de la matinee du 3 avril, il exprimait son besoin
de dormir un pei; on le laissa quelques instants, mais
1'on revint bien vite; ii recitait les litanies dela Sainte
Vierge, levait les yeux vers le ciel et rendait le dernier
soupir.
Beati qai in Domino moriuntur! Combien elle est
vraie I'expression usitte dans le langage de l'glise
c It s'endormait dans le baiser du Seigneur! ,
Ce prtre pridestine avait etC un vigoureoux ouvrier

da bon Dieu, pour qui la lassitude ne comptait pas, et
qui avait su ne jamais s'arr6ter.
11 appartenait a une vaillante famille d'agricultetrs
de Briquenay, dans les Ardennes, presque de pays de
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chancelier Gerson, et i'on y comptait
chiffres : quatorze enfants, dont trois
etait mort cure de Savigny-sur-Aisne,
Reims; un autre avait 6et professeur
Peres

par les wmea.s
pretres. L'aia6
au diocese de
au collige des

Jbsuites i Reims; en I884, il y conduisait son

petit frere, Ag6 de onze ans, Fernand, f'avant-dernier.
Celui.ci allait bient6t au petit seminaire, ol il devenait
Pami de celui qui est aujourd'hui 1'6veque de Belley,
Mgr B6guin, puis au grand s6minaire de Reims.
Apres deux ans, il 6tait admis au seminaire des Missions des Peres Lazaristes.
Ordonna pretre en 1898, i vingt-trois ans, il ktait
d6signe pour la mission de Madagascar; 11 y restait
dix-sept ans, ne revenant qu'une fois en France pendant ce long ministire.
La guerre le surprit a Madagascar; ce ne fut qu'en
!915 que le voyage de Madagascar en France devint
possible. Le missionnaire fat envoyi comme brancardier an 8e corps d'armee, sur le front de Champagne.
Deux belles citations disent sa valeur. EvacuO pour
cause de maladie, il fut nommi aum6nier du 29 d'infanterie, dans la i69" division, pias a la 21a division.
Son courage, son entrain charmant faisaient I'admiration de tons; on ne s'adressait jamais inutilement a
lui, si Pon avait besoin d'un service, d'une giterie, de
tabac ou autres petits riens tres appr6cies dans la
ditresse g&nerale. Sa d&coration de la Croix de guerre
fat largement merit6e.
La guerre finic, ii fut attach iila risidence des
Pretres de la Mission a Lyon, aprbs un peu de repos i
l'orphelinat des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul d'Oullins. Ses qualitis d'ap6tre et d'administrateur le firent
bien vite nommer aux fonctions importantes de recteur da pelerinage de Valieury et curE de la paroisse.

Valfleury, si cher atoute la famille de saint Vincent

de Paul, fut pour lui un enchantement. Une 6glise
magnifique,'le beau domaine de la Vierge, des paroissiens fortement attaches a leurs traditions, des phlerins enthousiastes, tout 6tait fait pour r6pondre a la
vigueur de son zAle, et il se donna de toutes ses forces
au nouveau labeur.

Ce qui lui tenait au coeur, c'6tait de garder ces liens
de bonne intimit6 qui ont toujours uni le clerg6 du
diocese aux fils de saint Vincent de Paul; la cure de
Valfleury avait toujours 6t6 hospitalire a tous; les
pretres venaient y chercher un peu de bon r6pit aupres
de la Vierge vin6r6e, et cet aimable accueil a Wte
l'origine de vocations, d'apostolats f&conds. M. Bertrand n'avait rien n6glig6 pour d6velopper les belles
traditions, et les phlerinages devenaient, chaque
ann6e, plus nombreux.
Pour resserrer les liens, il avait r6alis6 un reve
longtemps caresse par ses predecesseurs, la creation
d'un bulletin appel6 l'Acko de Notre-Dame de Valflery,
oh l'On suivait pas a pas la vie intense du pllerinage.
La Croix de Saint-Chamond,I'Acko de Rive-de-Gier et
d'autres journaux de la region lui accordaient largement leur concours.
Un autre r&ve 6tait celui de la parure de son 6glise,
lui rendre, aprbs soixante-dix ans, la belle robe des
premiers jours, lui donner 1'6clat des illuminations
6lectriques. On parle, depuis longtemps, d'Mlectricit6 a
Valfleury, mais avec une patience inlassable. M. Bertrand avait r6solu d'un coup la question pourle service
de son 6glise, en installant un moteur et une dynamo
; la cure; et I'autel de la Vierge avait sa brillante
parure de lumiere, niais toujours avec gott et discr6tion, comme pour la restauration de l'eglise.
M. Bertrand avait d6sir6 tout d'abord une decoration
tres haute en couleur; la Commission diocksaine des

monuments religieux lui faisait observer que la beaut6
de la couleur 6tait donnee a son 6glise par ses vitraux
et ses riches boiseries; il comprit la port6e de ces
observations, se borna a accentuer la valeur de la
pierre, et c'est un charme aujourd'hui que ces murs
aux teintes chaudes, ces colonnes en grbs clair du
pays, ces chapiteaux et ces arcs calcaires laiteux, et
enfin les votftes a peine teintees d'azur. Tout cet
ensemble est si d6licatement nuanc6 que l'on ne peut
se lasser de contempler cette oeuvre, oh Pierre Bossan,
avant de batir Fourviere, avait mis tout l'elan de son
ame.
Bien d'autres r&ves hantaient 1'ime du vigilant
pasteur, qui avait a cceur non seulement son 6glise,
mais aussi les intre&ts temporels du pays, et dont
I'activit6 se portait partout avec bonheur. Aussi, ses
paroissiens l'aimaient beaucoup; ils l'ont prouv6 en
venant tous a ses funerailles, et bien des yeux se voilaient de larmes.
Nous avons eu le bonheur d'etre admis dans l'intimit6 de sa pens6e et de l'aider dans quelques-unes de
ses r6alisations; ayant v6cu au milieu de ces populations si attachantes par l'esprit de foi et la bont6 du
coeur, nous sentons vivement le deuil de la famille
mariale de Valfleury, et nous ne pouvons nous consoler qu'a la pens6e des d6vouements qui viendront
continuer son oeuvre, nous rappelant aussi cette
admirable parole que nous 16guait, en mourant, l'un de
ses pr6d6cesseurs, S. Gr. Mgr Faugier : , Le ciel est
un Fourviere plus beau ,; or, nous savions tous que le
pontife qui avait 6t6 si heureux d'etre le recteur de
nos deux grands sanctuaires lyonnais ne s6parait
jamais Fourviere de Valfleury.
Chanoine BERJAT,
Vice-recteur de Fourvibre.
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ITALIE
ROME
L'AUDIENCE PONTIFICALE
AUX ENFANTS DE MARIE IMMACULEE

Le Saint-Pkre a requ un nombreux groupe d'Enfants
de Marie Immaculie, accompagnies de Pratres de la
Mission et de Filles de la Charit6 de Saint-Vincentde-Paul. Elles 6taient environ huit cents, ayant a lear
tete M. Louis Alpi, Visiteur des Pr&tres de la Mission, avec d'autres confreres et un grand nombre de
Filles de la Charite, entourant les sup6rieures des
diverses maisons de Rome, comme celles du Transtevere, de Saint-Giovacchino, de S. Maria in Capella,
de la maison Torlonia, de S. Filippo, du Bambino
Gesu, etc., et la Mere Maurice, de la maison SainteMarthe.
Sa Saintet6 passa devant les groupes, ranges le long
de la salle Consistoriale et de la salle Clementine,
adressant de temps en temps quelques paroles paternelles anx jeunes filles, qui se serraient autour de
leurs bannieres. Pendant ce temps, an chceur exdcutait
le chant de la M4daille Miraculeuse d'Ecker.
Avant que le Saint-Pre flat monte a son tr6ne, on lai
presenta les dons, qui comprenaient, outre une obole
filiale, un artistique calice d'argent dor6, one echarpe,
enrichie de broderies d'or et des armes du Pontiie
regnant, du linge d'autel trýs fin, une belle nappe de
communion, ainsi qu'une medaille d'or expressement
envoy6e par la Superieure des Filles de la Charit6.
Sa Saintet6, apris avoir admir6 les dons et les avoir
vivement apprecibs, accepta une adresse present6e par
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Mile Maria Mannini, puis s'assit a son tr6ne et adressa

a l'assistance un paternel discours.
II dit que c'6tait un magnifique spectacle qui se
pr6sentait a ses yeux, un de ces beaux, tres beaux
spectacles qui, dans ce mnme lieu, se prcsentent
tres souvent a lui. Mais ii s'6tait rarement agi d'one
visite aussi m6morable que celle de ce jour. Aussi it
s'empressait de remercier pour les dons, pour la
midaille et pour I'obole. II remerciait de tous ces
dons magnifiques, parce que c'itaient de belles choses
en elles-m&mes, et que plus pr6cieuses encore les
avaient rendues les sentiments qui les accompagnaient;
mais plus que de tout le reste, il remerciait de ce
present qu'itait la visite de ses enfants, oi tons les
iges 6taient representbs. II remerciait les religieuses,
les bons Pares, et tons ceux qui avaient prdpar6 cette
belle audience. C'est avec une vraie consolation qu'il
avait lu la chaleureuse, I'affectueuse adresse, oi elles
se donnaient comme repr6sentant non seulement leur
Ccngregation, mais aussi toutes celles qui, comme
elles, combattent sous I'6tendard de.Marie Immaculee.
Son attente, disait-il, avait 6t6 depassee, et, a
mesure qu'il avait parcouru leurs rangs, sa satisfaction paternelle avait augment6. Aussi, c'est avec les
plus vifs sentiments qu'il les saluait et leur disait la
bienvenie dans la maison du pere, qui est par excellence la maison des ils. Elles itaient deux et trois
fois les bienvenues, puisqu'elles etaient venues sous
l'6tendard de l'Immacul6e, portant, sons leur voile

blanc, les sentiments les plus fervents de charit6.
d'esp&rance et de puret6 cileste, et revetus de la M-daille Miraculeuse, qui est, pour ainsi dire, ie sceaude
l'amour maternel si tendre de Marie pour nous. Elles
6taient venues, conduites par les fis et les files de
saint Vincent de Paul, l'admirable ap6tre de lacbarit,.
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le propagateur de la devotion a Marie. L'auguste
Pontife les remerciait de cet honneur rendu a Marie,
sous le titre qui represente sa beaut6 cileste, sa
purete, sa saintete.
II n'avait devant lui qu'une representation; elles
sont si nombreuses, en effet, celles qui sont groupies
sous le meme etendard, si nombreuses dans le monde,
celles qui, durant tout le temps du jubil6, touchant i
sa fin, ont bien voulu le c6elbrer ensemble avec lui.
Sa Saintet6 remerciait ses cheres enfants pour cette
immense vision de candeur et de puret6 qui couvrait
d6sormais toute la terre. II les remerciait aussi pour
avoir voulu, comme 1'indiquait leur presence, unir leur
centenaire a son cinquantenaire, leur jubil6 de cent
ans - son jubil6 de cinquante ans de sacerdoce et a
tous les 6venements qui ont conf6r6 tant d'importance
a ce m&me jubil6, comme par exemple, le soixantequinzieme anniversaire de la definition du dogme de
l'Immaculee Conception. Tout cela, le langage humain
l'appelle combinaison, hasard, comme si c'etait la
parole qui reunit, combine et fait se succeder les
6evnements; non, c'est la main de Dieu, le coeur et la
main de Marie.
C'est avec le cour plein de consolation, que le SaintPere disait vouloir leur accorder cette benediction
apostolique que ses enfants 6taient venues chercher.
II leur donnait toutes les b6endictions avec la plus
grande largesse, non seulement A celles qui etaient
pr6sentes, mais h toutes leurs soeurs de Rome, d'Italie
et du monde entier.
II b6nissait, en meme temps qu'elles, leurs saintes
resolutions d'une vie toujours plus digne des desirs
de la Sainte Vierge, d'une vie de purete, de piet6 et
d'ardent apostolat; apostolat de la bonne parole, du
bon exemple, de la vie; apostolat des bonnes ceuvres

et apostolat, possible a tous, parce que le plus facile a
la fois et le plus puissant, de la priere, a laquelle tout
est promis. Toutes ces intentions, le Saint-Pere voulait
les benir d'une maniere particulibre. II benissait done
leurs personnes, la famille, la maison, les int&rets de
chacun, toutes choses n6cessaires a la vie; certain
aussi d'interpr6ter leurs d6sirs de reconnaissance, il
b6nissait les bons fils et filles de saint Vincent de Paul,
qui les aidaient dans le chemin de la vie; enfin, il
benissait tout ce qu'elles avaient dans la pensee et
dans le coeur.
II donna ensuite des m6dailles, afin qu'elles fussent
distribu6es a chacune comme si le Pape les avait distribuees de sa propre main. Lorsque le Pape eut donn6
la 6n6diction apostolique, le chcur des jeunes filles
entonna l'Oremus pro Ponlifice, a trois voix, de Griesbachen, que le Saint-Phre 6couta avec beaucoup de
plaisir. Apres cela, il sortit de la salle, salu6 de tres
vifs applaudissements.
(Extrait de l'OsservatoreRomano, rz mars i930.)

PLAISANCE
LA REVUE c Divus THOMAS n
Nous avons sous les yeux, tout r6cemment arriv6,

le fascicule de d6cembre du Divus Thomas, de Plaisance, qui resume, dans son Index, le travail considerable de l'annee 1929.

Le caractere de ce p6riodique, le champ de ses
investigations, qui est la philosophie et la thiologie,
comme l'indique la couverture, et la langue de ses
articles, le latin principalement, avec le franjais et
l'italien, limitent nicessairement le nombre de ses
lecteurs. Aussi ne s'adressb-t-il pas a tous les hommes
d'itude; il vise tous les ecclisiastiques qui ont termin6
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le cours de leurs etudes philosophiques et thcologiques
et qui, adonn6s au soin des ames on A 1'enseignement
dans les s6minaires ou les colleges, ne disposent ni du
temps ni des moyens n&cessaires de se procurer livres
et revues qui les tiendraient au courant du progrbs
constant de la pens6e dans le domaine de la science
eccldsiastique.
Les divers numbros de l'ann6e 6coule contiennent
le relev6 court, mais complet, de pris de quatre cents
articles parus dans les revues les plus importantes et
les plus vari6es, un examen critique d'un grand nombre
d'autres publications de l'ann6e, une recension de tous
les ouvrages des sciences connexes avec la philosophic
et la thbologie, comme l'tcriture sainte, 1'Histoire
ecclesiastique, le Droit Canon, parfois aussi une 6tude
qui donne de tout un livre ou d'une oeuvre, m&me
volumineuse, une idee pleine et precise. La chronique
du mouvement scientifique de principaux pays du
monde et surtout de l'Europe est sufisante et dispense
de recourir A d'autres moyens d'information, puisqu'elle fait passer devant les yeux les efforts, les
resultats du travail de la pensee moderne mise au
service de la foi.
Cette partie, que nous appellerons extensive et

*compr6hensive de la revue, ne nuit en rien a la partie
de travail approfondi. Les articles d'6tudes, comme
les commentaires du texte du docteur Angblique, les
dissertations et les notes occupent Apen prbs lamoiti6
de ce volume de 700 pages. Ces articles, tres pond&r6s,
s'ils ne traitent pas toujours de choses neuves, ne.
manquent pas de relever les nouveaux points de vue
que la lutte contre les erreurs modernes, 1'6tude des
textes anciens et de la pensee changeante des auteurs
mettent parfois en lumiere. C'est pour cela que dans
Je present tome VII de la 30 sirie, 32e de la collection
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complete, on lit avec beaucoup de plaisir, les 6tudes
sur la grace de M. Neveut, C. M., les dissertations
philosophiques de A. Rossi, C. M., et theologiques
du professeur Bittremieux, ainsi que celles du docteur
Brinctine, de Garcia, M. C. I., de Bersani, C. M.,
de Courtois, .0. P., de Perrella, C. M., de Castagnoli,
C. M., de Van Hove, de Rohellec, de Spiecq, O. P.,
de Pirotta, O. P. et de Lumbreras, O. P. Longue
theorie de noms qui montre A quel point la famille
des collaborateurs de la revue est 6tendue et comprend
de penseurs et d'ecrivains illustres de toute nation,
de tout centre d'6tudes eccl6siastiques, du clergi seculier et regulier.
A la lecture de ce volume, nous avons constate
aussi avec satisfaction que le Divus Thomas ne repr6sente pas une 6cole servie de parti pris, mais est une
tribune libre, oh, pour I'amour de la v&rit6, des genies
illustres travaillent pour la seule verite.
C'est A cause de ce culte de la v6rite que la revue
s'est affirmee une source de lumiire, et qu'elle est
devenue l'honneur indiscute non seulement du college

Alberoni, dont les professeurs la dirigent, mais aussi
de l'Italie et de 1']glise. Elle va terminer la cinquantieme ann6e de sa fondation, qui eut lieu le 7 mars.
188o, A la suite de 1'Encyclique Aeterni Patris; il est
juste, i cette occasion, de se rejouir, avec ses directeurs.
actuels et ses r6dacteurs,pour la fid6lite a la doctrine
de saint Thomas et aux directives du Saint-Siege,.
maintenue en tout temps de Leon XIII a Pie XI, glorieusement r6gnant, Aqui est d6di6 le present volume,
en hommage pour I'heureux ev6nement de ses Noces
d'or sacerdotales.
(Extrait de l'OsservatoreRomano, 9 fevrier

g93o.)

ASIE
CHINE

PEKIN
M. PAUL DUTILLEUL

Paul Dutilleul naquit le i4juillet 1862, Cambrai,
dans ce dipartement du Nord oi la foi est si vivace,
les oeuvres si fortement organisies et les vocations
religieuses et sacerdotales tres nombreuses. II appartenait a une famille profond6ment chr6tienne.
En 1'ann6e 1885-I886, nous le trouvons an grand
s6minaire de Cambrai, faisant partie d'une commanaut6 de deux cent cinquante a trois cents s6minaristes, ou ses condisciples d'alors remarquaient d6ji
en lui, nous dit l'un d'eux, la pi6t6, la r6gularit6 et
la modestie, qui sont toujours resties sa note caract6ristique. Jusqu'i ses dernieres ann6es, il parlait
volontiers de certaines personnalites ecclsiastiques on
laiques qui sont la gloire religieuse du d6partement
du Nord, et qui avaient fait sur le s6minariste et le
jeune pretre une impression profonde. II avait, de son
diocese de Cambrai, une juste et 16gitime fierti, qu'il
plagait dans la physionomie et la f6conditi religieuses
de cette contree, oh sa famille prenait d'ailleurs largement sa part.
I1 garda, au reste, toujours une aimable propension
& parler des saintes ames qu'il avait rencontries an
cours de sa vie, soit dans ses conversations, soit dans

ses directions spirituelles ou ses instructions au
seminaire interne.
Paul Dutilleul avait fait ses etudes secondaires au
college Notre-Dame-des-Victoires de Roubaix et au
petit s6minaire de Cambrai. Ordonn6 pretre a Cambrai,
le 29 juin 1886, il revint comme professeur au college
Notre-Dame-des-Victoires de Roubaix, d'abord avant
son ordination, d'octobre 1881 a aoit 1884; puis, une
fois pretre, de juillet 1886 & novembre 1897.
Enfin, a l'Fge de trente-cinq ans, il ktait recu dans
la Congr6gation de la Mission, le 6 novembre 1897, A
Paris. Place a Wernouth, en Hollande, il y emit ses
voeux le 7 novembre 1899.
Apres ses veux, le professorat qu'il aimait le reprit.
II avait, d'ailleurs, pour cette fonction, de remarquables
aptitudes intellectuelles et morales, et il la remplit au
petit seminaire de Wernouth, de 1898 a 1902. C'est
alors, que, realisant dans 1'ige m6r un reve de sa
jeunesse, il resolut de venir en Chine, probablement
encourage a demander la Chine par la trag6die sanglante de 19oo, comme plusieurs autres le furent,
missionnaires et religieuses, pour aller remplacer
ceux qui etaient tomb6s, en grand nombre, dans cette
memorable tourmente.
II y a des risques de sante et d'autres i se transplanter en Chine apres quarante ans. Le P. Dutilleul
eut de la peine a s'initier s6rieusement k l'etude du
chinois. 11 fit, du moins, pour cela des efforts louables
et 6difiants. II aima de tout son coeur la Chine et les
Chinois, et ne parut jamais subir, A cet 6gard, de
d6ceptions ni d'amertumes. Ame foncierement bonne
et charitable, d'une fraicheur et d'une candeur de
sentiments qui faisaient parfois sourire aimablement
ses confreres, it recolta l'affection qu'il donna largement autour de lui. Le c6lbre frere Barriire, de la
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procare de Shanghai, de 14gendaire m6moire, qui k
connut beaucoup dans le Sud, 1'appelait la Mamas
Dutilleal.
Et c'est bien le mot qui le peint dans ses rapports
avec les sn6inaristes du sminaire interne a Tchousan
et a Kiashing, de 19-2 a 1909, puis au s6minaire
interne de Chala, de t109 a 1913.

Incorpor6 ensuite la Mission de Pkkin, vicaire de
Takeout'oen, avec Mgr de Vienae comme cure, il
rentra bient6t-dans la voie pour laquelle tout son
pass6 I'avait pr6par6; il devenait professeur au grand
s9minaire du P-tang, puis directeur du grand siminaire en 1916. Depuis letransfert du grand s6minaire
i Chala en 1923, M. Dutilleul 6tait, pour ainsi dire, .
la retraite, mais c'6tait une retraite f6conde et active.
il r6alisait presque l'idial du confesseur de pr&tres
que le P. Tissot souhaitait et d6crivait dans ses
retraites eccl6siastiques : 4 Charge d'ans, bon comme
du bon pain, toujours chez lui, saint comme on ange,
muet comme une carpe. ) De toute son ame, il aimait
les pr&tres. II profitait de toutes les occasions pour
realiser des actes de charit6, a l'imitation de son pere
saint Vincent, particaulirrement pour des enfants et
des jeunes gens qui reussissaient a l'intresser a leur
misere. II inscrivait leur nom sur une liste, au-dessous
d'un tableau de sainte The6rse, de l'Enfant--Jsurs,
jusqu'& ce qu'il leur eat trouv6 un gite et .un emploi,
et ii aimait a raconter les consolations que lui.procurait ce ministire charitable.
Dans-les derniEres ann6es, il se donna tout entier &
l'ceuvre de l'Union Aposiolique, qu'il introduisit 1n

Chine. Mgr Lambrand, directeur gtniral de l'ceuvre,
l'avait nomm6 son assistant g6nbral pour la Chine; il
travailla activement a propager cette ceuvre tres
opportune; il recrata de nombreuses adh6sions parmi
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Jes missionnaires europ6ens et les pretres chinois.
Mgr Trudon Jans, ricemment tomb6 sous le coup des
brigands, 6tait l'un des adherents et des propagateurs.
M. Dutilleul fut tres encourage A cela par l'amitib que
lui temoigna toujours Son Excellence Monseigneur le
D66lgu6 apostolique.
II avait fond6 une feuille trimestrielle, I'Uxio apostolica, envoybe gratuitement aux adherents de l'oeuvre,
pour laquelle les encouragements et l'appui de Mgr Fabrogues lui avaient 6td tres pr6cieux et 1'avaient beaucoup touch6. Tout fait espirer d'ailleurs que 1'oeuvre
continuera, maintenant que l'initiateur est disparu.
Tout le monde savait, A Pekin, la d6votion tendre,
affectueuse, presque fraternelle que le P. Dutileul
professait pour sainte Therese de l'Enfant-Jesus; en
correspondance frbquente avec le Carmel de Lisieux,
il avait m&me annoac, son dessein de faire publier,
-avec l'aide des pretres chinois membres de l'Union
Apostolique, un recueil, en chinois, des faveurs deja
nombreuses obtenues par sainte Thirise de 1'EnfantJ6sus, sous le titre de " Pluie de Roses en Chine ,;
et nous pouvons esperer qu'il continuera au Ciel, -

oit

nous ne doutons pas que le bon Dieu I'admette bient6t,
si ce n'est deja fait - son r6le officienx de ministre
de Chine aupres de la petite Reine, pour qu'elle continue plus que jamais a intiresser la bont6 et la puissance divines a la prosp6riti et A la paix des Missions
de Chine et A la protection des missionnaires.
Dc6d6d paisiblement Al'h6pital Saint-Vincent, apres
avoir recu pieusement tous les sacrements, le bon
P. Dutiileul fut inhumd a Chala, au lendemain des
fetes du Jubil sacerdotal du Saint-Pire, A la preparation desquelles il s'int&ressa joyeusement, malgrd la
maladie. Une nombretse assistance de pr&tres, de
seminaristes et de religieuses I'accompagna au cime-
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tiere de Chala. Monseigneur le D616gue apostolique,
qui venait a ce moment-la m&me d'achever une nombreuse ordination au seminaire, alla, par sa presence
pros de la tombe, joindre ses prieres a celles des amis
du P. Dutilleul et dire sa sympathie pour ce bon
prktre, vrai fils de saint Vincent.

Ph. C.
(Le Bulletin catholique de Pdkin, janvier 1930.)
M. GR9GOIRE LOU

La tombe de M. Dutilleul 6tait A peine ferm6e
depuis deux mois qu'un nouveau deuil est venu
frapper la Mission de P6kin, en la piersonne de son
doyen d'&ge, du v6n6rable M. Gr6goire Lou, dont la
robuste constitution semblait d6fier les ann6es accumul6es sur ses 6paules. C'est le 25 f6vrier, A l'h6pital
Saint-Vincent et apres une assez courte maladie, que
s'est 6teint ce pieux enfant de saint Vincent, que
nous ne voulons pas laisser partir sans lui donner un
dernier salut.
M. Lou naquit le 14avril i85o, dans une petite, mais
tres ancienne, chretient6 de l'ouest de F6kin, a
Tzaokotchoang. 11 avait done dix ans en 1860, quand
les troupes anglo-francaises entrerent a P6kin; et ii
avait gard6 la m6moire visuelle des colonnes de fum6e
produites par 1'incendie du palais dl't6, ainsi que
le souvenir de l'immense soulagement 6prouv6 au
sein de la chr6tient6 parl'octroi de laliberti religieuse.
Ii commenca ses 6tudes au vieux P6tang, sous Mgr
Mouly, et les acheva sous Mgr Delaplace, qui lui
confira 1'onction sacerdotale le 19 mars 1876.
Nous ne le suivrons pas a travers les vingt et plus
de postes successivement occup6s pendant sa carri&re
sacerdotale et diss6min6s dans ce qui constitue actuel-

- 613 -

lement les vicariats de Pekin, Tientsin, Paotingfou,
Youngpingfou, Suanhouafou et Ankouo, mais qui
alors faisaient tous partie de la mission de P6kin.
Seize ans apres son ordination, il demanda, ou
plut6t redemanda, a entrer dans la famille de saint
Vincent. Un vieux registre le mentionne en ces
termes: Antea jam pluries petiveral istud beneplacitum
ab lllustrissimoDD. Delaplace, C. M., qui non negaverat,
sed ad tempus remiserat. Sa demande fut agrb6e par
Mgr Sarthou et il commenga son s6minaire interne
au PNtang, en novembre 1892. I y prononca ses engagements perp6tuels le 29 novembre 1894.
En 1896, il est collaborateur de M. Garrigues, au
Toungtang, qu'il quittait deux ans apres pour aller
prendre la direction de la paroisse de Kaokiatchoang
(Patchow), ce qui lui valut d'chapper au sort du
saint cure de Saint-Joseph. Mais ce fut pour assister,
en cet 6ti de rgoo. a la destruction de ses chretientes,
au massacre de ses religieuses Jos6phines et a 1'extermination de ses ouailles.
Pourlui, il rbussit a 6clapper au couteau des Boxeurs
et a trouver asile dans le quartier des Legations
6trangeres, sous la protection des detachements
europ6ens.
Six mois apres, M. Lou rentrait A Kaokiatchoang,
pour essayer de rassembler les restes de son troupeai
et y relever les ruines accumules par ces deux terribles mois de Boxe.
Deux ans plus tard ( 9o2), nous Ie retrouvons dans
un autre Kaokiatchoang, celui de Lyhsien. La aussi,
ii y avait des ruines a relever : 1'6glise actuelle .fut
construite par M. Lou sur le module de celle de
Paotingfou.
Apres un second s6jour au s6minaire du P6tang,
alors dirig6 par M. Guilloux, il est envoy6 dans la
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paroisse de Saint-Louis, a Tientsin, jusqu'en 1912,

date A laquelle il est rappele a Pekih pour ressusciter
la vieille paroisse de N.-D. des Douleurs, fond6e par
le lazariste Pedrini, et relever les ruiaes de I'eglise,
recemment arros&e du sang d'un autre fils de saint
Vincent, M. Dor6. Toutefois, la reconstruction materielle de 1'6glise fut 'ceavre de M. Selinka.
M. Lou administra la paroisse du Sitang pendant
douze ans, jusqu'au moment oit l'age et les infirmitks
l'obligtrent i cider sa place a des mains plus valides
et lui imposereat un repos bien meritt. Retire i
Tchengfousse, puis au Pitang, M. Lou eut, en 1926,
la joie de cilbrer ses noces d'or sacerdotales; et le
Bulletin de Pikin relata en son temps (1926, p. 120o
le souvenir de cette fete de famille, relativement tris
rare et A laquelle il fat fort sensible.
Au cours de sa longue carriere, M- Lou n'exerja
pas seulement son activiti dans le ministere paroissial, il embraspa egalement les occupations intellectuelles. A cause de ses aptitudes, il fut appelk, a
deux reprises, a enseigner an petit siminaire. Entre
temps, il traduisit en chinois les Vertus de saist
Vincent, par Maynard, plusieurs petites brochures
pieuses, et les derniers chapitres du Catictisme de
Rodez, dont la mort avait empech6 M. Ho Paul
d'achever ia traduction.
Toute sa vie, M. Lou fat wn pretre respectable,
laborieux et r6gulier; il avait garde 1'empreinte de
1'6ducation familiale, si profondiment chritienne, de
I'6poque oi il vint au monde. Cette empreinte, joiate
. un patriotisme ardent, avait t6 telle qu'elle lai
enleva en partie t'elan et les audaces apostoliques et
1'emp&cha souvent de voir, a travers les imperfections
inavitables des debuts de toute ,vangilisation, i- bien
xrel et merveilleux qui s'accomplissait sons ses yeux
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et de readre pleine justice au murite de ceux qui
l'op6raient.
Avec M. Lou disparait, .i Pikin, le dernier timoin
de la gineration qui avait vecu sons Ie x6gime de da
perscution et assist it la resurrection de l'•glise en
Chine. Un mot fera comprendre le cheinin parcourn
pendant cette vie d'un seul homme : lorsque M.
Gr6goire Lou entra au s6minaire de Pitang, son
6vique, Mgr Mouly, administrait un pen plus de
20000 fidiles. Sur ce meme territoire, on en compte
actueliement 5ooggo! Ce regard r6trospectif justifie
beaucoup de chases et console de pas mal d'autres.
Que Dien en soit remercih ct, avec lai, les humbles
ouvriers qui ont kt6 ses instruments, an nombre desquels M. Lou a occupl on rang honorable pendant
plus d'-n demi-siecle!
J.-M. PLANCHET,
i. p. d. 1. M.
(Le Bulletin catholique de Pdkin, mars 1930.)

TCIOUO-TCH EOU
LES BONS LARRONS

I. -

Le Pardon et TAppel de Dieu

En Chine, les prisons sont des endroits bien clos,
d'oi, plus qu'ailleurs, les ktrangers, surtout les missionnaires, sont 6cart6s. Les gal6riens chiois sont si
m6prishs, ils sont jug6s si peu dignes de considration, que vouloir se pencher sur leurs miseres, c'est,
nous disent nos propres chretiens, nous soiller nousmmes!
Les ils de saint Vincent, lui qui le premier, dans
le grand siecle, se d6pensa poor les galriens, ne
peavent imiter, malgr, les prejug&s des chretiens et
paens chinois de Tchouo-tchkou, le pr6tre d'Israel ni
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le levite juif qui passerent leur chemin sans porter
secours i leur prochain.
Ces formats, eux, le rebut de la societe, les bannis
du monde chinois, sont, pent-on dire, sans sortir de
leur prison, venus a nous, sans que nous ayons fait
quoi que ce soit pour evangeliser une terre qui paraissait inculte.
Comment cela s'est-il fait?
La transformation interieure des convertis, c'est le
secret de Dieu.
Pour les circonstances qui font la trame de cette
affaire : une prison entiere (une centaine d'individus)
qui vient d'elle-meme au Christ, je vais vous dire ce
que je puis en dire.
Puisque le bon Dieu ne pouvait trouver parmi les
siens une ame assez digagee du sens paien 6goiste,
qui fait fuir les gens de bas itage, les enchain6s, les
tar6s de la soci6te, il jeta ses regards hors de la
famille. II a choisi parmi les fonctionnaires de la
prison un paien, etranger au pays, un sudiste, le prophite de la bonne nouvelle : c Paix aux hommes de
bonne volont ! ,
C'est un tout jeune homme. Il y a un an, apres le
siege de la ville, il avait 6te charge de la surveillance
des prisonniers qui 6taient venus reprendre place dans
la prison r6par&e. Specialement, il devait faire respecter le reglemeht, et, surtout, par des exhortations,
maintenir la concorde entre gardiens et gal6riens.
Tres studieux, il cherchait, dans les livres qu'il
voyait, ces exhortations.
Personae ne le guidait dans sa recherche d'arguments propres a diminuer, chez ses patients, la haine
et I'esprit de revolte.
Dieu, qui est le maitre des cceurs, voulut que ce jeune
paien eut, un certain soir, un livre chretien
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a L'Examen de la vraie doctrine, comparie avec les
fausses croyances de Chine. n
Ce fut t le coup de foudre ) pour ce cceur droit,
quoique encore paien. Bien que gel6ier, done en
quelque sorte le garde-chiourme hai par les prisonniers, il compatit de tout son coeur a I'Ntat miserable
de ceux-ci. Or, dans ce livre catholique, il trouve de
quoi consoler des malheureux, de quoi calmer leur
revolte secrete. Iminmdiatement, il entre en relations
avec les missionnaires. 11 s'int&resse a tout ce qui est
de notre religion, tant elle l'attire. II vient assidiment
A l'gglise. Aux pr6dications, aux cat6chismes, il est
la, au milieu des fidles, attentif, respectueux. Souvent, il vient au Pere demander plus de lumiere. II
veut croire.
Dans la prison de Tchouo-tchiou, sans 6tre baptise,
-il se fait le nouveau saint Paul des prisonniers. II
preche, ii explique le cat6chisme, dont les premiers
livres sont, par ses soins, entre les mains de nombreux
gal6riens. 11 dicouvre les mieux disposes. II sait faire
lever dans des ceurs oh le crime, an moins le mal,
avait fait son royaume, une pens6e de repentir.
Au d6but de d6cembre 1928, il nous annonce avec
joie que plus de trente detenus veulent etudier skrieusement la doctrine. Ils esperent tous le bapteme, car
le bapt6me est devenu, pour eux,l'espoir de leur existence perdue pour ce monde.
Les difficult6s que rencontre le paien, devenu ap6tre
de Dieu, sont nombreuses. II faut la foi pour la donner
aux autres. Cela le fait douter de lui. II veut qu'un
missionnaire p6netre dans la prison, y seme d'une
facon autorisbe le bon grain de l'Pvangile. Adroitement, il tourne tous les obstacles; et, enfin, le o1 decembre 1928, il invite M. C6ny, directeur de la Mission,
a exposer la doctrine aux forcats.
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Le temps &tait mesur6, ce dimanche d« d&Cht de
d6cembre. Dans la prison, le reglement ne permet
qu'une demi-heure, pour grouper, par extraordinaire,
une trentaine de prisonniers dans ine salle du bagne.
C'est une salie de travail, encombrte de machines i
faire des savates on a faconner les specialitis des
prisons d'Etat.
Debout sur l'estrade du garde-chiourme, le missionnaire parle de la misericorde de Dieu, de l'immense
bont6 de J&sus. Ce Jesus qui, en pardomnant an larron
penitent, en a fait le premier 1lu du ciel, l'envoie,lui,
son missionnaire, les consoler en son nora.
u Lui qui 6tait innocent, il a bien vonlu soaffrir vos
propres tourments. Voas avez des fers, il les a portis;
vous etes en prison, vous y souffrez l'opprobre et les
peines, il y a &t6, il a conna injustement le m6pris,
I'insulte et les souffrances. 11 a et6 plus loin, pour
r6parer les fautes, non les siennes, mais celles des
autres, meme de ses enneais, il est mort sur an gibet.
u C'est pour vous montrer,

a vous sp6cialement, la

force de la patience.Quand bien m&me la tere entiere,
vos freres de race sembleraient vous maudire, sait
que vous ayez troubi leur quietude, soit que, par
folie on par faiblesse, vous ayez commis des actes qui
leur font croire qu'il faut se prot6ger de vous comme
de b&tes nuisibles qu'on enferme, n'oubliez pas, si vous
le savez, et si vous ne le savez pas, apprenez-le, qu'il

y a va Dien qui peat, qui vent vous pardonner. Ce
pardo no'est pas pour les malhenreuses annees qae
vous avez encore a vivre, mais pour 1'6ternit. Tout
depend de votre coeur. Si ce ceuur, de par votre voloath, toujours libre malgr6 vos fers, regrette ses
fautes, Dieu lui pardonnera et lei fera l'incroyable
faveur de faire de vous ses amis.
<t L'histoire de l'Aglise, de cette soci&t6 qui, en
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Chine, est connue sous le titre de Soci6te du vrai
Dien, est remplie de faits ou des hommes de tous les
Ages, de toutes les conditions, qui, comme vous,
-'6taient tromp6s dans la vie, grace a Dieu se sont
rIgen6r6s.
( Ils avaient connu le mal et l'avaient fait; mais,touchbs par Dieu, ils ont connu le repentir. Un jour, ils
ont, dans le cceur, fait, comme vous, la promesse de se
racheter, de devenir bons. Et ils sont devenus des
saints, c'est-a-dire des amis de Dieu, point que vous
voulez tons atteindre. Nombreux sont les hommes qui,
dans les prisons, ont sn transformer les souffrances
de l'internement, les rigueurs de la pinible station
dans les cellules, en mdrites. Vous pouvez tous les
imiter, rendre, en vous faisant chr6tiens, en pratiquant
la loi de Dien, vos peines fructueuses pour l'autre vie,
<que vous n'avez pas encore git6e ou compromise. )
La description de la consolante doctrine catholique,
de l'ime immortelle, sa beaut6, la facilit6 de la sauver,
tout leur a 6t6 expos6 simplement avec plus de foi que
d'emphase, la lazariste. La dignit6 du titre d'enfant
de Dieu que nous donne le bapt&me, la libert6 de
notre volont6 firent le sujet des conferences qui suivirent.
Et, depuis cette premiere predication, chaque dimanche, plus de quatre-vingts prisonniers se pressaient
pour ecouter la parole de Dieu. Les tetes rasees de ces
heureux gal6riens 6taient dressees. Jamais auditoire
ne fut plus attentif. Ces formats 6taient si pres de la
revolte. Peu a peu, dimanche par dimanche, les traits
durs de leurs masques tragiques ou h6b6tis se detendaient. II y avait moins de haine, de mdchancet6.
L'oeuvre de Dieu, l'influence de la grice s'op&rait visiblement. Et le missionnaire devint I'attendu.
A genoux, avec des inflexions de voix d'hommes
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qui implorent, ils demanderent, au debut de septembre 1929, c'est-A-dire dix mois apres les premieres
instructions de cat6chisme, le bapt6me. L'6mouvante
scene se renouvela plusieurs fois.
Soixante 6taient bien instruits. Apr s l'1preuve, le
12 octobre, ils 6taient baptisis. Le bapteme fut requ
dans la prison. Quatre forqats malades furent instruits
pendant qu'on les soignait a l'infirmerie et baptis6s
aprbs.
Tous furent baptis6s sous le patronage de saint Paul
dans les fers. Les missionnaires preparent, dans cette
prison, soixante-dix nouveaux chretiens pour faire
leur premiere communion. A Noel, Notre-Seigneur
descendra dans ces limbes.
Les mandarins charges de la prison se sont succedi. Le changement a toujours nui la pr6dication,
il fallait vaincre la repugnance du nouveau venu a
laisser pbn6trer des &trangers dans les cellules.
Maintenant, les visites des missionnaires semblent
necessaires. On les fait appeler souvent. Celui qui est
charge des malades voit toutes les chaines tomber,
afin qu'il p6netre dans les ge6les.
Les visages ne sont plus sombres. A la vue des
barbes grises ou noires des prktres, ils paraissent heareux. Le titre de " Pere ), les forcats nous le donnent
avec tant d'ilan! Surtout depuis le bapt&me des
malades, le mouvement des conversions est tel qu'a
quelques exceptions, toute la prison est, peut-on dire,
une communauti chr6tienne.
Pour le jeune missionnaire qui 6crit ces lignes,
avoir, sous le bombardement de la ville, trois mois
complets, dit journellement la sainte messe sons terre,
tandis qu'au-dessus de I'abri, lea canons et les avions
d6truisaient 1'6glise et tons les bitiments de la vaste
residence, cela 6tait une faveur particulibre de Dieu.
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Mais, deux ans apres, c616brer le saint sacrifice dans
un bagne, et y donner la sainte communion a prbs de
quatre-vingts chritiens baptises depuis peu, est un
bonheur plus grand encore.
N'est-ce pas une grande consolation de descendre
dans les enfers chinois et d'y faire en petit ce que
faisait saint Vincent de Paul et son premier disciple,
M. Portail, pr:s des gal6riens de France ?
Avec quelque impatience, tout en parcourant les
villages pour y faire mission, le jeune pr6tre se pr6pare a mieux mbriter cette joie.
Entre deux missions, il revolt les prisonniers. Avec
eux il parle du beau jour de Noel, jour fix6 pour
leur premiere communion. L'instruction religieuse
continue. 11 faut etre si pur pour recevoir Dieu, la
puret6 m6me 1 Les prisonniers comprennent de plus
en plus, et c'est pourquoi leur attitude est pieuse,
recueillie, quand on leur developpe le dogme d'un
Dieu si bon qu'il s'est fait notre nourriture pour mieux
nous aimer et ne faire qu'un coeur avec nous.
2. -

La premikre confession des Bons Larrons

Tout semblait pret pour la veille de la Nativit6 du
R6dempteur. Le jour de Noel, le Sauveur allait pouvoir descendre sur l'autel improvise, dresse dans le
bagne, tout comme il le fif en terre de Juda,.pres de
la minuscule cit6 de Bethl6em.
Mais le bon Dieu voulait un delai. L'avant-veille
de la grande fete, la grippe, qui en France a 6t6, je
ne sais trop pourquoi, naturalisee espagnole, et qui,
ici, n'a plus cette 6tiquette un peu desobligeante
pour les compatriotes si g6n6reux et si croyants de la
grande sainte Th6rese d'Avila, cette grippe est venue
quasi clouer au lit M. CUny et le vicaire chinois.
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Par la volont6 de Dieu, j'etais done devenu le
a Laissi pour compte , de Mile la grippe, et aussi le
bouche-trou du grand vide que faisaient le Directeur
et son expert vicaire chinois indisponibles.
Les murs de notre 6glise mutil&e, dont les breches,
faute d'argent, sont encore obstru6es avec de la boue
nal liie, ne me faisaient-ils pas la leqon?
( Autrefois, i la place de cette vilaine terre sichee,
que le froid craquelle, nous avions des briques regulibres, une parure de peintures et de dessins, dont
6tait tres fier notre cure et architecte. Et tonte l'6glise
ajoutait : Les obus du dictateur Tchangso-lin qui n'a
attendu que six mois poar subir le terrible chitiment de Diet : etre la victime d'un attentat, dans sa
propre province, sur son train particulier,mis en pieces
par une explosion de bombe, et cela pour m'avoir
presque .dtruite I Le svelte clocher surmont6 d'une
croix qui, a dix lis i la ronde, annoncait que j'itais
sacrie, inviolable, n'a pas empech6 les obus de cet
homme impie de faire dans mes flancs d'inormes vides;
et tu les a remplis avec de la terre humide, une boue
prise n'importe oij. Pour ce qui arrive i la paroisse
de Tcho-tcho, les gros vides produits par la maladie
serieuse de ses deux meilleurs pretres sont aujourd'hui remplis vaille que vaille; et tu es la boue grossibre dont se sert Dieu pour cette action. n
Seul, debordi par un afflux inaccoutumi des chritiens des villages, il m'etait impossible d'6couter, A la
prison, les tontes premieres confessions de plus de
soixante-dix forgats.
Egalement, il fallait renoncer a dire la sainte messe
en plein bagne. Nos nouveaux KBons Larrons a n'ont
pu devenir les imitateurs des pktres des collines de
Juda qui adorArent Itdivin Enfant i la creche.
Leur premiere confession et leur premiere comma-
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nion durent 6tre renvoybes jusqu'apres l'Epiphanie
d<e 1930.

Des le jour oii il put se lever, M. Ceny a agi en vue
de mieux pr6parer ces pauvres d6tenus au grand
acte. Les difficultis pour dire la sainte messe dans la
prison paraissaient grossir a mesure que nous approchions du jour fixe. Faire des predications dans la
salle de travail, aux heures de repos, c'est-i-dire
* 'apres-midi des dimanches, cela 6tait, pour nous,
devenu relativement facile; mais dans cette m&me
salle, A une heure oi la prison va devenir une ruche
laboriepse, quoique silencieuse, grouper des prisonniers, leur laisser assez de liberte pour suivre le saint
sacrifice et venir a la table sainte, le reglement de la
prison semblait rendre la chose bien difficile. Le
bon Dieu a touch6 le cceur du mandarin, directeur du
bagne. Et pour une fois, il a fermi les yeux sur
l'accroc fait a la consigne severe des ge6les et des
locaux des forqats.
Le 7 janvier 1930, trois missionnaires, afin que les
gebliers ne se plaignent pas trop du travail suppl6mentaire que nous leur imposions, en moins d'une
heure et demie, durent preparer a la confession et
confesser soixante-huit forcats. Une soixantaine
6taient admis a la communion. Les malades et quelques travailleurs avaient bt6 dans l'impossibilit6 de se
confesser.
La confession a eu lieu dans une grande salle froide,
glaciale meme, oit les prisonniers arrivaient par
escouade de chaines.
Ils se tenaient il'un des quatre coins. Puis ils pouvaient aller un par un, vers on des trois pretres qui
attendaient dans les autres coins. Accroupis, presque
sans bruit, taut ils sont accoutumes au silence de parole
et d'action, ils se confesserent.
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C'6tait leur premiere confession. II y en avait beaucoup d'6mus. Ils osaient me prendre les mains. Les
pauvres gens! la grice les touchait. Depuis leur bapteme, en octobre 1929, pour la plupart, la vie de prison
n'a &t6 qu'une vie bienheureuse de p6nitence, d'acquisition de merites nombreux. Les effets des predications,
bien suivies, 6taient consolants.
Un de nos suivants, brave homme, mais rempli de
prejuges a l'1gard des prisonniers, n'avait jamais
voulu pin6trer avec nous dans le bagne. »,Le Pere C6ny
a bon coeur, mais il sera trompb par ces hommes tares n,
disait-il franchement. Le jeune boy qui m'accompagne
toujours au chevet des prisonniers malades lui a caus6
souvent de l'excellente impression que lui font les
convertis des ge6les; c'est pourquoi le jour de leur
confession, il nous a suivis pour nous aider. Et nos
bons larrons ont gagn6 leur cause, puisqu'il avouait
sincerement qu'il ne doutait plus de leur conversion
actuelle.
Le matin, le jour de la premiere communion allait
bient6t paraitre.
3. -

La premikre communion de soixante-trois bagnards

Le 8 janvier, le service de surveillance et de proprete ne permet a nos gens l'appret de l'autel et de la
salle qu'apres huit heures du matin. Pour accomplir
toutes les ceremonies, on ne donne qu'une petite heure.
A huit heures et demie, rapidement notre pr6paration se fait. Les prisonniers chr6tiens, en file, viennent
dans la salle. Is s'agenouillent sur les briques.
La messe du bagne commence.
Les bagnards chretiens, pour la premiere fois dans
leur vie, r6citent les prieres des enfants de Dieu.
Jamaisil n'a &t6possible de leur apprendre a chanter
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correctement les prieres, comme c'est la coutume en
Chine. Partout, dans la prison, le silence est rigoureusement garde. Le jour de leur premiere communion, en regardant leur cat6chisme, ces hommes chantent avec assez d'ensemble, guid6s par notre sacristain, qui dirige les prieres.
Au bas de l'autel, pendant que tous les assistants
se signent, je commence la premiere messe des
bagnards chinois. Pour eux, qui viennent presque
des derniers bas-fonds vers Dieu, avec plus de foi,
de ferveur que d'habitude, je demande que Dieu luimeme prepare leurs coeurs pour y venir;
qu'll les s6pare desormais des hommes iniques et
trompeurs;
qu'il 6te toutes leurs fautes, afin qu'avec des coeurs
purifies, ils regoivent le bon Maitre, J6sus, refuge et
salut des picheurs repentants;
qu'il les conduise i son tabernacle, au c6leste banquet de l'Eucharistie.
Au Credo, comme a l'evangile; le cliquetis des
chaines m'annonce que tous se levent pour suivre la
liturgie de la messe. Le Credo est chant6 avec beaucoup d'expression. La voix des prisonniers, que,
depuis longtemps, ils ne laissent filtrer qu'en chuchotements, ils la donnent, pleine, vibrante a ce moment
de la recitation des Actes des Ap6tres.
SAu Memento des vivants, la pensee se concentre pour
prier, afin que Dieu donne a ces convertis la pers&6rance dans la foi et le bien. Et la messe continue.
Avant I'6elvation, M. C6ny, qui aide les premiers
communiants, les avertit de se disposer A faire un vrai
acte d'adoration : ( C'est le Dieu de mis6ricorde, le
Dieu de votre pardon, qui descend vers vous; adorons-le
de tout notre coeur. Y
Apres l'6levation, le chant en chinois, que les vieux
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chr-tiens, surtout a Pikin, chantent avec tant de foi
expansive, retentit dans cette prison, habituellement
silencieuse, muette. Nos forqats en coanaissent le
sens; aussi la ferveur ne fait pas d6faut.
Le c6elbrant vient de prendre le pricieux Sang; Ie
bruit des chaines qui se choquent se mle alors au son
des voix qui prient.
Les boas larrons vont a Jesus.
Pres de l'autel, une dizaine d'eatre eux, pieusement,
se mettent . genoux. Les mains tendues sons la nappe
blanche, its mendient le pain de vie poor leur ame
devenue chritienne.
Et le divin prisonnier de Caiphe et de Pilate daigne
non seulement se pencher vers eux, mais il veut se
donner ; eux.
Sans aucun d6sordre, malgr~ les entraves des fers,
tour i tour, les communiants s*agenonillent, reqoivent
leur Dieu et se levent, les mains jointes, pour rejoiadre
leur place. Is out, au moins quelques-uns, des manikres
an peu gauches; 'mais janmais de la vie ils n'oat vu
communier. La preparation, quoique faite par les
pritres eux -mmes, i cause du rglement de la prison,
n'a pu itre individuelle. Bien des petits a a-c6t6s o
du grand acte leur ichappaient.
L'action de grices dut etre bies courte; les ge6liers
attendaient. En intensiti, elle semble avoir compensk
ia bri-vet6 du temps. L'oraison dominicale et la salutation angelique, que toes saveat bien, avaient la
tonalite des jours de f&te.
M. Ceny trouvait que le visage de qnelques communiants 6tait transformi. Je ne doate pas que le Mattre
ne soit assez puissant pour avoir fait'cette transformation.
Des bienfaitrices de P6kin ont bien voulu, la, veille
de Noel, nous envoyer un gros paquet pour lea pri-

-

627 -

sonniers, qui, d'eux-m&mes, sons la tooche divine,
se sont faits chr6tiens. Pour cacher la grosse part
qu'elles prenaient i notre ceuvre, elles ont voulu nousenvoyer leurs dons, an nom de sainte Th&rese de l'Enfant-J6sus, en souvenir de Pranzini, le fameux criminel
qui, a l'u!lime minute, a obtenu la grace supreme du
repentir final.
Les prisonniers, touches de ces dons inattendus, se
sont pricipites devant I'autel et, L deux genoux, ont
remerci le bon Dieu, qui salt si bien se servir de
pieuses et ferventes ames pour diminuer lcs rigueurs
et les tristesses de leur incarceration.
c Depuis notre premiere communion, disait un descommuniants, mon misrable sort ne me tire plus des
plaintes. Je sens Dieu en moi. II m'aime et je vis de
l'espoir de l'aimer toujours. ) Les ge6liers nous disent
que cet homme 6crit, depuis, i ses parents, des choses
fort touchantes, qui les 6meuvent eux-memes.
Cet •6t dernier, deux condamn6s a mort, une sueur
froide coulant sur leur face, livide d'effroi, ont pu se

confesser avant d'etre executes. Apres leur confession, Dieu leur a donni la grice d'un repentir qui a
rempli d'admiration le mandarin venu pour leur signi-fier le verdict de mort.
Calmes, ils se sont mis i genoux devant le mandarin et, d'une voix claire, lui oat dit : a Grand homme,
notre juge, nous n'avons aucune plainte contre toi;
nous avons gravement fauti, nous meritons notre
punition. n
A c6t6 de ces chr6tiens, p6cheurs mais pinitents,
deux autres condamn6s paiens, fous de peur et de

rage, vomissaient des injures. Les satellites durent
ligoter ces deux 6nergumines. Pour ne plus entendre
les horribles injures que leur disaient sans arrkt cesmalheureux, avec des cordelettes ils les baillonnerent.
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Les efforts de ces deux hommes pour se venger de
leurs tortionnaires furent cause que le sang se mala a
la mousse blanche qui sortait de dessus leur b&illon.
La foule paienne s'itonna du contraste et ne profera
aucun blame pour les deux chrbtiens, qui tnouraient
si calmes.
Si saint Vincent, notre bienheureux Phre, I'ap6tre
des gal6riens de France, etait encore de ce monde, ne
dirait-il pas, en s'exprimant de sa facon habituelle :
, Ne faut-il pas appeler providentielle la voie par ou
Dieu a mene ces gal6riens repentants? n Leur prison
devient I'antichambre du paradis.
Autour de leurs hautes murailles, par lesquelles ils
sont s6par6s du monde qui les a corrompus, a I'ext&rieur de leurs portes de fer cadenassees, ]eurs freres
paiens sont dans une situation plus miserable que la
leur. Nombreux sont ceux qui refusent le don gratuit
de la foi et meurent pour l'6ternit6. Dans ce pays
trouble, beaucoup de chr6tiens n'ont pas eu le bonheur de voir souvent les pretres. Les forcats malades,
les agonisants ont cette consolation. Trois prisonniers chretiens sont morts; ils ont recu les derniers
sacrements. Ils sont morts en prison, leur corps enchainis, mais leur ame a pu suivre celle du bon Larron.
Voili les effets de la mis6ricorde divine. Nous
demandons aux personnes pieuses qui liront ces
pages, de s'unir aux deux missionnaires de Cho-chow
et de prier ensemble, de coeur, pour que jamais les
forcats chr6tiens ne quittent la voie providentielle ou
ils sont, voie qui les conduira au ciel.
L'oeuvre de la prison n'est qu'une oeuvre; elle est
venue s'ajouter a l'ceuvre des Missions et aux ceuvres
des 6coles de cat6chumines et de chritiens.
L'6tat de pauvret6 extreme ou se trouvent les neuf
dixiemes de nos neophytes rend notre t&che p&nible.
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11 est dur, pour nos pauvres chritiens, nes a la foi
depuis quelques ann6es a peine, d'6couter leurs
pr&tres, leurs cat6chistes, parler de patience, de fid6lit6 au devoir de la priere et de la frequentation des
sacrements.
Le siege, la guerre, la sicheresse ou l'inondation
ont ruin6 nos villages. Nos chritiens sont dans la
ditresse, leur ventre crie si fort le besoin de vivre, de
ne pas mourir de faim, 6touffe toutes pensees du ciel,
toutes idles surnaturelles. Pendant les Missions, j'ai
d& passer les nuits a ecouter les confessions, parce
que nos pauvres chretiens n'avaient pas le moyen de
chomer une demi-journ6e pour pr6parer leur confession annuelle et la faire.
Que de fois j'ai entendu : a Pere, je meurs de
faim. » Dans la r6gion-ouest de notre paroisse,
l'inondation a emport6 les terres. Ce que les eaux ont
laiss6 ne permet pas d'y vivre. Des chefs de famille
n'ayant plus rien a donner comme nourriture a leurs
enfants les ont abandonn6s. Et toute la famille est
venue au.Pere.
Impossible de secourir nos pauvres gens. Les bras
me tombent d'impatience, le cceur saigne de ne pouvoir au moins sauver, par des 6coles, les enfants de
nos chr6tiens qui, par misere, perdent la foi.
A la residence, encore des ruines. La Mission de
Tcho-tchoo ruinbe demande tout le courage et la pers6verance des missionnaires, 6prouv6s et bien peu
secourus. Certes, les 6preuves n'ont pas manqu6 aux
deux missionnaires francais que Dieu a jet6s dans ce
coin tourment6 de Tcho-tchoo. Deux ans de penibles
travaux! et que de travaux restent a fairel Les ressources manquent. Les d marches pour obtenirquelques
indemnit6s pour les d6sastres causes par les canons et
les avions : 5ooooo francs environ de deg&ts mat62*
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riels, trois morts et nne quasi agonie de trois mois

dans les affres de la faim et les terreurs causbes par
les avions bombardiers, tout n'a abouti a rien.
De tons c6t6s, pour relever notre Mission en perdition, nous avons, par lettres, mendie des aumnnes. Ce
qui nous est parvenu a tC insuffsant. Merci i nos bienfaiteurs de la premiere heure; nos &coles et la residence n'ont pu exister que grice a eux.
Bien humblement, nous demandons a Dieu de toucher les coeurs de nombreux bienfaiteurs.

CCNY et SAINT-MARTIN,
i. p. d. 1. M.

KIANGSI
EXTRAITS DE QUELQUES LETTRES

Le 27 janvier, M. Reymers Theodore, alors qu'il se

rendait i Nanchang poor pricher la retraite aux
soeurs, rencontra, ; 20 lis de chez lui, dix soldats
arm6s. On sut, par lasuite, que trente soldats, mecontents de rester sans salaire des mois et des mois, avaient
pris la route de la campagne, en trois bandes, a la
recherche de la a voie de la vie ).

M. Reymers fut imm6diatement arr&t et pill;
comme la petite somme qa'il avait sur lui ne suffisait
pas, on lui demanda une rangon de roooo dollars.
Comme il declarait n'avoir rien autre chose que ce
qa'on lui avait pris, on lui lia les bras et on le fit
marcher,

Seconde halte et nouvelle demande d'argent :
vous ne payez pas, on va vous tuer. -

Si

Tuez-moi, mais je

n'ai pas d'argent. , On lui fit des discours patriotiques, on devine dans quel sens... auxquels il r6pondit : a Je n'ai jamais fait de mal a la Chine. '
Nouvelle marche, pendant laquelle M. Reymers eat
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tout le temps de se preparer a paraitre devant Dieu.
Chemin faisant, on passa pres d'une famille assez
riche, les soldats la pillbrent et amenerent une personne comme otage. Au repas qui eut lieu, M. Reymers
fut invite a y prendre part; on lui offrit meme une
cigarette, puis on se remit en marche; cela dura six
heures, sous la neige et dans la bone.
Troisieme halte et nouvelle demande d'argent : a Si
vous ne fournissez pas l'argent, on va vous tuer. Tuez-moi, si vous voulez, mais je n'ai pas d'argent. Emmenez cet homme et executez-le. » Deux soldats
le prirent et I'emmentrent dans les champs, assez
loin du groupe principal. Un des soldats lui fit signe
de ne pas avoir peur. Lorsqu'ils furent arrives a une
longue distance et hors de la vue du groupe principal,

ils lui dirent : 4 Vous allez &Nanchang? Sauvez-vous
vite et sans vous faire voir. ,
Le saint de M. Reymers Theodore fnt-il dt a la
misericorde des deux soldats, on bien 6tait-ce une
comedie qu'on leur faisait jouer pour impressionner
le riche otage ? Toujours est-il que notre cher confrere
a pass6 quelques heures bien dures et qu'il est arrive
a Nanchang extenuk, mais remerciant la Providence
d'en 6tre sorti & si bon compte.
Le 3 fevrier, M. Meyer teligraphiait : « Situation
grave, peril rouge, demandons secours. n
Les brigands rouges deviennent de jour en jour
plus nombreux. Le peuple est dans l'anxieti. II y a un
vrai p6ril a Hokow et lyang.
A lyang, Loping et Fuchow, les residences sont
occupees par les soldats qui ne peuvent ou qui n'osent
pas faire la chasse aux brigands.
(Mgr SHEEHAN, 6 fevrier.)
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Vers le milieu de janvier, les bandes qui avaient
menace Kian en d6cembre remontaient le fleuve,
occupaient Wan-an; le bruit courait qu'elles allaient
monter a Kanchow. On apprit plus tard qu'elles

etaient dispersees et que, de nouveau, Kian 6tait en
danger.
Sur notre demande, les troupes stationnies a Yutu
et Juiking sont descendues ici. Parmi ces dernieres,
il y a le tang-pou (conseil) militaire, qui, pendant
plusieurs mois, s'6tait install, dans nos ruines &
Juiking, et un r6giment qui logeait dans notre risidence de Yutu. Un jeune homme est venu effrontement
nous demander a emprunter notre 6glise comme salle
de conf6rences,disant qu'il se moquait d u...de Nanking.
Heureusement, nous avons pu 1'6conduire.
Les missionnaires attendent que les pluies cessent
un peu pour reprendre leurs travaux, du moins dans
la partie habitable. Hingkuo, Nintu, Nanyuan sont
d'une maniere intermittente entre les mains des
brigands, grands ou petits; il n'y a pas grand'chose
a faire, tant que les trois bandes Tchou, Pan, Ly ne
seront pas dispersees.
Mgr O'Shea a requ hier un t6legramme (go mots) du
consul americain de Hankow, lui disant que le
ministre d'Am6rique avait demande au gouvernement
chinois de proteger le depart des missionnaires; 6tant
donn6 les conditions d'ins&curiti de cette province,
ils n'avaient qu'1 partir.
(Mgr DUMOND, 7 fevrier.)

Ma r6sidence a 6t6 de nouveau occup&e par la vermine. Quand cela leur prend, ils prennent bancs,
fenetres on portes pour se chauffer. II faut dire qu'il
fait froid a pr6sent. Mais ce n'est pas une raison de
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demolir les maisons des gens. J'ai 6crit a Nanking
(Waichiaopou), mais le resultat se fait- attendre,
comme c'6tait a pr6voir ! Par ici, tout minist.re devient
pratiquement impossible et je me vois condamn6 a
l'inactivit6 presque absolue. Ils se battent parfois a
5 lis de la ville. Plus d'un millier de soldats n'osent
pas entrer dans le repaire des communistes-bandits,
qui n'ont que sept 'cents fusils. La repression s'est
fait attendre trop longtemps. Dans la campagne,
beaucoup d'endroits sont djai bolchevis6s, soit par
conviction, soit de force. Les deux grandes routes
pour Ho-k6ou et Koei-ki ne sont pas sares et je dois
faire des detours pour y arriver. A quelques lis d'ici,
ils ont pris une famille chr6tienne, exigeant 1ooo piastres de rancon. D1ja, I'enfant de trois ans que la mire
portait a 6te assassine froidement, parce qu'il criait
trdp!
(M. REYMERS, IO fevrier.)

Mgr Mignani m'a donn6 l'ordre de louer une barque
et de nous tenir prets i partir. Le 2 f6vrier, bien que
ce fft un dimanche, nous avons tout emball6. Or, le
3, les rumeurs diminuirent. Plusieurs richards partis
revenaient, car le fleuve n'-tait pas libre.
Le 4, on annonce que deux richards et trois dames
protestantes ont ete pris par les bandits; a 70 lis de
Kian, et conduits dans une pagode, situ6e sur une
colline, au bord de la riviire.
Le ro, les vacances du nouvel an chinois 6tant finies,
les classes reprennent. On tiche de retrouver dans les
caisses les livres qu'on y a entass6s; en g6n6ral, on y
r6ussit. Vers neuf heures, quand tout le monde vient
de se mettre au lit, une fusillade intense a lieu sur les
remparts, A quelques pas du seminaire. Celui-ci se
trouve dans le coin nord de la ville et est la premiere
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grande maison qu'on rencontre en entrant par la porte
du nord.
Aujourd'hui, loi martiale. Il parait qu'il y a des
brigands caches en ville et un certain nombre de communistes; toute circulation est interdite; perquisitions
dans les alaisons. Si les gens se montrent effrayis, ils
sont suspects et conduits au poste, pour plus ample
interrogatoire.
Le journal local promet toujours que des troupes
de secours viendront pour purger cette rigion. Jusqu'ici, rien n'est venu.
Comme il est peu probable que, d'ici quelques mois,
cette r6gion soit tranquille, nous allons quitter Kian
en corps d6s que le fleuve sera navigable. Quand
est-ce que cela se fera? Je ne sais. Nous allons nous
installer provisoirement dans les &coles de la residence
de Nanchang.
(M. MEYER, 13 fevrier.)

Depuis le 3i janvier, les bruits les plus alarmants
circulent au sujet des brigands et des rouges. Ce qui
a caus6 une grande crainte, c'est que le bruit courait
que la ville de Taiho, sud de Kian, et celle de
Yungfeog, A1'est, 6taient tombees entre les mains des
rouges; ce qui etait faux. Puis, a cause de Yungfeng,
&chauffouree a Kichui, nord-est de Kian, entre les
rouges locaux et les gendarmes de la ville. Tout le
monde etait dans la plus grande anxidt6 et Mgr Mignani, craignant pour les soeurs, le personnel de
l'orphelinat et le s6minaire central, donna ordre A
tout ce monde de se pr6parer a partir et de trouver
des barques pour descendre a Changshu, le lundi
3 fivrier.
Le 4 courant, en reponse a une demande de secours,
le consul d'Hankow disait : a Je viens d'avertir
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derechef les autoritis de Nanchang, Nankin et
Peiping. n Et voili! Deux r6giments sont en route
venant ici.
Personne n'est parti, et c'est mieux, car, il y a trois
jours, trois dames missionnaires protestantes, qui deji
une fois 6taient tombes entre les mains des rouges a
Yungsing, se rendant cette fois k Nanchang. out 6t6
prises par les rouges a 70 lis de Kian. II vaut done
mieux rester chez soi, car toutes les routes sont dangeureuses, soit par eau, soit par terre.
Les troupes ont creus6 des tranch6es tout autour
de la ville de Kian; elles sont assez bien organisses
pour permettre aux soldats de resister victorieusement
aux attaques des brigands; tout autour des saears
surtout, il y a d'excellents abris qui permettront aux
occupants de d6fendre la place sans trop de risques
pour eux-memes.
(M. THIEFFRY, 13 fvrier.)
Lettre de MGR MIGNANI A MA.LE SUPtRIEUR GtNERAL
Kian,

x4

mars 1930.

MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
La situation dangereuse oi nous 6tions a la fin de
l'annke s'est faite encore plus dangerease au d6but
de f6vrier. Le consul de France, averti par d6peche,
nous r6pondit et obtini des autorit6s que des renforts
de troupes seraient envoybs d'urgence pour conjurer
le danger qai menaqait Ki-An et les environs, oh
I'avant-garde de F'armee rouge itait signal.e.
Lorsque, A la fin de janvier, on apprit qrte la ville
de Youg-Feng, i 120lis sud-est de Kian, tait tombe&
aux mains de l'armre de Tchou-T4 (armie rouge), ii

-636y eut un commencement de panique, car cette bande,
forte de plusieurs milliers d'hommes, s'adjoignant les
nombreux communistes des alentours, constituait un
danger sans precedent, d'autant plus que la garnison
de Kian 6tait fatiguie. Les renforts annonces depuis
longtemps se faisaient toujours attendre; le cercle
rouge se resserrait au point de menacer sbrieusement
le ravitaillement de la ville.
Le 31 janvier eut lieu le depart, sous escorte militaire, des dames des officiers supirieurs, convoi que
suivirent aussi trois dames de la Mission protestante;
mais leur barque, retardee en cours de route, fut
arret6e par les communistes A une centaine de lis de
Kian et les trois dames finlandaises capturees. D'apres
ce que l'on raconte, il semble bien probable. qu'elles
out &t6 massacr6es.
Le 1" fevrier, le general commandant la place
nous fit savoir que la situation l'inquietait et que les
etrangers feraient bien de se preparer aun depart
iventuel. Aussi, des barques furent louses; mais la
nouvelle de la capture des dames protestantes fit
comprendre les dangers de la voie fluviale, nombre
de barquiers etant secrktement affilies aux rouges.
C'est alors que nous til6graphiames au consul de
Han Keou, qui agit inergiquement aupres des autorites responsables. On attendait et nous apprimes
1'arrivee, dans la province, des renforts militaires.

Entre temps, les forces du general rouge Tchou-t6
avaient quitt6 la ville de Youg-Feng pour se rendre
dans les montagnes de Ki-Shui, A 70 lis de Kian.
Le g6enral charg6 de la defense de Kian fit tous

les pr6paratifs pour emp&cher les rouges de traverser
le fleuve, mais cette tache 6tait rendue plus difficile
par la presence, A l'ouest, d'un millier de rouges sous
un autre chef, qui infligea une sanglante d6faite A
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un bataillon envoy6 contre lui. Nouvelle anxietW!
Cependant, I'encerclement des rouges par I'arm6e
regulibre semblait se pr6ciser. Mais soit imprivoyance,
soit manque de connaissance de la region, toujours
est-il qu'une rencontre entre les troupes r6gulieres et
I'arm6e rouge se termina par la d6faite d'un r6giment.
L'arriv6e de nombreux blesses et des soldals dibandes ne fut pas pour relever le moral, et l'on se
demandait si, cette fois, Kian ne subirait pas une
serieuse attaque. Apres deux semaines, cette menace
reste.
Notre situation reste et restera pricaire et dangereuse tant que l'on n'aura pas anbanti l'arm6e rouge,
qui, depuis deux ans, d6vaste le Kiang-Si et le Fokien,
et y organise des soviets dans la plupart des sousprefectures. Dans le Kiang-Si central, une dizaine de
sous-pr6fectures g6missent sous la terreur bolcheviste.
C'est a grand'peine que 1'on a pu maintenir un peu
d'ordre a Kian.
Inutile d'ajouter par quelles tribulations passent les
Missions et les missionnaires, qui voient leurs residences pillies ou incendides, leurs chr6tientes dispers6es ou an6anties, eux-memes r6duits a se cacher
ou a fuir. La oit les troupes r6gulieres retablissent la
situation, les missionnaires regagnent leurs postes
saccagis, mais pour y subir souvent l'occupation des
troupes, qui ne tiennent guere compte des ordres de
Nankin.
Telle est, Tres Honor6 Pire, notre situation. Mais
nous comptons toujours sur la paternelle Providence
du bon Dieu, sur la protection de la Tres Sainte
Vierge et de saint Vincent, qui, par vos prieres, nous
sauveront de tout danger, ou nous obtiendront la
force n6cessaire pour vaillamment souffrir et mourir.
Veuillez, Trbs Honor6 Pere, agrber nos respects
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filiaux et nous envoyer la b6nediction de saint Vincent.
G. MIGNANI.
Votre, etc.
Leutre de M. LEGRIS, prilre de la Mission
a M.

LE SUPERIEUR GENERAL
Shanghai, le 28 mars 1930.

MoNssEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait
La situation de nos Missions du Kiang-Si est toujours angoissante. Les bruits les plus contradictoires
circulent; il est meme venu de Rome, parait-il, une
dip&che disant que les missionnaires de Kian &taient
d6livris. Jusqu'ici, ils n'ont pas &t6 pris, et, si 1'on
veut dire que le peril communiste a disparu, ce n'est
pas exact, loin de 1l. La vrint est que le danger est
toujours tres grave et qu'il n'y a aucun moyen de fuir.
Les derniires nouvelles disent que la ville de Wang-an
a &et, pour la troisieme fois, envahie par les communistes et que les missionnaires sont en fuite. Kanchow, d6garni de ses d6fenseurs, se trojvait, il y a
quelques jours, en tres grand danger de tomber dans
les mains des rouges; ii y a eu bataille entre de nombreux insurgis et une poignbe de soldats. Hier, une
lettre de Nanchang, datee du 23 courant, disait:
a Depuis deux jours, le bruit courait que Kanchow
itait pris; aujourd'hui le journal local le dit officiellement. n Aucune nouvelle t6elgraphique n'est venue
confirmer cette triste nouvelle, j'ose esp6rer qu'elle
est fausse.
Voici ce que le gouvernement de Nankin faisait
paraitre hier dans les joutnaux : u Le ministire des
Affaires etrangeres recoit un t6eIgranume da gouver-
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nement provincial du Kiang-Si annoncant la d6faite
6crasante des bandits de Kanchow, le 22 mars.
« Les missionnaires franqais qui se trouvaient dans
cette r6gion sont en sfiret6, annonce-t-on.
c On n'accordera plus, pour un certain temps, de
passeports aux voyageurs 6trangers dans le Kiang-Si,
le gouvernement provincial ayant d6clench6 une campagne active pour la suppression du banditisme. Ceux
qui ont deja requ des passeports recoivent des avertissements de s'abstenir de se rendre a l'interieur de
cette province. o
Esp6rons que c'est la note vraie! Je voudrais bien
aussi vous annoncer, mon Tres Honor6 Pere, que tout
est en paix. En tout cas, je puis vous dire que tous
vos enfants de ces r6gions se montrent tres genereux
et confiants en la protection de Dieu, et qu'ils m6ritent
beaucoup par leur endurance surnaturelle.
Veuillez agreer les sentiments profond6ment respectueux avec lesquels je suis, en Notre-Seigneur et
et Marie Immaculbe,
Monsieur et Tres Honor6 Pere,
Votre enfant humblement soumis.
P. LEGRIS,
i. s. c. m.

TCHiEKIANG
Lettre de M. MARQUES, pritre de la Mission
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Mgr'DEFEBVRE
Yongkiachang, le 6 aoat 1929.

TREt

CHER MONSEIGNEUR,

Votre bin•diction, s'il vous plait!
Voili huit jours que j'ai rejoint Yongkiachang,
mon ancien et nouveau poste. Une deputation des
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chr6tiens passa le col des Bambous pour venir me

saluer au debarcad:re et transporter mes bagages
encombrants. Depuis, j'ai, tous les jours, des visites,
plus qu'il ne m'en faut pour pouvoir m'occuper
d'autres choses.
Les chretiens sont contents de me retrouver et ne le

cachent pas. C'est reciproque. Mais, de part et d'autre,
peut-etre encore plus de la mienne, cette joie est bien
amoindrie depuis que, du haut du col des Bambous,
je pus, d'un coup d'ceil, embrasser toute la plaine de
Yongkiachang et que je la vis plus jaune encore qu'au
temps des moissons.
J'avais oui-dire et lu que les ricoltes s'annoncaient
mauvaises. Mais combien, dans mon estimation, j'6tais
loin de la r6alit ! C'est une d6solation qui depasse de
beaucoup, si meme on peut 6tablir une comparaison,
les d6egts des grands typhons.
D'ores et djit, la disette s'annonce effroyable avant
pen de temps. La famine est sur le seuil de la majeure
partie, la totalit6 presque des maisons. Elle ne tardera pas & y entrer pour torturer les entrailles des
pauvres et m6me des gens de moyenne condition.
L'avenir est tres sombre, le tout proche avenir, et je
sens l'angoisse et 1'ennui m'6treindre le coeur. Que
vont devenir mes pauvres chr6tiens et la multitude
encore plus grande des paiens? Ceux-ci aussi sont
mes brebis alias oves... quae xon sunt ex hoc ovili, qu'il
me faut amener au bercail.
Et demain, je ne pourrai voir d'un ceil sec ni les uns
ni les autres mourir d'inanition! Si je pouyais encore

repondre a leur geste de supplica ion, avec: quelle joie
je leur donnerais l'aum6ne ou la nourriture qui les
emp&cherait de mourir de faim et leur prouverait que
le nom de c Pýre n, qu'ils me donnent, n'est pas un

vain titre! Mais le pourrai-je ?
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Is seront bien cent mille dans la plaine de Yongkiachang et Pile de Lingkueu. Et le Ngotsing, dans sa
majeure partie, et certaines autres r6gions de la sousprefecture de Wenchow, comme le Kiang-pei ou
Ko p6-ueu, etc., et quelques r6gions de celle de
Zu-eu, sont dans les memes tristes conditions! C'est
deux millions de fam6liques que nous aurons.
Et, au moment ou j'6cris, dans d'autres parties de
la Chine, ily en a tant qu'on est impuissant A secourir
et qui meurent journellement!
Et la mistre est si immense et si end6mique en
Chine et, hWlas! il faut bien le dire, puisque c'est un
fait patent et un triste fait, ceux a qui il incomberait
d'y remedier, de l'adoucir du moins, sont si impuissants et si absorb6s par d'autres soucis, que, devant
l'immensite de la tAche, les meilleures volont6s, les
Ames les plus genereuses sont tentees de dicouragement. Ca n'en finit plus! C'est impossible! A quoi
bon? diront-elles peut-etre. Et les missionnaires des
diverses confessions et les civils qui ont &t6 m6les aux
distributions de secours qu'on ne leur avait pas confi6s
exclusivement, ou, du moins, avec un pouvoir pr6ponderant sur les aides dont on ne peut se passer, ont
tant de fois, A leur coeur defendant et A leur grande
repugnance, uniquement servi d'enseigne d'honntete
et d'impartialite, qu'ils auraient mille fois raison,
pour ce qu'ils ont vu et entendu par eux-memes, de
s'en d6sint6resser completement.
Mais le moyen de s'en d6sint6resser, si pea qu'on
ait d'affection pour ses semblables et quand on preche
celui qui s'6cria un jour devant une multitude affam6e : a Misereor super turbam, j'ai piti6 de cette foule;
car elle me suit depuis trois jours et elle n'a pas de
quoi manger! Si je les renvoie dans leur maison sans
nourriture, ils tomberont de d6faillance en chemin,
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car beaucoup sont venus de loin. » Et comme on voudrait, comme lui, pcuvoir multiplier les vivres! Le
missionnaire du Christ peut-il et doit-il se desinthresser des malheureux ? Est-ce lear fante a eux si d'aucuns, peu interessants, criminels, dirai-je, spiculent
sur leur mistre et en tirent profit malgr6 lui?
Je ne puis pas ne pas jeter le cri d'alarme, ne pas
crier : Au secours i Venez-nous vite en aide, rous qui
le pouvez et avez da coeur! Et parce que ma voix n'est
pas assez autorisee peut-etre, trop inconnue, je prie
Votre Grandeur de joindre sa voix a la mienne ou
plut6t de faire sien mon cri d'alarme et d'implorer la
charit6 publique par le moyen des journaux, des
p6riodiques, des Bulletins des Missions et, tout
d'abord, de notre Petit Messager de Ningpo; et aussi
la charit6 privie des ames genereuses et simplement
humaines pour cette ceuvre de haute humanitA. Elles
peuvent etre assurees que les aum6nes qu'elles vondront bien vous transmettre seront rigoareusement
employ6es pour le but qui nous fait tendre la main,
pourvu qu'elles nous en fassent les distributeurs avec
pleins et exclusifs pouvoirs.
Si l'on pouvait croire qu'il y eut dans cette dernire
demande une arriere-pens6e d'intre&t, je dirais:
a Venez-nous en aide et confiez vos secours a qui boa
vous semblera; pea importe par qui ils seront.
distribubs. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent abondants
et soient remis Atous les malheureux sans distinction
de croyances et de religion. La misere effroyable et
la famine n'en feront pas, elles! n
Mais je n'ai pas encore dit d'oir naus vient cette
terrible calamit6. Jusqu'a ce jour, nous avons B peine
eti touches par les typhons des 8 et ig juillet; n'en
parlons pas. La cause est bien pins profonde et plus
terrible, parce que, si on n'y rem6die pas kner-
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giquement, elle parait devoir rester a demeure, croitre
en intensite et rendre impossible dans nos regions
de Wenchow toute culture du riz.
EUe est biea connue de nos officiels chinois,
puisque le directeur du Bureau Entomologique de
Hangchow, avec qui je fis, en janvier, le voyage de
Wenchow-Shanghai, m'en parla et me promit, ce
qu'il fit, il y a quelques moi&, de m'envoyer des
affiches illustries pour les poser dans nos chapelles
de campagne, enfin d'enseigner aux cultivateurs le
moyen de rem6dier ; ce mal.
En 1926, j'entendis ici pour la premiere fois des
paysans se plaindre que des vers s'itaient mis dans
leurs plans de riz. Je voulus m'en rendre compte par
moi-m6me. C'est facile, ma r6sidence ttant entour6e
des rizieres. J'arrachai un plan de riz, j'ouvris la tige
dans sa longueur et decouvris plusieurs petits vers
blancs, pas plus epais qn'un fil tris grossier, en train
d'accomplir leur funeste besogne. Ils mangent la
moelle de la tige qui porte 1'6pi. Si celui-ci est d6j»
form6 et le grain en train de se d6velopper, en
rongeant la moelle, ils lui coupent la seve, la source
de la vie, le grain restera au point ou ii en est et la
tige s&chera. Si c'est avant la floraison, le r6sultat
sera le meme quant a l'an6antissement de la moisson,
et de plus il n'y aura meme pas de paille, et le pauvre
cultivateur sera m&me privi de combustible ordinaire
pour sa cuisine.
Je passe sons silence les autres insectes, comme
les sattterelles; elles pulllent, les enfaats courent
apres pour en rigaler les poules ; lles aussi font des
digits, mais pas comparables a ceux des vers.
Je n'ai qu'A tourner la thte et plonger mon regard
dans la rizibre voisine et toutes celles de la plaine,
et je vois les plans de riz sichis au ris de terre. On
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dirait que la deuxieme moisson est finie, et je le
croirais si je ne savais qu'elle commence seulement
vers la mi-octobre. D'ores et d6ji, les vers l'ont
d6truite dans la tige; paille et grain tout est perdu!
C'est le spectacle navrant que m'offre tout le territoire
de ma chore mission et celles d'autres missionnaires, a
part, ici et la, quelques bribes de vert qu'on n'ose
coter a i p. 1oo. Encore, la triste vermine n'a pas dit
son dernier mot, elle continue tous les jours sournoisement sa sinistre besogne.
On venait de faire, quand je suis arrive, la premiere
moisson. Elle avait menileure mine que la seconde,
ayant eu le temps de pousser avant I'closion en
masse des vers. Or, voici quelques chiffres qui vous
la feront appricier. Un arpent de rizieres ou meou
(environ 7 ares) donne, aux bonnes annees, pour la
premiere moisson, 3oo livres et plus de riz en- balle
(soit, en chiffres ronds, 182 kilogrammes). Pour cette
premiere moisson, qui ne repr6sente ordinairement
meme pas la moiti6 de la seconde en quantite, cette
ann6e trois de nos chritiens ont tir6, le premier, de 70
arpents, I ooo livres environ, au lieu de 21 ooo livres;
le de-:v-ime, de 33 arpents, Soolivres, aulieude 9ggoo;
le troisieme, de 35 arpents, 8oo livres, au lieu de
Io5oo.
Le P. Simon Tchang, cur6 de Ngotsing, nous ecrit
que, de ses 60 arpents, il a tir6 3oo livres, au lieu de
18ooo00!
Et tout ce riz est de mauvaise qualit6!
Mais il y a plus! De certains champs on n'a pas
tire un seul grain! Tels ces trois malheureux frbres
paiens de Ligkuen, dont ie cat6chiste, venu hier,
a racont6 la lamentable histoire. Ils s'6taient r6unis
pour affermer 3o arpents de rizieres, au prix de 244
piastres, qu'ils avaient emprunt6es. Avec amour et
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ardeur, ils se mirent a la besogne, mais les vers se
mirent aussi a la leur. Et de ces 30 arpents, au lieu
de 9ooo livres, ces pauvres trois freres, le temps de
la premiere moisson arriv6, ne purent mame tirer un
seul grain de riz. Devant ce d6sastre, la perte subie,
leur dette d'emprunt et la famine en perspective pour
eux et leur famille, les trois freres, d6sesper6s, de
concert allerent se jeter dans le fleuve et s'y noyerent!
On estime en g6neral que la premiere moisson n'a
donne que le Io p. Ioo de ce qu'elle aurait df donner.
Mais, je le r6pote, la seconde ne fournira pas
I p. 100oo.
Aussi l'angoisse est-elle dans tous les coeurs. Paiens
et chr6tiens, apres les mots aimables d'usage, me
repetent cet invariable refrain: ( Pere Mo, avec une
ann6e pareille qu'ailons-nous devenir ? Comment faire?
Et que faire, sinon mourir de faim! , La r6ponse
que je n'ose par prudence leur donner, je vous la
donne a vous, amis lecteurs, qui verrez ces tristes
lignes : Mourir de faim ! Et c'est sfr comme deux et
deux font quatre. Si on r6partissait tres congriment
ce qui reste de la recolte de l'an dernier et le peu de
cette ann6e, on estime qu'on aurait du riz pour deux
mois.
On compte un peu sur les patates. Pourvu que quelque
typhon, la saison n'en est pas close, malheureusement,
ne vienne an6antir cette vacillante lueur d'espoir'!
Ah! si ces pauvres paysans avaient pu pr6voir, ils en
auraient cultiv6 davantage. Maintenant, c'est trop tard.
Et pour les patates et pour les autres semis, il fait
encore trop chaud; les semences brftlent les etapes,
si elles ne mourraient de chaleur, et ne donneraient
rien.
i. H61as! le typhon du zo au 15 aost a ditruit les patates, le soja,
les arachides et le coton.
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VoilI la situation dans ma mission de Yongkiachang
et autreslieux voisins. Dans deux mois, c'est la disette
affreuse et, comme consiquence, la famine non moins
affreuse et horrible. Et cela jusqu'en juillet prochain,
si toutefois la vermine a &et detruite entre temps.
II y a deji quelques semaines, des gens plus ais6s
coururent a Chuchow acheter du vieux riz en balle.
Mais, deux ou trois semaines plus tard, le sous-prefet
local en prohibait l'exportation, I'uniqute moisson de
Chuchow n'6tant pas encore faite. II ne permet aux
voyageurs et aux bateliers que l'achat de 20 livres de
riz, tout juste pour le voyage.
Un paysan d'ici s'en alla a Pingyang; cet heureux
pays n'est pas encore, dit-on, infest6 par les vers.
Donc,ce brave homme acheta pour 5o piastres de riz
en balle, a raison de 35 livres par piastre. Et ii se
prdparait a rentrer quand quelques vauriens locaux,
forts en gueule, il y en a toujours eu, mais les temps
presents sont un riche bouillon de culture, oi ils
peuvent se developper impunement, ne lui permirent
pas d'embarquer son achat. II dut passer par lear bon
plaisir et, aprbs bien des palabres, des actes d'humiliation, des intercessions d'anciens, ii dut vendre
son riz a raison de 45 livres A la piastre et de plus
faire reparation d'honneur (pecuniaire). II revint bredouille, ayant perdu son temps, sa peine et 20 piastres
sur 50.
Du coup, ilva sans dire que la vie a rencheri. Treize
petites livres de riz pour une piastre! Encore les
magasins n'en ont pas toujours. Ici, Zeu zi6 ka, en
manqua quelques jours, et Ngotsing-ville, quarantehuit heures.
La campagne, qui fait vivre la ville de Wenchow,
ne donnant plus rien et Pingyang ne fournissant

qu'avec parcimonie, ces jours-ci le vapeur Hae AS
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apporta 40oo piculs. C'est la ration de Wenchow pout
huit jours. En 1922, fin d'ann6e, et en 1923 jusqu'en

juillet, le port de Wenchow importa plus d'un million
de piculs. Cette fois-ci, ce chiffre suffira-t-il? J'en
doute. La vie des populations de diverses r6gions
d6pend uniquement de l'importation, alors que, d'ordinaire, elles exportaient.
Admettons, je veux m&me l'esp6rer fermement, que
l'exterieur nous pourvoie abondamment, il n'y aura
plus disette alors; mais, pour les pauvres, les gens de
condition moyenne, ce sera encore la famine, parce
que le riz il faudra l'acheter. Les riches le pourront,
je n'ai pas de souci pour eux; ils n'augmenteront pas
leur fortune, c'est vrai, mais du moins ils ne mourront
pas de faim. Mais les pauvres, les gens de condition
mediocre, et c'est de beaucoup l'immense majorit6,
qui n'ont rien recolt6, ont fait plus qu'une double
perte; et la faim les tenaillera, parce que, seraient-ils
devant des montagnes de riz, ils n'auraient pas l'argent
pour I'acheter.
Que vont-ils manger, eux qui, pour les bonnes
annees, vivent d'un regime, j'en suis temoin depuis
vingt-cinq ans, que les austeres ermites de la Th6baide
n'auraient pas r6put6 bonne chore! Ils consentent
encore a serrer leur ceinture, a manger la pature des
animaux, ils 1'ont d6ja fait les ann6es precedentes.
Mais l'homme ne peut vivre uniquement de trifle
sauvage et de racines on de feuilles d'arbres. Vous
qui avez bon coeur,. aidez-les a manger de temps en
temps un bol de riz clair, sauvez-leur la vie! Pour
l'amour de Dieu, on tout au moins de l'humanit6, dont
nous sommes membres, aidez-les C'est pour eux,
paiens et chr6tiens, que je tends humblement la
main. La faim et la mistre sont en dehorsde toute
confession.
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Et vous, Monseigneur, vous ferez l'impossible pour
votre troupeau cheri, je n'en doute pas; benissez,
s'il vous plait, mon appel et mon cri d'alarme, faites-le
parvenir 4 tous ies bons coeurs. Merci d'avance pour
ceux que vous m'avez confies !
Je reste de Votre Grandeur, Monseigneur, le tris
humblement et affectueusement soumis.
Leon MARQUES, C. M.
P. S. - Celui-la aussi serait notre bienfaiteur qui
pourrait nous indiquer le.moyen pratique et pen
dispendieux pour detruire la vermine de nos champs.
Y aurait-il quelque ingredient a la port6e de nos
malheureux?
Lettre d'un catckhiste & Mgr DEFEBVRE
Par l'inondation et par les vers, nos r6coltes ont

it6 d6truites. En g6missant et en pleurant, nous vous
supplions, vous, Monseigneur, et les prEtres, de sauver
notre vie par des collectes.
A Vou yong, l'agriculture seule nous permet de
vivre. L'an dernier, la moitie de la moisson a &tCdetruite par les vers; la r6colte fut pauvre. Cette annie,
au printemps, nous fumes afflig6s de la secheresse;
aussi c'est avec grand'peine que nous avons pu planter
nos deux cultures de riz; h6las! les vers se sont
developpes beaucoup plus que 1'an dernier.
La premiere r6colte fut presque entierement dbvor6e par eux; nous n'avons pu rCeolter que la
dixieme partie d'un riz tres maigre; la deuxieme r6colte a s6chb sur pied !
Les calamit6s se sont ajoutees aux calamit6s! Le 4
-de la septieme lune, un typhon est arrive, qui n'a
cess6 que le I; beaucoup de maisons ont 6t6 ren-
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versees, les arbres deracines, et les champs, pleins
d'eaux, sont devenus semblables a la mer.
On n'a pas entendu dire qu'un tel d6sastre se soit
produit depuis plusieurs centaines d'ann6es. Quelle
tristesse!
II y a, dans notre region, plus de dix mille families; cinquante mille personnes, press6es par la
faim, pleurent et se lamentent au point de faire trembler la terre. Elles ne peuvent emprunter et n'ont pas
d'argent pour acheter de quoi vivre.
Si personne ne vient a notre secours, suremernt les
vieillards et les faibles, les femmes et les enfants
p6riront tous et leurs ossements couvriront toute notre
terre. Plusieurs milliers d'hommes valides ont d6ji
quitt6 la region pour chercher ailleurs de quoi vivre'.
Les canailles et les communistes profitent d6ja de
cette occasion pour exciter la population au pillage.
Bien humblement, nous supplions 1'6veque et les
pretres de venir au secours de notre vie, comme Dieu,
qui est mis&ricordieux a l',gard de tous. Veuillez
ouvrir votre bourse et faire des collectes et sauvez-nous de la faim en nous envoyant du riz ou
de I'argent. Nous, pauvres habitants de Vou yong,
deja pres de la mort, nous obtiendrons de vivre quand
meme.
De nouveau, nous supplions l'6veque et les pretres
d'avoir pitie de nous.
x. Les bateaux venant du sud du vicariat ont dejl
Ningpo des milliers de ces malheureux.

d6barqud

&

-

650 -

Lettre de M. MARQUtS, pr&tre de la Missiort
a M. LE SUPIRIEUR GENERAL
Yongkiachang, le 30 novembre 1929.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Je viens vous offrir mes voeux de bonne et sainte
annie. Accompagnes de I'appel ci-joint, ils vous
paraitront peut-&tre un peu tristes. Mais, heureusement, il n'est pas necessaire d'&tre soi-meme dans la
felicit6 pour la souhaiter aux autres. II est meme dit
que desiderium pauperum exaudivit Dominus; Dieu
veuille done exaucer le petit missionnaire de Yongkiachang, pauvre et miserable dans ses ouailles,
et vous faire, Monsieur et Tres Honore Pere, de
l'ann6e de vos noces d'or, une ann6e exceptionnelle
de graces et de benedictions de toutes sortes! Et
qu'elle soit suivie d'une multitude d'autres! Vous
n'avez pas encore vu les annies de saint Vincent, ni
dans la haute charge de Suplrieur general, ni dans
le renouvellement de vos anniversaires; les Papes
sont filicitis d'avoir vu celles de Pierre. Puissionsnous vous f6liciter d'avoir vu celles du saint Fondateur!
La n6tre, selon les vues humaines, ne s'annonce pas
sous des couleurs roses. II semblerait meme que le
tour est venu, pour nos parages, d'etre soumis i
1'6preuve.
La guerre exterieure, pour n'6tre point officielle,
n'en existe pas moins. Mais nous n'en patissons ici
que par la lenteur des communications. L'int6rieure a
repris de plus belle dans plusieurs provinces; la n6tre
est epargn6e pour le moment, mais 1'eau trouble attire
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les p&cheurs. Sachant bien qu'on n'a pas le temps de
s'occuper d'eux, les brigands et les pirates poussent
comme des champignons et font des leurs. Les chemins
ne sont plus sars et le ministere devient dangereux,
sinon impossible pratiquement, dans certaines chr6tientes do Yung Kia Hsien et du Yots'ing Hsien. Un
confrere chinois de Wenchow-ville a df s'enfuir precipitamment d'une chr6tient6 du Si Tchi, en se
d6guisant un peu et n'emportant que son breviaire.
II avait &t6 repbre et design6 pour &trepris, men6 en
captivit6 et ranconn6. Un quart d'beure plus tard et
on ne sait si on 1'eit revu! Car on a ktabli que, pour
ne pas donner aux brigands des montagnes ou aux
pirates de la mer 1'envie de continuer, celui qui sera
pris sera sacrifi ; on ne le rachetera pas. Tant pis s'il
est massacre! Si jamais quelqu'un d'entre nous est
pris, la decision lui paraitra et lui sera bien dure. Se
devouer pour les autres, s'ktre expose pour accomplir son devoir et etre abandonn6 des siens, ce n'est
pas reconfortant, ni excitant pour le zele. Si encore
il s'agissait de donner sa vie pour la foi, si on vous
tuait en haine de Dieu, quel bonheur et quel honneur,
quelle consolation, je dirai meme quelle recompense !
Mais etre massacr6 pour une vile somme d'argent
n'est pas une mort id6ale, bien qu'injuste. Elle est
par trop commune aux chretiens comme aux paiens
riches. Causa martyrem facit. Or, ici la cause, c'est

le dollar! cause peu interessante.
Les missionnaires du Yots'ing ne peuvent habiter
leur residence, oii, tous les jours et toutes les nuits,
les habitants sont sur le qui-vive! Les riches se sont
r6fugi6s en ville ou i Wenchow. Les brigands
escomptent au moins mille dollars, s'ils peuvent mettre
la main sur un PNre de la Mission catholique; on a
entendu cela de divers c6t6s. 11 leur faut done prendre
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des precautions, se garder autant que possible. L'administration des chr6tientes et le ministhre en patiront.
Mais les missionnaires n'y sont pour rien.
En l'espkce, le Premier du " Kouo ming tang ,
6tant fort occup6 par la rebellion au centre et au sud,
on dit que les communistes ou extr6mistes de partout
sont prets a profiter d'une defaite &ventuelle. Ils auraient beau jeu, attendu la misere des populations.
La faim est mauvaise conseillbre et, rien que de ce
fait, des troubles locaux sont A craindre; a fortiori s'il
se trouve des agitateurs pour exciter et embrigader
les affames. II y en a d6ej beaucoup qui, ne pouvant
vivre, se font brigands. La disette locale est tres
grande; les deux r6coltes de riz ruinbes par la vermine suffisaient a peine a assurer trois mois de vivres.
Les typhons et leurs suivantes, les inondations et la
s6cheresse, ont r6duit A presque rienlesautres rcoltes.
N'etait l'importation intense, on pourrait mourir de
faim. Seulement I'importation rend la vie tres chire,
inabordable aux pauvres gens et meme A ceux qui
jouissaient 4e la mediocritate aured et qu'on n'avait
jamais vus tendre la main. Le commerce souffre du marasme et 1'artisanat du ch6mage. Beaucoup d'ouvriers
se sont expatri6s jusqu'a Singapour pour vivre et faire
vivre leur famille de leur travail. Le cultivateur, lui,
n'a pas d'issue. Voudrait-il vendre ses champs pour
vivre qu'il ne trouverait pas d'acheteurs. De preteur, il
n'en faut pas parler; les banques elles-m&mes sont
plus que circonspectes; sur ce point d'ailleurs, elles
donnent une prime de io p. 1oo a qui leur confie son
argent liquide. Beaucoup, je crois, sauteront en fin
d'annee.
La situation s'aggrave de jour enjouret nous sommes
bien loin de la prochaine r6colte; ii faudra attendre A

avril ou mai pour le colza, le ble et 1'orge, et A fin
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juillet pour le riz, suppos6 que 1'annee soit bonne et
que les larves qui sont en terre- car personne ne s'est
occup6 de les detruire - y meurent de leur belle mort.
Les pauvres gens ont deja mang6 les semences qu'ils
r6servaient, its ont mis au mont-de-pi&t6 ce qu'ils
avaient de pr6cieux : leurs habits, leurs couvertures;
et aux changements de temp6rature, encore b6nigne,
Dieu merci, ils grelottent. Que sera-ce, l'hiver venu ?
La foule des mendiants nouveaux remplit les rues de
Wenchow et il en arrive journellement. I1 y a du riz
dans les boutiques, mais ces pauvres gens n'ont pas
un sou vaillant pour I'acheter, et il coite cher, venant
de loin. La foule souffre de la faim, les gens autrefois ais6s serrent leur ceinture.
Nos chr6tiens, pauvres pour la plus grande majorit6, nous regardent comme leur Providence. 11 ne se
passe pas de jour qn'ils ne viennent souvent, les
larmes aux yeux, nous dire : , Pere, nous n'avons plus
rien a manger les enfants pleurent la faim et je n'ai
rien a leur donner et ils ne le comprennent pas; les
parents peuvent souffrir un peu, mais les enfants ne le
peuvent pas. Pere, aidez-nous un peu. » Grace au bon
cceur de notre cher Vicaire apostolique, Mgr Defebvre,
j'ai eu jusqu'ici la consolation, non pas de les soulager
ad6quatement, mais, du moins, de ne pas les renvoyer
comme ils viennent. D'autres personnes aussi, que je
remercie du fond du coeur, m'ont remis leur aum6ne.
Ainsi, je puis donner chacun une petite obole, mais
je sens que je suis d6bord6, que je n'irai pas loin, car
la misere, elle, augmente a proportions d6mesur6es et
les aum6nes reques diminuent tous les jours. Les notables paiens m'ont aussi pri6 de penser a la situation
et de faire quelque chose. J'ai 6crit au Comit6 international de la famine en Chine. Mais je n'ai pas encore
eu de r6ponse. Nous ne sommes pas les seuls malheu-
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reux dans ce vaste pays. Si je pouvais, du moins,
soutenir la vie des chr6tiens, les domesticos fidei,

les empecher de vendre leurs enfants, de se meler aux
mauvaises compagnies, voleurs ou brigands, ce serait
d6ja quelque chose. Je compte sur la Providence et
sur les cceurs charitables.
Veuillez, mon Tres Honor6 Pere, me b6nir avec nos
pauvres chretiens, nous recommander au Pere des
pauvres, Notre-Seigneur, et a son fidele serviteur,
saint Vincent, qui a v6cu de semblables 6venements et
en tira le meilleur parti pour la gloire de Dieu et le
soulagement de ses semblables.
Je suis, en leur amour, Monsieur et Tres Honor6
Pere, votre fils trts humblement et affectueusement
soumis.
LAon MARQUES,
i. p. d. 1. M.

-AFRIQUE
MADAGASCAR

Letire de M. HENNEBELLE, pritre de la Mission
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Ankazoabo, le 25 janvier 1930.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre bdnddiction, s'il vous plait!
II est huit heures ici, il doit 6tre pres de cinq heures
a Saint-Lazare et, si le reglement n'a pas change, la
conference traditionnelle va commencer. J'y viens,
moi aussi, par la pensee. Seul dans la brousse, a plus
de 200 kilometres de mes confreres, c'est mon unique
moyen de me sentir un pen en famille aujourd'hui.
J'ai fait planter du manioc ce matin, donn6 les dimensions de mes portes a mon menuisier; avec quelques
planches et mes draps de lit, ce soir, j'ai dress6 une
etagere et place les 75 lots, que mes enfants du cat6chisme choisiront demain; j'ai confess6 mes ouailles
et me voili libre, le souper enlevi, de penser a la
conversion de saint Paul, a Saint-Lazare, A la grande
famille.
Dans ce voyage, ce tour du monde que vous entreprenez, Madagascar retiendra votre attention un instant. Vous n'apercevrez pas Ankazoabo, mais implicitement ma mission recueillera votre sympathie.
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Plus d'une fois peut-etre, mon Pere, votre souvenir
a retrouv6 ce jeune ex-professeur de Gentilly, et vous
m'avez peut-6tre reproch6 d'oublier trop vite les attentions dont j'ai 6t6 l'objet de votre part. Je n'oublie
rien, mon Pere, mais la besogne abonde et me laisse
peu de temps pour la correspondance.
II m'arrive souvent de sourire quand j'6voque les
souvenirs du s6minaire. Avec quel souci, on y recevait
un office ! Soin de cour, soin de propret6, soin de
cheveux! Et ces constants appels a l'initiative! Ici,
1'appel a l'initiative se fait une fois pour toutes, et c'est
la surprise du jeune missionnaire, qui de but en blanc
cumule toutes les fonctions, prevues ou imprivues.
II faut en un instant mettre en ceuvre toutes ses
aptitudes. Je n'avais jamais songe, en France, a la
faqon de faire une table, une porte, aux dimensions
d'une armoire, au salaire d'un ouvrier, A la maniere
de conduire une auto, de cuire des briques, de faire
du ciment; et du jour au lendemain on se -dcouvre
une s6rie d'aptitudes qui dormaient dans le subconscient. Et il faut bien qu'elles se manifestent quand le
cuisinier vient vous dire: "Je n'ai jamais fait tel
plat ); le menuisier: c Comment se met cette serrure,
mon Pere?n; le macon: ((Pre, viens me tracer les
fondations de la cuisine ,, et ainsi de suite. A chaque
instant, il faut 8tre l pour les moindres details et
souvent la parole ne suffit; il faut mettre la main a
la pate et faire soi-m6me une bonne partie de la
besogne.
Je ne m'en plains pas, mon Pere, je vous dirai meme
que c'est la vie que j'ai toujours revCe. ttre a ces
braves Malgaches, tout entier, corps et ame, n'est-ce
pas la raison d'etre du missionnaire?
II reste vrai cependant que messis multa, operaii
pauci. On vous l'a dit sur tous les tons, mon Pere, je
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ne le rep&te pas, on me reprocherait a moi aussi de
Sfaire d6jA l'ancien ,, alors que je ne suis encore qu'un
t bleus dans la Mission.
Bleus ou anciens, nous ne pouvons pas ne pas voir
qu'i c6t6 de nous les protestants font une propagande
intense. Dans les plus petits villages, ils ont temples,
pasteurs ! 7 catechistes. II est vrai que beaucoup de ces
protestai s, de ces pasteurs m6me, seraient embarrass6s pour me dire ce qui les diff6rencie de nous
catholiques; quand meme, cette propagande nous
gene et fait du. nial.
Les pasteurs sement la defiance a l'egard du Pere,
quand ce n'est pas le m6pris. J'ai souvent remarqu6 ce
didain, surtout dans la classe plus elev6e des Houves,
les anciens maitres du pays, un d6dain froid, silencieux, qui ferme les coeurs de ces gens a notre influence.
Aujourd'hui, je jouis d'une petite revanche; Fun de
ces pasteurs est venu me demander le bapteme. Une
inondation a emport6 tous ses biens; aucune aide de
ses collfgues; on le laisse a sa misere. Decourag6, il
vient chez nous. Je lui ai donn6 une chemise et un
catechisme. Vous direz son d6sir de bapteme bien
interess ? Oui, mais la grice de Dieu aidant, ce d6sir
deviendra surnaturel.
A propos de pasteurs, une famille de bons chretiens
m'appelle un soir, vers les neuf heures. J'arrive, surpris
et inquiet. Les g.ns sont encore a table. On fait silence. Quelqu'un enfin m'interpelle: c Pere, c'est
demain le premier vendredi du mois. Offrez cela au
Sacri-Coeur! On vous a volt ! ,
En effet, j'attendais de Tul6ar une grande caisse
jaune, remplie d'articles assez cofiteux: livres, linge
neuf, etc., achetis r6cemment pour mon installation a
la mission nouvelle d'Ankazoabo. La charrette qui
amenait ces bagages a 6t6 attaqu6e par des brigands,
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qui ont menace le charretier de leur sagaie, ont brisk
la caisse et emporte tous les objets. On a retrouvi
plus loin, dans une riviere, les debris de la caisse et
quelques livres. Et c'est bien cela! une caisse jaune
contenant, entre autres articles, du linge et des livres
de piete.
L'ennui, c'est que d'autres bagages doivent encore
m'arriver plus tard, mes caisses que j'attends de FortDauphin et qui contiennent des objets precieux : vases
sacres, ornements, linge d'aulel. Aussi mes gens insistent: c(II faut d6poser une plainte, mon Pere, c'est
le quatrieme vol qui se produit dans ce meme village.
11 faut poursuivre les voleurs.)
Je cede aux instances et, malgre l'heure tardive,
vais de ce pas chez le commissaire des Affaires civiles,
depose ma plainte contre ( inconnu , signalant d'une
faton precise la couleur et les dimensions de la caisse,
la marque ( S. V. ) du linge, et le contenu probable
de cette caisse. On me promet une enqueie.
Je pars en tourn6e le lendemain. A mon retour, cette
famille de chretiens m'appelle une fois encore. Les
visages,aujourd'hui,n'ont plus le meme aspect : c Une
bonne surprise, Pere. Ce n'est pas vous, c'est le pasteur
protestant qu'on a vole. Lui aussi a depose plainte et
ce sont ses bibles que l'onaretrouvees dans la riviere. ,
En effet, huit jours apris, je recevais ma caisse, absolument intacte. Dieu soit beni! Au fond, je prefere
qu'on ait void le pasteur, ii a plus d'argent que moi
Malgr6 les protestants, le bien se fait. Ainsi, voici
quinze jours aujourd'hui, j'ai visite Ranomafana. Ce
village, perche sur une colline, a 35 kilometres d'ici,
n'avait jamais vu de missionnaire. Grace au zile d'un
chritien, installi chez ces paiens, douze enfants out
requ le bapt&me le lendemain. Je les ai interroges un
Saun surle catechisme, ils m'ont parfaitementrepondu.
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Je restais 6merveill6. Et il fallait voir avec quelle
explosion de joie ces gamins et ces gamines me remer.ciaient, des que je leur signifiais :
Eh bien! c'est
E
entendu, tu seras baptis6 tout a l'heure. ,
Par exemple, nous avons su6 a leur bapteme. La case
6tait pleine a craquer, les portes obstru6es par des
gens debout A l'entr6e; pas de fenetres; une odeur et
une chaleur intol6rables : chemise, soutane, surplis,
tout etait tremp6; les onctions glissaient sur ces poitrines ruisselantes; et sur mes invocations liturgiques,
ripetees douze fois, les braillements des b6b6s dominaient. Les baptemes finis, j'ai fait 6vacuer un instant

la case; les gens sont rentres de nouveau, et, stoiquement, sur ma soutane trempee, j'ai ajout6 amict, aube,
itole, chasuble. Je vous prie de croire, mon Pere,
qu'cn appr6cie, a ce moment, les ornements legers.
A plusieurs reprises, la syncope a menace, mais simple

menace et, ma messe finie, j'ai respire.
Pour r6compenser mes gens, le soir, sons un arbre,
j'ai donni des projections. Mes spectateurs n'avaient
plus de paroles. Chaque tableau augmentait leur
imerveillement. Mais surtout ils ne pouvaient comprendre que l'image sortie de l'appareii allot se projeter si loin et si grand sur la toile. Certains venaient
palper l'6cran. Le lendemain, encore tout 6merveill6
de ces visions, I'un de mes porteurs de filanzane me
disait. ,, Pere, viens donner des projections dans mon
village, tu auras de la gloire chez nous aussi. n
Pauvres gens, si 'on pouvait se multiplier pour les
atteindre tous!
Mais l'heure s'avance. A Saint-Lazare, la conference
doit ktre termin6e depuis longtemps. Excusez, mon
Pere, le bavardage d'un de vos enfants, qui s'est donn6
I'illusion, pendant ces quelques instants, de se trouver
un peu moins loin de vous.
J. HENNEBELLE.

AMERIQUE
COLOMBIE
M. DAVID ORTIZ

Le 3 mars 1929, troisieme dimanche de Car&me,
mourut M. David Ortiz, apres avoir arros6 de ses
sueurs cette partie de la vigne du Seigneur qu'il cultiva
avec un zele infatigable durant vingt-quatre ans.
M. Ortiz vint avec M. Guillaume Rojas, aujourd'hui
archeveque de Panama, poser les fondements de cette
p6nible Mission; depuis lors, Tierradentro a et6 le
champ de ses travaux continuels. Grace a son carac-

tere expansif et r6solu et a une sant6 a toute 6preuve,
il s'adapta d'une maniere admirable au milieu ou il
allait exercer son apostolat. II a parcoura les sentiers
les plus abrupts et les plus caches; son ministare l'a
fait p6netrer dans les cabanes les plus retirees; il
connaissait toutes les demeures des vingt-quatre centres ou (4partialit6s , et quels en 6taient les habitants.
I1conversait amicalement avec n'importe quel Indien
et il les distinguait tous par leur prenom, ou tout au
moins par leur nom de famille; chose bien extraordinaire, car les Indiens paez se ressemblent beaucoup.
Cette particularite de s'entendre tous appel6s par leur
petit nom rendait notre m;ssionnaire tres populaire et
tres cher.
Dou6 d'une constitution exceptionnellement robuste,
il v6cut soixante-douze ans sans avoir connu la
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moindre maladie, ni pris de remade. Vingt jours avant
le 3 mars 1929, il 6tait si bien portant qu'il dit A plusieurs personnes : a Je me sens si vigoureux que j'espere vivre au moins vingt ans de plus. , Hl1as ! la mort
le guettait.
Durant la derniere semaine de fevrier, sans avoir
6prouv6 aucune douleur, ii observa que ses forces
l'abandonnaient et qu'il maigrissait a vue d'oeil. II
resta h la maison, travaillant dans sa chambre, sortant
uniquement pour dire la sainte messe, qu'il c6l1bra
jusqu'a la veille de sa mort. Une demi-heure avant de
rendre son Ame a Dieu, il avait encore toute sa presence d'esprit et conversait de voyage a Popayan pour
raison de sante, de sa sant6 qui, pour la premiere fois,
commengait a chanceler.
Comme on observa que sa conversation devenait
difficile, on lui administra les derniers sacrements et
l'indulgence de la bonne mort. Lui-meme suivait la
cir6monie et r6pondait a toutes les prieres. II prit
dans ses mains un crucifix beni par le Saint-Pere, le
baisa a plusieurs reprises, le pressa sur son cceur; un
moment apres, il s'assit sur son lit, 6tendit les bras en
avant, ouvrit de grands yeux fixes et resta quelque
temps dans cette position; tout a coup, il s'affaissa, il
avait cess6 d'exister.
Des centaines de personnes accourues en toute hate
priaient a genoux en face de la couche funebre oi la
mort venait de leur ravir le pere qui s'6tait d6pens6
pour le bien de leurs ames et qu'ils aimaient tant.
M. Ortiz 6tait n 6 , le 15 novembre 1857, dans la vall6e
du Cauca, au sein d'une famille foncierement chr6tienne de la petite ville de Roldanillo. II fut baptis6
le jour suivant. II avait deux ans quand il perdit son
pere; c'est tout ce que nous savons de ses premieres
ann6es.
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En 1875, nous le trouvons ~elve du petit s6minaire
de Popayan, dirigi par les pretres de la Mission,
quand eclata, 1'ann6e suivante, une revolution qui
faillit lui faire perdre sa vocation sacerdotale. Comme
l'i6vque du diocese et les directeurs du s6minaire
avaient eit expuls6s de la Republique par les radicaux,
le jeune Ortiz pensa un moment entrer comme soldat
au service de la bonne cause. Mais la Providence, qui

veillait sur lui, lui rappela l'ideal que lui avaient
montr6 ses anciens directeurs et il prit resolumentle
chemin de Roldanillo. Il obtint de sa mere veuve 400
dollars et, un peu contre sa volont6 et celle de la famille,
il partit pour la France, d6cid6 a se faire lazariste.
II voyageait a cheval, sans monture, portant an
chapeau un ruban rouge, devise des r6volutionnaires.
II allait au galop; on le prenait pour un courrier charge d'une commission sp6ciale et il put sans encombre
se rendre a Cali, puis a Bonaventure, prendre le bateau
et enfin arriver & Paris, a Saint-Lazare.
Requ au s6minaire interne, il prononca les saints
vceux et, apres avoir termin6 ses etudes de theologie,
fut ordonn6 pretre le 2 juin 1882. M. Pineda, qui
l'assista a sa premiere messe, devait I'avoir plus tard
comme compagnon dans une grande tourn&e de missions en Colombie.
A son retour de France, M. Ortiz apprit la mort
r6cente de sa mere. II fonda d'abord, avec M. Vaysse,
la maison de Panama. L'ann6e suivante, le 3 mars
i883, il arriva, comme professeur, au petit seminaire
de Popayan. Durant les quatre annees qu'il y passa,il
enseigna les premieres lettres a des 61lves qui devaient
devenir c6lbres: Guillermo Valencia, un des grands
poetes de langue espagnole; le g6neral Vasquez
Cobo, qui fut candidat a la presidence de la R6publique; Mgr Arboleda, ancien archeveque de Popayan.
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Ce dernier conserva, toute sa vie, une vive reconnaissance pour celui qui l'avait pr6par6 a la premiere
communion, comme le prouve le fragment d'une
lettret a Votre souvenir reste attache i un des jours
les plus heureux de ma vie, celui de ma premiere
communion, et partant jamais je ne pourrai vous
oublier. )
Guillermo Valencia, au comble de la gloire, ayant
su que son ancien professeur, abandonnant les montagnes de Tierradentro, se trouvait de passage a Popayan, lui envoya cette admirable invitation :
cVWner6 professeur et ami. Tous, dans cette maison
de campagne, qui est v6tre, nous vous attendons.
Venez y passer quelques moments avec nous, avant
de continuer votre voyage. Je vous propose de venir
de bonne heure c6l6brer la sainte messe dans notre
oratoire. Avertissez-moi, afin queje repasse la maniere
de servir la messe, au cas oi j'aurais le plaisir de vous
voir c6lebrer.
, Votre ami tres affectionn6 et reconnaissant. n
Le 6 aoit 1886, les sup6rieurs destinerent M. Ortiz
a un autre apostolat. Avec M. Jules Pineda, il parcourut les paroisses du sud du Tolima pour precher la
mission que ces populations appellent encore la
S(grande Mission, . Les missionnaires, en effet, ont

fait un bien 6norme. Is ne quittaient la paroisse que
quand tous les habitants avaient joui du bienfait de la
mission; et si quelques-uns, comme cela arrivait
parfois, ne se rendaient pas spontanement Al'eglise, les
missionnaires allaient les chercher chez eux. Voici un
fait interessant a l'appui.
Vingt-quatre ans plus tard, les exercices de la
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mission furent donnes de nouveau dans cette m~me
region. Le missionnaire demanda a un p6nitent :
- Combien de temps y a-t-il que vous vous etes
confess ?
- Depuis la grande mission, celle que pr&cherent
les PP. Pineda et Ortiz.
- Accusez-vous de vos p&ch6s.
Le p6nitent ne trouvait pas de pech6. gEtonn4, le
missionnaire commenca a l'interroger. C'6tait un
homme de la campagne, pere d'une famille nombreuse.
Ne trouvant pas matiere pour l'absolution, le missionnaire ajoute: c Alors, dites un p6ch6 grave ant6rieur a
votre derniere confession. » Aussit6t le p6nitent, versant d'abondantes larmes, accusait les fautes de sa
jeunesse.

- Comment! dit alors le missionnaire, apres une
jeunesse comme celle que vous venez de manifester,
avez-vous pu vous conserver en etat de grace?

- Et comment, mon pere, aurais-je pu picher de
nouveau, aprts avoir entendu ces saints missionnaires !
Au milieu de travaux apostoliques si fructueux, M.
Ortiz rebut 1'ordre de partir pour la capitale de
l'tquateur. II passa onze ans au petit seminaire de
Quito. et trois h Guayaquil. Pendant ces quatorze ans,
notre cher confrere 6leva bien des g6n6rations, soulagea bien des miseres, s6cha bien des larmes, comme
en fait foi la correspondance qui lui arrivait encore
de l'iquateur aprts tant d'annees d'absence.
En 1goI, la guerre civile multipliait, en Colombie,
la misere et les ruines. M. Bret, visiteur de la province,
se voyait dans de grandes difficult6s pour assurer la
subsistance des jeunes gens du s6minaire et des
etudes de la maison de Cali, confi6e a ses soins. II fit
appel h M. Ortiz, alors a Guayaquil, et celui-ci lui
envoya, a plusieurs reprises, des secours importants,
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si bien qu'ala fin de mars Igo3 le charitable confrere
rebut de M. Bret la lettre suivante: a De nouveau, je
vous remercie, en mon nom et au nom de la province,
pour votre g6nerosit6 a notre egard. Que le bon Dieu
vous le rende! ) Cette meme annie 9go3 vit le retour
de M. Ortiz en Colombie.
L'amour pour la Congregation a eti une des vertus
dominantes de sa vie. Des quelques biens patrimoniaux qu'il poss6dait, il fit trois parts : son ame, la
maison centrale de la province et la prefecture apostolique de Tierradentro.
En vertu d'un contrat pass6 entre Mgr Caycedo,
alors archeveque de Popayan, et M. Bret, visiteur des
lazaristes en Colombie, ceux-ci recurent en partage
I'6vang6lisation de ]a region appelbe Tierradentro,
peuplee par les Indiens Paez semi sauvages. Pour
realiser cette ceuvre difficile de construction spirituelle et materielle, il fallait des hommes bien tremp6s.
M. le Visiteur y envoya MM. Guillermo Rojas et David
Ortiz. Tierradentro comptait alors 25000 habitants,
divis6s en vingt-quatre centres, dissemines au milieu
des montagnes. Nos deux missionnaires commencerent
par parcourir tout le territoire, depuis les hauteurs les
plus 6levies jusqu'aux plaines ardentes qui avoisinent
le departement de Huila. Is visiterent toutes les populations, ravivant la foi au moyen de fetes religieuses.
Comme ils ne tarderent pas a se rendre compte que
leur ministare produirait peu de fruits sans la connaissance de la langue indigene, ils se mirent !a tudier et
a apprendre le dialecte de ces pauvres Indiens et a
faire un petit cat6chisme en langue paez.
Quelques ann6es plus tard, la Mission de Tierradentro fut erig6e en prefecture; les ouvriers se sont
multiplies, des 6glises ont kt6 baties ou restaurees, un
23.

-666grand nombre d'6coles itablies et deux maisons de
Filles de la Charit6.
Pour sa part, M. Ortiz, apres vingt-quatre ans de
souffrances et de travaux ininterrompus, a pu dire:
( J'ai achev6 ma course ), et s'endormir tranquillement
dans le Seigneur.
La nouvelle de sa mort se repandit rapidement dans
les montagnes de Tierradentro. La population passa
la nuit dans la priere et dans les larmes, aupres de sa
d6pouille mortelle, qui avait &t6 placee dans la
chapelle. Le matin, I'enorme multitude d'Indiens
accourus de toutes parts manifestait sa profonde doulear et accompagnait pieusement les offices funebres
c6ilbr6s par le Prifet apostolique.
Daigne le Ciel nous envoyer des missionnaires
devou6s et vertueux pour remplacer cet ap6tre de Paez
qui s'appelait M. David Ortiz!

ACTES DU SAINT-SIEGE

I.

-

PERMISSION DE CELEBRER DES TRIDUUMS
SOLENNELS PENDANT L'ANNEE CENTENAIRE 1

Ad humiles enizasque preces Revmi Dni Francisci Verdier,
Superioris Generalis Missionis et Instituti Puellarum Caritatis, Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi
specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributarum, benigne indulsit, ut, in Ecclesiis et Oratoriis publicis
vel semipublicis Presbyterorum Missionis et Puellarum
Caritatis, necnon, habito prius consensu Ordinarii loci, in
omnibus Ecclesiis parochialibus, a die prima Aprilis currentis anni ad diem 28 Martii 1931,celebrari valeant Triduana
solemnia in honorem B. M. V. Immaculatae a Sacro Numismate, ob centenarium Manifestationis ejusdem B. M. V. sub
titulo Sacri Numismatis, diebus respective designandis :
I. En r6poase aux humbles et instantes pti&res du RCv. M. Francois:
Verdier, sup6rieur g6enral de Ia Congr6gation de la Mission et de
l'Iastitut des FiUes de la Chariti, et en vertu des pouvoirs i elle sp6cialement concedes par N. T. S. P. le Pape Pie XI, la S. C. des
Rites a accord6 avec bienveillance que dans les 6glises et oratoires
publics ou semi-publics des pretres de la Mission et des Filles de la
Charit6, et aussi, mais avec le consentement de I'Ordinaire du lieu,.
dans toutes les 6glises paroissiales, puissent 6tre cd6lbris des triduums
solennels en P'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie Immacelie de
la Medaille Miraculeuse pendant cette annde centenaire de la Manifestation de cette meme Vierge de Ia Medaille, du Ier avril iz3o ua
28 mars 1931, aux jours d4signes dans I'Instruction de la S. C., qui.
accompagne cet indult et aux conditions qu'elle determine 1 .
Nonobstant toute clause contraire.
6 mars 1930.
C. Card. LAURENTI.
S. R. C. Ptaefeclus.
Philippe oD FAVA, Subsl.
1. L'lntruction jointe
pour les triduuns.

A 'indult ne

difflre en rien de

'lnstruction ordinaire-
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servata in omnibus Instructione hujus S. R. Congregationis
praesenti Indulto adiecta.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 6 Martii 293o.

G. Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
Philippus DI FAVA, Subst.
2. - INSTRUCTIO SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS
SUPER PRIVILEGIIS QUAE IN TRIDUO VEL OCTIDUO,
OCCASIONE EXTRAORDINARIAE SOLEMNITATIS IN HONOREM SIVE ALICUIUS MYSTERII, SIVE B. MARIAE VIRGINIS SIVE SANCTORUM AUT BEATORUM, CELEBRANDO
PER RESCRIPTUM SACRAE IPSIUS CONGREGATIONIS
CONCEDISOLENT'.
I. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis, quae, recurrente festivitate extraordinaria, celebrari permittuntur, Missae omnes de ipsa festivitate ob peculiarem celebritatem
dicantur cum Gloria et Credo, et cum Evangelio S. Joannis
in fine, nisi legendum sit aliud evangelium juxta rubricas.
II. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa de Officio
currenti celebratur, dicatur cum unica Oratione : secus fiant
tantummodo commemorationes de duplici secundae classis
et omnes aliae quae in duplicibus primae classis permitx. Cet indult accorde la faculti de cil6brer un triduum solennel en
Phonneur de Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse, k l'occasion du
centenaire, do i" avril 1930 au 28 mars q13r, dans toutes les 6glises
publiques et semi-publiques des pretres de la Mission et des Filles de
la Charit6 et, meme, du consentement de I'Ordinaire, dans les 6glises
paroissiales.
La messe de la Manifestation peut se chanter les trois jours, sauf
fete on dimanche de premiere classe, ou bien vigile on octave priviligiie;
comme memoires, seulement celles qui sont permises aux fetes de
premiere classe.
La messe basse de la Manifestation eat empachee les m6mes jours et
aussi les fetes et dimanches de seconde classe. Elle peut se dire i tous les
les autels; comme comm6moraisons, lea oraisons du jour. Les jours oii
cette messe est defendue, il est permit de faire mimoire de la Manifestation sous une seule conclusion.

Que la messe de la Manifestation soit permise on non, on peut toujours chanter les vCpres. Le troisiime jour, au salut, chant du Te Deum.
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tuntur. Missae vero lectae dicantur cum omnibus commemorationibus occurrentibus, sed orationibus de tempore et
collectis exclusis. Quoad Praefationem, serventur Rubricae
Missalis ac Decreta.
III. Missam cantatam impediunt tantum Duplicia primae
classis, ejusdemque classis Dominicae, necnon Feriae,
Vigiliae et Octavae privilegiatae, quae praefata Duplicia
excludant. Missas vero lectas impediunt etiam Duplicia
secundae classis, et ejusdem classis Dominicae, necnon
Feriae,Vigiliae atque Octa vae, quae ejusmodi duplicia primae
et secundae classis item excludant. In his autem casibus
impedimenti, Missae dicendae sunt de occurente Festo, vel
Dominica, aliisve diebus ut supra privilegiatis, prouti ritus
diei postulat, cum commemoratione de solemnitate, et
quidem sub unica conclusione cum prima oratione. Haec
tamen commemoratio omittatur, si occurrat duplex primae
classis Domini primarium universalis Ecclesiae, praeterquam
Feriae II et III Paschatis et Pentecostes, in quibus ea permittitur.
IV. In Ecclesiis ubi adest onus celebrandi quamlibet
Missam Conventualem, ejusmodi Missa nunquam omittenda
erit.
V. Si Pontificalia Missarum de solemnitate ad Thronum
fiant, haud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta sumente, sed Hora Nona : quae tamen Hora de ipsa solemnitate semper erit; eaque, ad implendam divini Officii obligationem, substitui non poterit Horae Nonae de die currenti.
VI. Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum, impediri
possint, semper nihilominus secundas Vesperas de festivitate
solemniores facere licebit absque ulla commemoratione;
quae Vesperae tamen de festivitate pro satisfactione inservire
non poterunt.
VII. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas, de
Ordinarii consensu, semper habere locum poterunt, uti
Homilia inter Missarum solemnia, vel vespere Oratio panegyrica, analogae festivitati fundendae preces, et maxime
solemnis cum Venerabili Benedictio. Postremo tridui vel
octidui die Hymnus Te Deum cum versiculis Benedicamus
Patrem... Benedictuc es... Domine, exaudi... Dominus vobiscumn... et oratione Deus, cujus misericordiae.. cum sua conclusione nunquam omittetur ante Tantum ergo... et orationem de Ssmo Sacramento.
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CONCESSION D'UNE INDULGENCE PLENIERE, DURANT
L'ANNEE

CENTENAIRE

DE LA MtDAILLE,

A

GAGNER

PENDANT LE TRIDUUM.
BEATISSIME PATER,
Superior Generalis Congregationis Missionis et Instituti
Puellarum Caritatis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus,
humiliter petit, occasione sacrorum Sollemnium, quae in
honorem beatae Mariae Virginis sub titulo sacri Numismatis,
ob centesimum anniversarium Manifestationis Deiparae Virginis sub eodem tituro, a die i' maii currentis anni usque ad
diem 28 martii 1931 per triduum celebrabuntur, Indulgentiam
plenariam, suetis sub conditionibus semel lucrandam : * in
qualibet ecclesia vel -publico oratorio memoratae Congregationis et Instituti, necnon, de consensu Rmi Ordinarii
loci, in ecclesiis paroecialibus ubi praedicta sacra Sollemnia
habebuntur, ab omnibus christifidelibus; 20 in semipublicis
praefatae Congregationis et Instituti oratoriis, tantum a fidelibus iisdem oratoriis legitime utentibus.
Et Deus, etc.
Die 5 Maii 193o.
SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA benigne annuit pro gratia,
iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio, S. P. R.
S. DE ANGELIS, Subst.

4.

PERMISSION D'UNE MESSE, LA NUIT DU IS AU
19 JUILLET 1930, DANS LA CHAPELLE DE LA MAISON-

MERE DES FILLES DE LA CHARITE.
Francesco Verdier, Superiore Generale della Missione e
delle Figlie della CaritA, prostrato ai piedi di Vostra Santita,
umilmente implora che nella mezzanotte del giorno t8 Luglio 193o, ricorrendo in quell'ora il centenario della prima
apparisione di Maria SS. Immacolata alla Ven. Suor Caterina LabourE, in Parigi nell'Oratorio principale delle Figlie
della Carita, ove avvenne la detta apparizione, possa cele-
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brarsi una Messa letta o cantata, con facolta di amministrare
la Santa Comunione alle persone che vi assisteranno.
Che della grazia...
Vigore facultatum a Ssmo Domino Nostro concessarum,
Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis a Revmo Superiore Generali Congregationis Missionis, eidem benigne commisit ut gratiam iuxta
preces pro suo arbitrio et conscientia concedat, adhibitis
cautelis ne quod inconveniens oriatur.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae die i5 aprilis i930.
Vine. LA PUMA, Seer.
Robertus SPOSETTI, Off.
5. - CONCESSION D'UNE INDULGENCE PLENIERE, UNE
FOIS L'AN, AUX FIDELES QUI, CONFESSES ET COMMUNIES, VISITERONT LA CHAPELLE DE LA MAISON-MkRE
DES FILLES DE LA CHARITE.
BEATISSIMO PADRE,
La Superiora delle Figlie della Carith in Parigi, prostra'a
ai piedi della SantitA Vostra, chiede umilmente l'ndulgenaa
Plenaria,da lucrarsi una volta all'anno dai fedeli, confessati
e comunicati, i quali avranno visitato 1'oratorio principale
di dette Religiose e pregato secondo I'intenzione del Sommo
Pontefice. Che della grazia, etc.
Die 5 Mai i93o.

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA benigne concedit tantum christifidelibus, memorato oratorio legitime utentibus,
INDULGENTIAM

PLENARIAM

QUOTIDIANAM,

conditionibus

de

quibus in precibus e. ad norman can. 921, 30, Codicis Juris
Canonici lucrandam. Praesenti ad septennium valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
S. Luzio, S. P. R.
S. DE ANGELIS, Subst.

BI LIOGRAPHIE

REVUE

DES REVUES

ttudes. - 5 et 20 mai i930. Les consuls de
France I Alger avant la conquite, par E. Plantet.
Les Missions catholiques. - i" mars 1930. - Premier coup d'aile, par M. ChAtelet.
16 mars. Le clergi indigtne en Chine, par
Mgr Defebvre.
I"r mai. - Une fete 4 Itaimen. - Conversion de galPriens chinois, par M. Saint-Martin.
-

Annales de la Propagation de la Foi. Les icoles de Tuliar, par M. C.hilouet.

Mai 193o.

Divus Thomas. - Janvier-f6vrier 1930. - Rdle de
saint Augustin dans les controverses pdlagiennes, par
E. Neveut. - Lo scrupolo, par A. Marina. - Birthcontrol, par A. Marina. II traduttore greco di
S. Matteo e l'lspirasione, par G. M. Perrella.
Bulletin de 1'Archiconfrhrie de la Sainte-Agonie. Mars-avril 1930. - La chariti de Dieu est rEpandue
dans nos ceurs par l'Esprit-Saint, qui nous a et9 donne,
par E. Neveut.
Les Rayons. - Janvier-f6vrier r930. - Le Congres
des Enfants de Marie, par M. E. Crapez. - Petite theologie mariale d'aprks les Confirences de M. Verdier. Les syndicats de Marseille. - Une journde mariale
Saint-Bernardde la Chapelle.
L'tcho de la Maison-MBre. -

Mars i930. -

Sur
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resprit d'zndependance, par M. Cazot. - L'avenir de
nos enfants.
Avril. - A l'icole de la Bienheureuse Mere, par M. le
Superieur g6neral.
Mai. - Notre chapelle, par la T. H. Mere.
Juin. - Le martyre, par M. Cazot.
Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charit6 des provinces de France. - Mars g930. - Lettres
d'un futur martyr, M. Chevrier. - Le ciergi indigene
en Chine, par Mgr Defebvre. - Oh! la la! ces trains
de plaisir! (suite), par soeur Defebvre. Et nous
l'avons vu tel un lipreux (suite), par J. Castan. - Le
sang du vaillant et doux archeveque alsacien (Mgr Sontag), par P. Franssen. - L'cole de Jeanne d'Arc de
Tikhran (suite), par A. Chatelet.
Avril. - Le centemaire de la translation des reliques
de saint Vincent de Paul. - Lettres d'un futur martyr,
M. Chevrier (suite et fin). - In viam, par J. Cantinat.
- Oh! 14 1I! ces trains de plaisir! (suite et fin), par
soeur Defebvre. - Et nous l'avons vu tel un lipreux
(suite et fin), par J. Castan.
Mai. - Noces d'or sacerdotaler de M. Franfois Verdier, supirieurgineral. - Chevalier de la Ligion d'konneur. - Congres eucharistiquede Carthage. - La chapelle de la Midaille miraculeuse. - In viam (suite), par
J. Cantinat. - Le sikge de Chi chow, par H. C6ny et
F. Saint-Martin. - Relation de voyage : Djibouti, par
P. Verges. - Lettre de Mgr Sontag.

Anales de la Congregaci6n de la Mision y de las
Hijas de la Caridad. - i" mars. - M. Restitut Trepiana, par Ep. Garcia. - Missions dans le diocese de
TEruel, par P. Garcia. - Le Sanatorium du SaintEsprit & Barcelone, par P. Vargas. - Un grand pidagogue miconnu (suite), par B. Paradela. - Le siminaire
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de Saint-Franfois-de-Salesh San PabloLa Laguna (Philippines). - La Mission de Cuttack, par V. Guemes.
- Dans les montagnes de Kattinga, par V. Marcos.
I" avril. - Sceur Manuela Lecina, par P. Vargas. Un grand pidagogue miconnu (suite), par P. Paradela.
- Le siminariste Filix Echaret, par E. Albiol. Mort du postulant Hilaire Segovia, par G. Sedano.
I" mai. - La mission de Salamanque, par S. Diez.
- Seur Franfoise de Paule Bayona, par P. Vargas. New-York, par N. Biguena. - A Mexico, par J. CasUn grand pedagogue meconnu (suite), par
tilla. B. Paradela.
I" mars 1930. - Suaw
Annali della Nissione. Maria Laccarelli,de Plaisance, dicorie d'une mrdaille
d'or. - L'ouverture du centenaire en diverses maisons
de saEurs de la province de Naples. .
L'activiti missionnaire de la maison de
l" mai. Cagliari en i929, par M. Scotta. - Les fites du cenienaire & Casi, San Marco et Alcamo. - Scur Antoinelte Bombaci. - Annales des Dames de la Chariti.
1o mars i93o. Missioni Estere Vincenziane. Les communistes brigands au vicariat de Kian, par
E. Barbato. - Voyage de O. Purino en Chine (suite).
- Nouvelle incursion des communistes t Wanan, par
S. Russo.
I" mai. - Les communistes brigands au vicariat de
Kian (suite), par E. Barbato. - Voyage de O. Barbato en Chine (suite). - La vie du missionnaire, par
J. Giacone. - En attendant de pouvoir poursuivremon
chemix . travers le vicarial de Kian, par sour Fabbrizi.
St-Viaze•o.
- 1930, 2* livraison. - Le centenairede
la translationsolennelle des reliques de saint Vincent de
Paul, par E. Willems. - Comment saint Vincent devist
le directeur de la cofondatrice des Filles de la Chariti.
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- Orphelin et cardinal,le cardinalLavitrano, ilive de
nos confrkres. - Voyages de missions de Mgr Thiel.
Deuxinme vgyage A Talamanca, 1882, par A. Wunderlich.
Vincenzstimmen. - 1930, n° 3.- La mission de saint
Vincent comme apdtre de la Chariti, par F. Pleininger.
- Nouvelles de Chine : lettres de MM. Gattringer et
Reinprecht.
N" 4. - La mission de saint Vincent de Paul comme
ap6tre de la Chariti (suite), par F. Pleininger.
Bulletin catholique de P6kin. - Janvier. - M. Paul
Dutilleul. - Captiviti de M. E. Young.
Mars. - M. Grigoire Lou, par J.-M. Planchet.
Avril. - Les pklerinages 4 Tong-lu. - Les communistes a Wan-ax. - Nouveaux troubles communistes au
vicarialde Kian.
Le Messager de Ning-Po. - Janvier-f6vrier I930. M. ProtaisMontagneux (suite).
Mars-avril. - M. Protais Montagneux (suite). Visite pastorale t Wenchow (suite). - La famine dans
le district de Renckow. - La guerre. - M. Dumortier
et saur Louise Boscat.
L'Ami des Missionnaires da Kiangsi. - Janvier 1929fivrier 193o. - Le sacre de Mgr Sheekan. - Une ordination i Kiukiang. - La Mission de Linkiang. - Le
sizinaire central du Kiangsi. - Installation de G. Theron a Teian. - La Mission de Kuling. - Mgr Bray.

L1VRES
Romain DiCLAT. Monsieur Vincent. Lyon, Camus,
In-8, 63 pages.

1929.

Opuscule en vers, le dix-ncuvibme de Ia - Collection Franois Cop-
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pee des dramaturges catholiques a; trois episodes scEniques de la vie
du saint et ciuq tableaux; ouvrage d'imaginationet non d'histoire.
L'auteur a uae grande facilit ; quelques expressionstriviales d6parent
son travail.
* *

Siminaire Saint-Eugene. Alger.
Album contenant dix-sept magnifiques tableaux. Mgr Leynaud,
archevaque d'Alger, ouvre la srice.

Petit Ofice de la Tres Sainte Vierge, augment6 de
l'office de 'Immnaculte Conception et de la Medaille
Miraculeuse. Lophem-Bruges, 1930. In- 2, 210 pages.
CePetitOffice se recommande aux Filles de la Charit tout spcialement.
11 d6bute par une belle image de la Vierge miraculeuse; l'office est
traduit etcommente par les Benedictinesde la rue Monsieur;le volume
est en depbt & l'conomat de la rue du Bac.

Joseph ALOUAN. Le Centenaire de l'Apparition dela
Medaille Miraculeuse a la Vindrable Sceur Catherine
Labourd, Fille de la Chatiti. Beyrouth, 1930. In-8,
20 pages.
Cette brochure donne, en langue arabe, le recit des apparitions.

Visions radieuses. Paris, Haton, 1930. In-8, 20 pages.
Gracieuse brochure illustree, que remplissent cinq dtiicieux poimes:
A Picole de saint Vincent, Immnacule, Virgo Polent, N.-D. de la Mldaille,
Reine de Unniers. La brochure est anonyme ; mais on croit deviner le
genre de la Fille de la Chariti qui prend, pour signer ses vers, le
biau surnom de 'Carilas. L'auteur a du talent; certaines strophes sont
parliculi&rement reussies; les rimes sont riches; mais le nombre de
pieds n'est pas toujours au complet. Une nouvelle 6dition fera disparaitre les quelq ues imperfections qu'on y constate.

X. et Ermend BONNAL. Cantate en I'honneur de la
Vierge Immaculie de la MidailleMiraculeuse. Centenaire

des Apparitions. 18 juillet-27 novembre i83o. Paris,
Maison-Mbre des soeurs, i930.
Des deux auteurs de cette belle cantate, le poite et le musicien,
nous ne connaissons que le musicien. Le nomde Bonnal est, lui seul,
uae recommandation. La Vierge de la Medaille miritait d'etre louie
et chantde comme elle 'est par ces deux artistes.
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Maurice COLLARD et Joseph PRANEUF. Cantate pour
le Centenaire de l'Apparitionde la Medaille Miraculeuse

183o-i93o). Paris, Maison-Mere des sceurs, 1930.
Les auteurs de cette nouvelle cantate, celui des paroles et celui de
la musique, sont tous deux pretres de la Mission. Leur talent nous
est connu par des compositions deja nombreuses. Ils ont voulu le
metre au service de la Vierge de la Medaille, et leur inspiration,
tehauffee par une tendre d6votion i Marie Immaculee, a produit une
<euvre qui comptera parmi leurs meilleures.

Carnet de 25 timbres desaint Vincent de Paul. Paris,
Maison-Mere. 1930.
Les timbres sont de mode aujourd'hui. Sur les enveloppes des lettres,
aux timbres officiels, on en ajoute d'autres qui constituent souventune
reclame artistique. Ce carnet, du prix de 4 francs, se vend pour P'achive.
ment del'6glise Saint-Vincent-de-Paul de Clichy, ancienne paroisse du
saint, devenue cit6 ouvritre de 40 ooo ames a. Sujets representes: la
Vierge Puissante, Ia Vierge Immaculee, saint Vincent (portrait et statue de Cabuchet), Louise de Marillac, Francois-R6gis Clet, Jean-Gabriel Perboyre, soeur Rosalie, Frederic Ozanam, la chapelle de la rue
du Bac, deux apparitions de Marie & Catherine Labouri, l'dglise de
Clichy, la chisse de saint Vincent, la translation de ses reliques, son
apotheose et neuf episodes de sa vie.
Nous ne pouvons que feliciter ceux qui oat pris part k la confection
de ces timbres aux nuances diverses si ddlicates. Ceux quiachbteront
des carnets ne regretteront pas leur argent.

Cantiques en Tlonneur de l'Immaculke Vierge de la
Medaille Miraculeuse. Paris, Maison-Mbre des Filles
de la Charite. In-12, 18 pages.
Cet opuscule vient a point pour les fates du Centenaire. Les cantiques
a Marie ne manquent pas; il convenait que fit publi6 un recueil sp6cial de cantiques a Notre-Dame de la Midaille Miraculeuse. Celui-ci
en contient un petit nombre : onze seulement. II ett Wtefacile de le
grossir en rechercbant lescantiques composes pricedemment, soit en
i88o,
l'occasion du cinquantenaire; soit en z894, a l'occasion de
Finstitution de la fete de la M1daille; soit en d'autres temps; et en
ajoutant au moins ceux qui se chantaient sur des airs connus et populaires. On a pr6efri se limiter, de crainte sans doute que la quantit6
ne nuisit I la qualitY.

Recuerdo de la Basilica de la Milagrosa. Madrid, 1930.
Ceux qui ne peuvent visiter la belle basilique de nos confrIres de
Madrid, se consoleront quelque pen en feuilletant cet album, oh douze
reproductions nous montrent sa fagade, ses autels, ses vitraux et ses
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statues. J'ecris: a seconsoleront ; je devrais plut6t dire aed&soleronta;
car 1'album attisera le desir de voir et un desir non satisfait porte pla16t au regret qu' la joie.

La Medaille Miraculeuse. Abbeville, Paillart, nouv.
6d., 193o. In-8, 3o pages.
La premibre 6dition de ce petit opuscule a paru en S894. En cette
anane centenaire, il itait utile de le reediter. A recommander surtoat
aux enfants et aux personnes qui n'auraient pas le temps de faire de
longues lectures.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
17. Valdivielso (Restitut), coadjuteur, 2 fevrier, San
Luis; 54 ans d'age et 29 ans de vocation.
18. Lou (Gr6goire), pr&tre, 25 fevrier, P6kin; 79, 37.
19. Pefia (Cyprien), pr&tre, 8 f6vrier, Santurce; 60,
44.
20. Da Cunha (Joseph), coadjuteur, 5 mars, Santa
Quiteria; 79, 59.
21. Lebarque (Henri-Alfred), pr&tre, 14 mars, Guimerville; 70, 24.
22. Benesch (Edouard), pretre, 1o fevrier, Voitsberg;
35, 17.
23. Dimitriades (Gr6goire), pretre, 15 mars, Pekin;
38, i6.
24. Dehottay (Jean), pretre, 18 mars, Bonn; 55, 3425. Conway (Jean), coadjuteur, 21 mars, Castleknock;
86, 58.
26. Dumortier (L6on), pr&tre, 31 mars, Shanghai;
47, 30.
27. Bertrand (Ferdinand), pretre, 3 avril, Valfleury;

56, 33.
28. Castan (Joseph-Louis), pretre, 24 avril, Farafangana; 61, 42.
29. Aymis (Henri), pr&tre, 4 mai, Monaco; 29, 13.
30. Cognault (Ignace), coadjuteur, 8 mai, MaisonMere; 53, 29.
31. Speir (Louis-Francois), coadjuteur, 9 mai, Maison-Mere; 46, 24.
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32. Jourde (Jean), pretre, 17 mai, Montolieu; 77, 55.
33. Miranda (frangois), pretre, 14 mai, Madrid;
74, 34.

34. Segond (tlie-Sylvain), pretre, 21 mai, Kashing;
50, 32.

35. De Leon (Michel), pretre, 27 mai, Montevideo;
49, 33.
NOS CHORES S(EURS

Marie Bazin, a Chbteau-l4'veque; 63 ans d'age et 36 ans de
vocation.
Marie Chovidon, a Rio de Janeiro; 61, 42.
Christine Grzysczok, a Dult; 44, 21.
Barbe Korbisch, A Constantinople; 61, 41.
Maria Vintimilla, a Riobamba; 35, 4.
Marie Blancher, k Bordeaux; 82, 6o.
Louise Gazaix, a Auch; 33, 6.
Marie Lyonnet, a Montolieu; Si, 62.
Lucie Leroy, a Bas-en-Basset; 38, 14.
Marie Carusio, a Sessa-Aurunca; 67, 43.
Angfle Ferrero,

a

Plaisance; 72, 52.

Pl1agie Tymek, h Stryj; 59, 39.
Eugenie Garcia, k Valdemoro ; 3, 9.
Frangoise Picardo, a Valdemoro; 36, 9.
Carmen Fernandez, h Seville; 75, 5i.
Josefa Bereciartua, 1 Azpeitia; 74, 52.
Maria Saenz, a Madrid; 61, 38.
Marie Kowolik, I Vienne; 57, 33.
Maria Zubimendi, a Huelva; 65, 33.
Marie Santhonnax, a Commentry; 74, 53.
Marie Prdvost, a Nogent-les-Vierges; 79, 56.
Marie Cambefort, a Paris; 77, 53.
Maria Leclercq, I Lille; 80,49.
Marie Rouge, a Montolieu; 82, 6o.
Elise Auzary, a La Teppe; 75, 53.
Jos6phine Alric-Bourges, a Fontenay-le-Comte; 87, 6r.
Alexandrine Patrissey, k L'Hay; 87, 69.
Marie Ledoyen, a Ans; 8o, 57.
Julie Blenacoste, a Alger; 76, 57.
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Marie Hewner, a Chelmno; 72, 47.
Pauline Dogliani, a Carrara; 73, 48.
Maria Galbusera, a Turin; 35, 12.
Gemma Meucci, a Lucignano; 51, 25.
Marie Hackel, a Dult; 33, I1.
Gabrielle Van Heecke, A Hazcbrouck; 25, 2.

Marguerite Murphy, a Albany; 84, 55.
Olga Turco, a Sienne; 3o, 13.
Clotilde Souvirou, a Bordeaux; 84, 46.
Catherine Martin, b Paris; 88, 58.
Marie Tenaillon, a Paris; 73, 46.
Marguerite Babonneau, a Beyrouth; 53, 29.
Edith Slaughter, a Arcachon ; 36, i3.
Honorine Peu, I Valparaiso; 61, 40.
Madeleine Butzler, a Vassemberg; 40, 14.
Marie Rocha, a Rio de Janeiro; 73, 5o.
Addle Bilinska, a Bialystok; 64, 37.
Eusebia Orphelia, a Boston; 76, 46.
Jos6phine Bourguet, A Montolieu; 89, 68.
Rose Bosco, a Mendrisio; 46, 26.
Agnbs Sliwa, I Cracovie; 52, 29.
Cdcile Dura, a Cracovie; 71, 48.
Marie Gabaudant, N Moulins; 78, 57.
Irma Guffroy, a Chateau-l'Ev6que; 75. 52.
Felicie Tournelle, a Chateau-l'Eveque; 75, 52.
Marie-Joseph Jouan, a Majorca; 73, 5o.
Dolores Barbara, a Corufia; So, Si.
Marie-Rose Rosello, a Siguenza; 78, 51.
Francoise Zavala, a Alicante 92, 7o .
Marie Ricci, a Turin; 90, 71.
Marie Mounes, . Chantelle; 75, 5i.
Lydia Pruss, a Constantinople; 76, 47.
Romualda Urabain, a Artajona; 63, 45.
Teresa Franquesa, A Ldrida; 69, 49.
Vincent Giro, a Madrid; 53, 3x.
Rita Ugarte, a Madrid; 29, 9.
Marie Le Gludic, & Montolieu; 85, 55.
Regina Schwartz, A Salzbourg; 72, 47.
Rosalie Trawinska, a Chelmno; go, 62.
Louise Schwab, & Eggenberg; 35, 16.
Marie Lettko, a Budapest; So, 26.
Francoise Ederer, a Graz; 72, 41.

-

682 -

Marie Forestier, h Beaune; 69, 51.
Irene Misner, A la Nouvelle-Orldans; 3o, 2.
Marie Rocher, a Toulouse; 81, 55.
Marie Espinouse, a Bordeaux; 47, 2o.
Cecile Nouelle, A Rochefort; 93, 62.
Marie Dauzet, k El Biar; 67, 44.
Giuseppa Tarchi, a Ancona; 74, 48.
Santina Gentili, & Empoli; 42, 19.
Victoire Carbone, a Sienne; 84, 62.
Th6rese Rossi, a Sienne; 65, 41.
Louise Marino, i Naples; 62, 41.
Mathilde Villar, a Santiago; 77, 55.
Maria Sabater, A Valencia; 63, 32.
Angela Serratosa, a Cartagena; 64, 46.
Bibiana de Azcaratem, k Valdemoro; 54, 29.
Maria Fajardo, a Cadiz; 49, 17.
Maria Bayona, a Jativa; 78, 59.
Marie Zapata, a Aranzaru ; 3o, 4.
tmilie Fillon, a Aniche; 77, 57.
Marie Hamon, I Clichy; 71, 48.
Marie Seglan, h Chateau-livJeque; 73, 5i.
Jeanne Clochette. A l'H6pital; So, 24.
Cdline Duchatel, a Paris; 67, 47.
Berthe Poulain, a Paris; 61, 36.
Aloisie Polanetz, a Budapest; 64, 40.
Gertrude Durlinger, k Salzbourg; 36, 6.
Marthe Chaczynska, a Dult; 63, 32.
Ursule Weigand, a Scherberg; 65, 32.
Ellen Brennan, k Emmitsburg; 51, 25.
Lucy Donnoly, a Edimbourg; 78, 44.
Marie Santa Cruz, a Palma de Mallorca; 69, 47.
Teodora del Rio, a C6rdoba; 50, 25.
FerminaOrtega, a Corufia; 39, 18.
Luisa Sanchez, a Madrid; 62, 40.
Maria Zabalza, a Barcelone; 63, 42.
Lionide Vignaux, a Paris; 86, 67.
Catherine Bergerot, A Bernay; 77, 57.
Berthe Madelennat, a Toulouse; 44, 17.
Hann6e Ouakim, A Beyrouth; 49, 26.
Cunigonde Roth, h Lankowitz; 74, 54.
Anne Uberschwinger, a Graz; 59, 4o.
Mary Malone, a Baltimore; 85, 65.

-

683 -

Mary Fitzpatrick, I Philadelphie; 69, 41.
Albertina Carneiro, h Rio de Janeiro; 5r,
Leonor Conzalez, a Gijon; 58. 36.
Maria Casellas, a Madrid; 38, 18.
Marciala Olaval, a Rio Piedras; 64, 43.
Leonie Revil, a Lima; 74, 45.
Marthe Tourbier, a Arras; 8o, 55.

27.

Marie Cadart, a Senlis ; 72, 51.

Marie Carton,

a Rouen; 86, 66.

Matie Baton, a Paris; 41, 20.
Rosa Cegarra, a Loja; 25, 3.

Catherine Fiala, a Graz; 6i, 36.
Jeanne Bradesko, a Radece; 32, to.
Marie Caubet, a Colon; 86, 38.
Marie Clery, a Vitry-le-Francois; 68, 42.
Marie Brin, a Paris; 69, 49.
Dolores Rovira, a Carabanchel; 77, 54.
Esperanza Abaitua, a Valdemoro; 38, 17.
Rufina Martinez, a Malaga; 76, 58.
Theofila Perez, a Burgos; 53, 28.
Leonor Sola, a Orense; 65, 38.
tlisa Sorani, a Grugliasco; 83, 63.
Anna Handle, a Salzbourg; 38, 18.
VWronique Barmbichler, a Schwarzach; 62, 37.
Pauline Gfell, B'Pes ; 89, 62.
Therese Natella, a Galatina; 74, 54.
Hilene Dudarska, a Cracovie; 61, 40.
Marie Boscat, I Ningpo; 57, 36.
Aim6e Barre, a Chitillon-sous-Bagneux ; 79, 54.
Jenny Crozet, a Montpellier; 77, 61.
Henriette Klemkiewiez, a Baltimore; 92, 75.
Marguerite Shellum, A Boston; 72, 45.
Francoise Qprekal, i Graz; 45, 17.
Pauline Fritze, a Varsovie; 79, 52.
Jeanne Despalme, a Clichy; 74, 54.
Renee Peignie, a Clichy; 82, 59.
Anne Gayral, a Clichy; 84, 63.
Marie Fesselet, a Beauvais; 54, 32.
Marie Marot, k Sars-Poteries; 85, 65.
Jeanne Tola, a Turin; 25, 3.
Maria Congedo, a Naples; 45, 17.
Martina Vl6az, I Madrid; 75, 6o.

-

684 -

Catalina Carlos, a Andoin; 70, 57.
Pauline Martinez, a Almeria; 54, 37.
Purification Martin, a Saint-S6bastien; 21, 1.
Maria Segura, a Santiago; 70, 55.
Marie Loreni, a Castelpulci; 56, 38.
Anna Barilari, k Sienne; 75, 55.
Marguerite Arnous Rivibre, k Fontenay-le-Comte; 46, 20.
Marie Collet, 4 Valparaiso ; 74, 52.
Marie Cascello, a Naples; 82, 45.
Marie Levoyer, h Pernambuco; 65, 41.
Lucie Riberas, a Pamplona; 92, 67.
Carmen Tamarit, ' Madrid, 78, 53.
Joseph Carbonell, a Palma de Mallorca; 70, 44.
Jeanne Melero, a Cadix; 68, 49.
Adble Debaray, a Saint-Amans-Soult; 88, 64.
Marie Painvert, Le Chambon; So, 59.
Marie Planche, a Bordeaux; g9, 69.
Agnes Tibl, a Salzbourg; 67, 43.
Marianne Matuska, a Hambourg; 67, 32.
Marie Perray, a Paris; 53, 2o.
Zo6 Delassus, a Paris; 62, 3o.
Marie Juspin, a Hersin; 81, 57.
Notmie Pellissier, a Mazamet; 80, 5o.
Anne Koritnik, a Budapest; 56, 3i.
Marie Kuzmich, a Eger; 53, 34.
Enrica Spinelli, a Bologne; 73, 51.
Mary Keiker, a Norfolk; 64, 46.
Margaret Smith, a Washington; 56, 32.
Maria Gonzalez, a Lima; 92, 68.
Suzanne Jur, a Cracovie; 78, 54.
Alix Planche, a SAte; 73, 52.
Marie Labrousse, 'a Paris; 83, 62.
Marie Bigeard, a Saint-Pierre-les-Elbeuf ; 53, 33.
Jeanne Cere, a Madrid; 63, 41.
Alexandrine Pouleverelles, a Bordeaux; Si, 63.
Mary O'Brien, a La Nouvelle-Orl6ans ; 69, 50.
Madeleine Roletto, a Chieti; 56, 37.
Ida Belli, a Saluzzo ; 87, 67.
Maria de Pompeis, a Naples; 83, 52.
Clotilde Toruno, a San Jose de Costa Rica; 44, lo.
Le Girani : J. DUMOULIN.

Imprimerie J. DUMOULIN, i Paris.

SAINT VINCENT DE PAUL
Lettre

& Mademoiselle .e Gras
[Octobre i63o.j

1

MADEMOISELLE,

La grdce de Nolre-Seigneur soil avec vous pour jamais
Ces lignes seront pour vous prier de nous donner de
vos nouvelles et pour vous en donner des n6tres et de
ceiles de Germaine.
Pour les miennes, elles sont a l'ordinaire; et pour
Germaine, M. du Coudray me mande qu'il a commenc6
a parler d'elle t M. le cur6e, a M. Belin3 et au maitre
d'ecole', et que ni les uns ni les autres ne s'iloignent
point de la proposition qu'il leur a faite . Nous verrons ce qui en sera.
Je pensais que nous pourrions faire la mission A
Saint-Cloud ces fetes', mais nous ne le saurions sans
grande incommodit,. C'est pourquoi nous remettrons
a la Saint-Martin.
Cependant, dites-nous de grace, que fait votre coeur ?
Le mien a 6t, beaucoup occup6, cette matinee, en vous
et ux pensees que Notre-Seigneur vous donne.
JIsuis, en son amour, votre tres humble et ob6issant
serviteur.
Vincent DEPAUL.
L. a. - Original a la maison centrale des Filles de la Chariti de
Cracovie.
1. Date imposee par la presence de M. du Coudray & Villeprcux et
la proposition a de Germaine.
2. Le cur6 de Villepreux.
3. Aum6nier du chateau de Villepreux.
4. Le maitre d'6cole de Villepreux.
5. Germaine alla faire 1'ecole aux petites filles de Villepreux.
6. Les letes de'la Toussaint.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE XIV. SOMMAIRE. -

De 1874

91918

M. BORE, Superieur general (suite)

Ce qu'a et6 M. Fiat avant d'etre assistant.
Sa vocation.

Apres les vacances de 1856, 1'abb6 Fiat reprit le
chemin de Saint-Flour et se remit a ses 6tudes. C'6tait
sa quatrieme et derniere ann6e; il devait r6gulierement etre ordonn6 pretre dans le courant de 1857. Tout
a coup, vers le debut de fevrier 1857, une rumeur se
r6pandit parmi les s6minaristes: t L'abbb Fiat nous
quitte; il part pour Saint-Lazare. n Ce fut une consternation parmi les jeunes gens. La rumeur 6tait vraieL'abb6 Fiat se preparait a quitter Saint-Flour et a
entreprendre le grand voyage de Paris, qui ne se faisait pas alors en une nuit.
Comment lui etait venue savocation de missionnaire?
Un cure de Paris a racont6 au P. Villette, quelques
jours apres la mort du P. Fiat, que celui-ci lui avait
dit qu'il reconnaissait dans sa vocation une intervention miraculeuse de labienheureuse Louise de Marillac.
De quelle nature fut cette intervention ? Cest ce que
nous n'avons pu savoir, malgr6 les recherches que
nous avons faites en nous riftrant aux indications
donn6es par une lettre de ce cure.
Quoi qu'il en soit de ce fait, les bons exemples des

-

687 -

directeurs du seminaire, qui 6taient Lazaristes, ont df
agir sur 1'me de I'abbi Fiat, dssireux de perfection.

Lui-meme a racont FL'histoire de sa vocation dans
un de ses entretiens familiers avec les sceurs de la rue
du Bac : a Ma vocation m'est venue dans une auberge,

et une auberge qui n'6tait pas flambante; c'etait i
Aurillac, vis-a-vis de I'eglise. J'allais en vacances et
nous flmes oblig6s de passer la nuit dans cette
auberge; il y avait -un tel tapage que je ne pus dormir;
des soldats y etaient log6s et ils faisaient un grand
vacarme, battaient le tambour, chantaient, criaient, etc.
Pendant toute la nuit; je fus poursuivi de la pens6e de
quitter le monde. Je me sentis rempli de d6goiut pour
lui, me disant que je ne pourrais jamais y vivre, meme
etant pr6tre seculier. C'est Hl que le bon Dieu m'a
donne pour la premiere fois le d6sir d'entrer en communaut6. w Et le bon Pere ajoutait : c Si jamais je
revenais a Aurillac, je voudrais bien revoir cette
auberge. ».

Maiscette vocation rencontra des difficultes. D'abord
la situation conomique de la famille Fiat. Nousavons
d&jh dit que le pere et la mere avaient laiss6 des dettes.
Les frais d'6ducation d'Antoine i Pleaux et a SaintFlour n'am6liorerent pas la situation. Pour comble de
malheur. pendant les vacances de x856, la maison paternelle s'6croula; il fallut la relever. Dans les arrangements relatifs au partage des biens, il resta fort pen
de chose pour chacun ; Antoine Fiat renonca k sa part,

estimant qu'il I'avait recue depuis longtemps par les
d6penses faites pour son 6ducation. L'abb, Fiat
n'avait done rien i lui; bien plus, comme le constate
une lettre de M. P6reymond au P. Etienne, o le jeune
postulant diacre avait contracte quelques dettes, non
pay6es, pour faire ses 6tudes. Mais cette difficult6 fut
levee, ecrit M. Pereymond, par une reponse de M. Chin-

-

688 -

chon, directeur ". Quelle fut la nature de cette reponse?
Nous ne le savons pas exactement. Mais il semble que
la Congr4gation prit a sa charge les dettes d'Antoine
Fiat.
Cette premiere difficult6 lev6e, deux autres se dresserent contre la vocation du-jeune aspirant. D'abord,
les observations de son frbre ain6, Pierre Fiat : a Je
me suis sacrifi6 pour toi ; nous avons travaill pour
que tu puisses 6tudier a ton aise; tu es l'espoir et le
soutien de nous tous, de tes freres, de ta tante, de ton
grand-pere, qui est infirme. Nous comptions que, devenant cur6 dans le diocese, tu pourrais soulager tes
freres, en prenant a ta charge une partie des frais
qu'exige l'entretien de ton aieul impotent et celui de
ta tante, qui a sacrifi6 toute sa fortune pour toi et pour
nous. Ne pourrais-tu pas faire dans notre diocese le
bien que tu ferais ailleurs ?J'6tais loin de penser a une
telle determination, a une pareille ingratitude! ,
Antoine ecouta son frere avec respect et presque
les larmes aux yeux; il lui r4pondit avec douceur:
u Oublier ma famille, oublier les services que vous
m'avez rendus tous, avec autant de g&nerosit6 que
d'affection, jamais! Non, jamais je ne vous oublierai,
ni a Paris ni ailleurs ; jamais mon coeur ne sera le
cceur d'un ingrat; Dieu le salt.
c Mais je suis appel6 par Dieu, et tu sais que notre
mere nous a dit, a l'heure de sa mort, qu'il fallait avant
tout servir le bon Dieu.
cEn quittant le diocese, je ne vous rendrai pas sans
doute les services mat6riels que j'aurais pu vous rend:e;
mais les services spirituels sont plus importants que les
services materielse; I'Ame vaut mieux que le corps; je
serai plus utile a votre ame que si je restais ici; je me
sacrifierai pour vous: je prierai pour vous; je demanderai, tous les jours, votre salut .ternel, que nous
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soyons heureux dans le ciel, que nous nous retrouvions
dans le paradis. »
En presence de cette d6termination si ferme, Pierre
ne dit plus rien, mais un autre adversaire entra dans la
lice, le plus redoutable peut-etre, c'etait sa tante, qui
lui avait servi de mere, qui avait tout sacrifi6 pour son
education, qui ne vivait que de 1'espoir de devenir la
gouvernante de son neveu dans le petit presbythre oi
1'enverraient ses supirieurs eccilsiastiques. Tous les
ans, elle Yoyait approcher avec bonheur I'epoque deson
reve; elle pr6parait tout pour cela; elle travaillait, le
soir,aucoin du feu pour faire le trousseau de son cher
Antoine, des chemises, des serviettes, des mouchoirs;
et c'est trois mois avant l'ordination, racontait le
P. Fiat, a que je lui annoncai que je partais. La pauvre
tante devint comme folle a cette annonce; elle voulait
m'accompagner a Saint-Lazare et fit meme ses malles
pour cela -. On eut toutes les peines du monde a lui

faire comprendre que Saint-Lazare n'etait pas un presbytere oi elle pourrait rendre service a son neveu; mais
qucl dichirement pour le cceur si aimant du jeune
Antoine I II a racont6 souvent aux sceurs qu'il avait
beaucoup pleure en quittant sa tante, et il ajoutait:
S(Elle le meritait bien, la pauvre, puisqu'elle m'avait
servi de mire! ,
M1.Fiat fut soutenu et fortifi6, en toutes ces luttes,
par la grace de Dieu et par les paroles de son confesseur, M. Valette Sylvain, qui le pressait de partir pour
ne pas succomber a la tentation.
M. Fiat partit au d6but de fevrier 1857. Nous

n'avons pas de details sur son voyage jusqu'a Paris,
sinon qu'il faisait tres froid et qu'il avait un gros
manteau d'Auvergne, qui le protbgeait bien.
Quels furent ses compagnons de voyage ? Ici les
recits ne semblent pas tres concordants. M. Lamartine

a racont6 qu'il partit avec M. Nicolaux ; mais M. Nicolaux 6tait entr6 A Saint-Lazare le Ii mars I855. Le fait
semble done peu probable, a moins que, pour une raison que nous ignorous, M. Nicolaux ne soit revena

dans son pays quelque temps en 1857. Quoi qu'il ea
soit, le P. Fiat eut tonjours une profondeamitid et uce
grande veneration pour ce digne compatriote, qui a
laiss6 un si excellent souvenir & Saint-Floor.
Dans un autre r6cit, rccueilli par une sceur, le
P. Fiat aurait dit qu'il etait arrive a Paris,le dimanche
de la Quinquagisime, avec M. Tournier.
Ici se pose la meme difficulth que pr6c6demment.
M. Tournier n'est pas entr6 en 1857, mais en 1856;
d'autre part, M. Tournier n'6tait pas Auvergnat.Constatons en passant que le P.Fiat et M.Tournier eurent
toujours 1'un pour l'autre une grande estime et affection, malgre le disaccord d'id6es qui les opposa l'un
. F'autre & l'assembl6e de I8go.
D'autre part, les registres du secretariat constatent
que M. I'abbe Pie we Varet, originaize de Polmignac
en Auvergne, a fait une partie de ses 6etdes au grand
seminaire de Saint-Flour et qu'il fut requ an semi-

naire interne le m~me jour qne l'abb6 Fiat. 1 y a 11
une concordance qui fait supposer que le compagnon
de voyage de M. Fiat a di etre M. Varet, lequel fut
place plus tard & Lisbonne et a Funchal.
Quoi qu'il en soit d6nc an sujet du compagnon de
M. Fiat, les voyageurs, quels qu'ils fussent, arriverent
le dimanche de la Quinquag6sime,de bon matin, pendantque la Communaut6 6tait a la repetition d'oraison;

onne dErangca personne pour recevoir les postulants;
mais le frare Rouchi, qui 6tait portier, les it chauffer
dans sa loge jusqu'& ce que, I'Angelus ayant annoncc

lafin de la r6eptition, le bon frere portier avertit qui
de droit de 1'arrivee de M. Fiat et de son compagnon.

-

691 -

Le P. Fiat a racont6 quece fut M. Baduel qui vint
le prendre. Aquel litre? Peut-etre parce que M. Baduel
&taitAuvergnat. Quoi qu'il en soit, les arrivants furent
d'abord conduits an r6fectoire, oionleurservit un bon
dejeuner pour les restaurer et les rechauffer.
A hait heares, its assistirent a la grand'messe et le
spectacle imposant des ciremonies 6merveilla le jeune
Fiat.
Apres la messe, on les conduisit chez le directeur,
M. Chinchon, puis chez le P. Etienne et chez les
assistants, MM. Poussou, Aladel, Sturchi et Martin
Nicolas. Toutes ces figures sont resties graves clans le
souvenir du P. Fiat et il aimait plus tard . rappeter
ces venrrables confrtres, soit dans ses conversations
partictalires, soit dans ses r6pbtitions d'oraison, soit
meme a Iob6issance, quand venait l'anniversaire de
leur mort.
M. Poussou le frappa par sa simplicit6, sa droiture,
son humilit6, I'agrkment de saconversation et le respect
qu'il t6moignait Atous, m&me aux s6minaristes et.auK
postulants. Ces qualitbs le frapperent encore plus quand
il apprit ce qu'avait 6t6 M. P.ousso : successivement

professeur as seminaire .de Sarlat, puis missionnaixe
en France avec les inlobliables MM. Chossat et Redon,
il etait ensuite parti pourla Syrie, ot, par des travaux
vraiment apostoliques, ilavait relev6lamission; rappel6
en France par M. Nozo, iltaitdevenu successivement
superieur du s6minairede Cahors, puisvicaire gneral
de la Congr6gation, torsde la dmnission de.M. le Sup6-

rieur g6neral; pendant cette tristep&riode, M. Punssou
fit preuve d'taetelle prudence, d'autel d6vouement A
laCongr6gation, qu'il aurait 6t6 noameusuperietr g•-

ral s'il n'avaitd&tourn les suffrages.de sa personae. 11
avait et& ensuite charg6 des missions les plus importantes en Chine, en Abyssinie, en Syrie et, hien que
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v6nnr6 de tous sans exception, il vivait . Saint-Lazare
comme un pretre nouvellement ordonne. Quand M. Fiat
le vit en 1857, il jouissait encore d'une excellente
sante ; ce ne fut que deux ans plus tard qu'une douloureuse et longue maladie vint le clouer a l'infirmerie, oi
il devait rendre sa belle ame aDieule I9octobre 1860.
Si le souvenir de M. Poussou resta grave dans la
m6moire du P. Fiat, celui de M. Aladel s'y imprima
plus profond6ment. M. Aladel 6tait Auvergnat, comme
M. Fiat, et il accueillit avec une bienveillance particuliere son jeune compatriote. On parla de Saint-Flour,
oi M. Aladel avait fait son petit et son grand s6minaire. Des lors, M. Fiat garda une affection speciale
pour M. Aladel et il rappelleraplus tard tout cequece
saint missionnaire avait fait pour la Congr6gation
de la Mission et pour la Compagnie des Filles de la
Charit6.
II y avait entre M. Aladel et M. Fiat des ressemblancesd'esprit, de cceur et de caractere. M. Aladel
parlait avec admiration des missionnaires anciens qu'il
avait connus a Saint-Lazare (h6tel de Lorges) pendant
son s6minaire; M. Fiat eut toujours le culte des anciens.
Les deux ont beaucoup aim4 la Sainte Vierge et
m6ritent d'etre appelis ap6tres de Marie.
M. Aladel, comme le P. Fiat, a pass6 la plus
grande partie de sa vie a Saint-Lazare. Tous deux ont
eu le P. Etienne en profonde veneration. M. Aladel
fut le confesseur de soeur Catherine Laboure, le confident de ses visions; il la mena rudement et avec brusquerie, et on peut dire qu'il lui fit payer cher les apparitions de la Medaille. Quand le P. Fiat fut blu sup6rieur g6neral, la soeurCatherine etait morte; mais ! eut
Scceur de glorifier la voyante et son sage directeur,
louant souvent les proc6des qu'avait employes M. Aladel dans la direction de soeur Catherine.

-

693 -

M. Aladel se depensa sans compter pour le bien de la
Congr6gation et chacun sait le r6le capital qu'il a joud
avec le P. Itienne pour d6nouer la crise de 1840.
Nous aurons occasion de montrer que le P. Fiat eut
le meme devouement. Les deux se d6vouerent corps et
ame pour les Filles de la Charite, leur donnant a la fois
l'exemple et 1'enseignement.
Un trait de la vie de M. Aladel plaisait an P. Fiat :
on avait, un jour de grand froid, allum6 du feu dans
la chambre du directeur de la Communaut6 et l'on avait
pr6pare un pot de tisane pour le directeur enrhum6.
M. Aladel saisit le pot et, le versant dans lachemin6e,
il eteignit le feu.
Les deux ont beaucoup aime Dax : M. Aladel, parce
qu'il recut les premieres propositions de la baronne de
Lup6; M. Fiat, parce qu'il y construisit une chapelle en
l'honneur de la M6daille et parce qu'il y installa un
s6minaire interne et des etudes.
Le troisibme assistant 6tait M. Sturchi, le quatrieme
M. Martin Nicolas; nous ignorons quels furent les rapports particuliers de M. Fiat avec ces deux venerables
confreres.
M. Fiat eut certainement des rapports beaucoup plus
fr6quents avec un cinquieme personnage auquel on le
pr6senta a son arrivie. C'etait M. Joseph Boury, assistant de la Maison-Mere. A cette 6 poque, I'assistant
avait des relations suivies avec la jeunesse : c'6tait &
lui qu'on devait s'adresser pour sortir; c'etait lui qui
pr6sidait les r6p6titions d'oraison, auxquelles assistaient les jeunes gens; c'etait lui qui donnait les avis
toute la communaut6 le vendredi &midi. M. Fiat eut
r
occasion, pendant son annee de s6minaire, de voir et
d'appr6cier M. Boury, et il profita a son &cole, car plus
tard, quand il sera, lui aussi, assistant de la MaisonM!re, il fera revivre quelques-unes des qualites de
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M. Boury. Au t6moignage de ceuxqui out connu plusieurs assistants de la Maison-Mere, M. Boury fut celui
qui s'approcha le plus de la perfection du genre. II fut
assistant quinze ans, de 1843 ! I858, et il mirita, pendant tout ce temps, la respectueuse affection des confreres et des freres par sasagesse, sa prudence, sa bonte,
son zele; il a &t6la b6n6diction de la Maison-Mere. Ses
admirables rep6titions d'oraison 6taient impr6gnies des
maximes de Notre-Seigneur et de ceUes de saint
Vincent.
M. Fiat fut frappe, en le voyant pour la premiere
fois,, de sa belle tenue eccl6siastique. M. Boury 6tait
d'une taille avantageuse et bien proportionnee; sa
demarche avait quelque chose de majestueux; son
visage exprimait la bonte. 11 donnait a tous ceux qui le
visitaient les marques du plus vif interet et, par 1, il
gagnait et ouvrait les coeurs. 11 ne faisait jamais
acception de personne et il observa scrupuleusement la
justice, qui est une des principales obligations des
superieurs.

M. Fiat gofta.beaucoup, pendant son annie de s6minaire, les avis donn6s a i'ob6issance; c'eSt qu'en effet
le respectable M. Boury les donnait avec untact exquis,
une humeur aimable, une naive et gracieuse simplicite.
Ses compatriotes ont la reputation d'etre francs.
M. Boury fut en cela un bon Picard : car, soit qu'il fut
question de lki, soit qu'il fit question d'un autre,
c'dtait toujours est, est, non, non.
M. Fiat eut aussi la bonne fortune d'avoir M. Boury,
pendant son siminaire, comme professeur de lecture.
M. Boury itait tres verse dans les questions litt&raires
et grammaticales; il avait t_ 6le6ve desJ suites aAmiens;

i avait t6 professeur au petit seminaire de Montauban,
puis sup6rieur du c6tbre colUge de Montolieu, ayant
eu sous lui M. Corby et les deux Messieurs Vicart.
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predication, en essayant de corriger les accents qu*'ils
apportaient de leur province et en les formant i use
boane -pononciation. Evidemment, il ne rkussit pas
pleine.ment avec le jeune Fiat, qui garda toujours plus
ou suains certains d6fantsde prononciation de son pays
natal. M. Boury avait compos6 an petit manuel de
prooonciation, qui fut enogtemps suivi an s6minaire
interne.
Lesous-assistant de la Maison-Mire 6tait M. Gabriel
Petboyre, qui remplissait enomeae temps les fonctioas.
de procureur,
Nous avons profit6 des premieres visites faites par
M. Fiat aux personnages de la Maison-Mere pour rappeler les rapports qu'il eut avec eux; il nous reste 5
dire un mot de la principale visite qu'il fit a cette
occasion, nous voulons dire la visite au P. Etienne, chez
qui son ange le conduisit. Le digne superieur g6neral
etait alors dans toute sa force; les maladies ne l'avaient
pas affaibli; il gouvernait la Compagnie et la MaisonMere verbo et exemplo et toussubissaient I'influence de

son ascendant. Les difficultes du debut avaient disparu; ceux qui regrettaient M. Nozo 6taient morts ou
avaient 6te gagnes par M. Etienne. Le supirieur gen6ral embrassa Antoine Fiat, lui adressa quelques paroles
affectueuses, lui souhaita de devenir un saint missionnaire et lui donna sa b6nediction. Le P. Etienne eut-il
I'intuition que ce jeune Auvergnat serait son successeur
mediat i la t&te de la Compagnie ? Nous n'avons pas de
donn6e A ce sujet; en revanche, nous savons par
M. Duchemin, qui fut I'ami intime et le confident de
M. Fiat, que ce dernier eut, pendant son s6minaire,
l'impression qu'il remplacerait un jour M. Etienne
comme superieur. Cette pensee le poursuivit longtemps; il avait beau se raisonner et se dire que

c'6tait une pensee folle, cette impression pinetrait son
Ame et il ne pouvait s'en d6faire. Voyant dans cette
pens6e une tentation dangereuse, il s'en ouvrit i son
confesseur, M. Chinchon, lui declarant qu'il avait eu
l'orgueil de penserqu'il serait unjour sup6rieur genrial.
Cet aveu ramena la paix dans son ame, sans faire disparaitre l'impression. Tel est le r6cit que M. Duchemin
nous a transmis comme le tenant de M. Fiat lui-m&me.
Apres ces visites et un peu de repos, on lui fit faire
sa petite retraite d'entree et il fut requ dans la Congregation le 26 fvrier 1857, jeudi aprs la Quinquag6sime.
Edouard ROBERT.

M. BENJAMIN HURAULT (Suite)
CHAPITRE IV.

-

SON OEUVRE LITURGIQUE

Benjamin Hurault avait connu a Chilons un homme
tres original et de haute valeur intellectuelle, qui, jusqu'i ses jours derniers, demeura l'ami intime de la
famille. On le nommait M. Royer. II avait recu l'6ducation et l'instruction des petits s6minaristes a SaintMemmie, et ii avait port6 la soutane au grand s6minaire.
Rentri dans le monde, il avait fond6 une famille et il
avait rempliles fonctions de receveur a l'asile des alien6s. II avait conserve pour les sciences, et spcialement pour les sciences eccl6siastiques, le goft que, dans
sa jeunesse, il avait acquis dans le milieu clerical oh il
s'6tait form6. Lejour de ses obseques, 9 mars 1889, un
des plus distingues parmi les Chilonnais, M. Redouin,
president de la Soci&t acad6mique de la ville, devait
rendre un supreme hommage au vieillard que tous
venbraient; ii devait 6numbrer les sciences multiples
dans lesquelles il 6tait pass6 maitre, et vanter, aux
applaudissements de tous, lesrares qualit6s de coeur et
d'esprit d'un homme vraiment exceptionnel.
Or, parmi les sciences sacries, M. Royer avait, pour
ainsi dire, d6couvert la liturgie et, alors que tant de
pretres ne jetaient sur elle qu'un regard distrait, ce
laique avait su discerner ce qu'elle renferme d'intret
pour les recherches de l'esprit, en meme temps qu'elle
apporte un aliment singulierement substantiel aux
ames.
A force de m6ditet sur les textes liturgiques et sur
les ouvrages de leurs commentateurs du moyen age,
M. Royer s'6tait fait, de cette branche du savoir ecclC-
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siastique, une idee personnelle fort riche en m8me
temps qu'originale.
Benjamin connut ses travaux et fut, du premier coup,
frappe de leur interkt. II etudia lui-m&me les sources
o0 il avait puise; il midita, lui aussi, sur les textes da
missel et du breviaire; il lut ce qu'avait, A 1'epoque,
commence A publier le c61ebre Dora Gueranger et il
n'eut de cesse de faire profiter ses 61ives d'abord, le
public ensuite, du travail de son ami. Mais, comme
l'oeuvre de M. Royer restait inachev&e, il lui vint aussi
1'idee de la compl6ter et il essaya d'entrainer M. Royer

a sa pens6e.

11 copia une partie des manascrits du savant Chhlonnais. II travailla sur ses donnies. II tira les conclusions de ses principes et, en 1883, il avait presque fini,
en se servant des notes de M. Royer, mais aussi en y
ajoutant passablement de son cru, de composer un

ouvrage complet, dans lequel seraient expliquos a
I'usage des fideles, mais aussi des pretres, le texte du

missel et celui du breviaire.
Cette collaboration par delA les espaces qui sbparaient
Evreux de ChAlons n'alla pas, il faut l'avouer, sans
quelque difficulti&Benjamin insistait beaucoup dans
ses lettres pour attribaer a son ami la paternit6 des
idees et aussi celle des d 6 veloppements qu'il ins6rait
dans la Semaine religieused'Areux. Malgr6 ces protestationsmultipli6es, M. Royer nese reconnut pastoujours
exactement dans ce qui s'imprimait. Eugine Hurault

devint I'intermTrdiaire d'unecorrespondance assezlaborieuse entre les deux cotlaborateurs et, finalement,
M. Royer s'opposai ceque Benjamin continurt a publier

son travail. En vain celui-ci assurait-il que son ambition

se bornait simplement a faire les frais de r'dition et

qu'il attribuait tout 'bhoneur de Pluvrage a celii qui,
ea veriti, en avait en la pensee, en avait trac fe
Iplan,
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en avait ridig6 la plus grande partie. Les manuscrits de

M. Royer lui furent done restituds, mais Benjamin, qui
sentait vivement le besoin qu'avaient les fiddles et,
non moins qu'eux, les pretres, d'une initiation liturgique plus complete, n'abandonna pas la pensee d'6diter lui-mime, en se servant uniquement de son propre
travail, un commentaire du missel et surtout, car de
cela M. Royer n'avait concu qu'un plan g6neral, du
breviaire.
Nous possidons un certain nombre de cahiers liturgiques que la Congregation de Saint-Lazare a remis i
Eugene Hurault, apres la mort de Benjamin, et cela
sur sa demande expresse. Ces cahiers ne contiennent
pas ua cours complet. 1I est a croire que l'ouvrage ne
fut jamais achev6, mais il est difficile aussi de discerner avec une enti re certitude ce qui doit ktre attribu6
A Benjamin de ce qui est de Royer, ou peut-&tre d'un
prktre du diocese d'ivreux, M. I'abbe Cantel. Celui-ci
avait. en effet, accept6 de collaborer et aurait, par
exemple, redige ce qui concerne les f6ries de casrme
et les dimanches apres la Pentec6te, que M. Royer
n'avait pas trait6s. Nous pouvons cependant considerer
comme certainement de Benjamin un fort interessant
expose del'ordinaire de la messe et tout le d6veloppement des offices du breviaire. Ce dernier travail avait
obtenu des sup6rieurs un Imprimatur; mais il ne fut,
malgr6 cela, jamais publia.
II y aurait plaisir a parcourir ces feuillets, dont I'ensemble forme un ouvrage assez considerable et qui
aurait rempli deux justes volumes.
Essayons, malgre les lacunes, de nous faire une idee
de la m6thode et de l'ensemble du d6veloppement.
Le titre efit 6t6 : c Etude sur le plan des offices liturgiques selon la methode de M. Royer. n
Cette methode est indiquee dans la preface, due a
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M. Royer. E La liturgie romaine, 6crit-il, a 6t6 compos6e d'apres un plan general, sublime dans sa conception, admirablement ordonne dans les details de son
execution, et conservant, dans la vari6t6 de ses mystires
et de ses chants, de ses enseignements et de ses prieres,
la plus rigoureuse unite. , Le but de ce plan, c'est de
faire concourir notre priere A notre enseignement et,
dans ce dessein, de nous montrer en un cycle vivant
toute cc l'conomie chr6tienne ». c Le propre du temps
de la liturgie romaine est un poeme qui a ses episodes
dans les f&tes des saints. C'est une 6popee que l'on pent
justement appeler divine, puisque son langage est le
langage de Dieu mime et que, dans son immense sujet,
elle embrasse la terre et le ciel, le temps et l'eternit6,
l'homme et Dieu. )
Apres avoir montri, malgre cette unite de vue, la
diversit6 des auteurs qui ont constitu6 la liturgie, attribu6 a saint Grigoire la juste et immense part qui lui
revient et signali les ecrivains du moyen Age, tels que
Alcuin, Rupert, Beleth, etc., qui ont cherch6 A p6netrer
ce plan et cet enseignement, il propose, en modifiant
quelque peu la division de Beleth, de r6partir ainsi
l'ensemble des offices :
W"
On peut, &crit-il, partager le cycle annuel de la
liturgie catholique en quatre temps :
( I°le temps de la r6novation, du r" dimanche de
1'Avent au 6t apres l'Epiphanie;
a 2° le temps de la p6nitence, de la Septuagesime
an 4" dimanche de Careme;
30 le temps Pascal, du dimanche de la Passion au
jour de la Pentec6te;
c 4* le temps de la p6ergrination,touslesdimanches
apres la Pentec6te. )
Au developpement de ces id6es par l'examen des
offices de l'annee, Benjamin Hurault avait ajoute,
3(
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comme un prologue n6cessaire, son explication de l'ordinaire de lamesse. Nous ne pouvons la r6sumer. Vantons du moins sa clart6, son intlr&t d'edification et la
science qu'elle suppose des antiquitis et des questions
d'histoire et d'interpr6tation liturgiques. Son travail,

idit6 aujourd'hui, ne serait plus au point. Les dicouvertes que des chercheurs tels que Duchesne et Batiffol

ont r6alis6es en explorant de plus pros et peut-8tre avec
une m6thode plus ing6nieuse les anciens documents, lui
feraient d6faut, mais il contiendrait toujours, renfermes
sous une forme vivante, des enseignements nombreux
et precis. Ce gros cahier a df servir amplement a la formation des jeunes gens qui eurent le bonheur d'en avoir
les pr6mices.
L'6tude du propre du temps est manifestement inachevie. L'effort de l'auteur consiste a decouvrir en
chaque messe une id6e g6ndrale qui trouve sa place dans
I'ensemble des offices de la s6rie temporale ktudiee. A
cette id6e generale sont ensuite rattachies, avec une
ingeniosite parfois un peu excesrive, les diff6rentes
pieces, introit, graduel, etc., de chaque dimanche ou
de chaque fete. Voici, a titre d'exemple, comment sont
caract6ris6s les dimanches et les quatre temps de
l'Avent :
a L'Avent, attente du R6dempteur et pr6paration &
son avenement.
a i" dimanche : r6veil de l'ame s'6levant avec confiance vers Dieu et implorant sa delivrance de l'esclavage du p6che.
, 2e dimanche : la vocation des gentils au bienfait
de la redemption. Union de tous les hommes par la
charit6 en J6sus-Christ.
, 3' dimanche : les heureux fruits de l'avnement de
Jesus-Christ dans les coeurs. La paix, la joie dans la foi,
I'accroissement de l'esperance par le Saint-Esprit, etc. ,
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L'6tude du breviaire apparait comme plus complktement l'oeuvre de Benjamin. Dans une lettre-preface
adressee . M. Fiat, sup&rieur ge6nral de la Mission, ii
fait fort bien connaitre son dessein et les circonstances
dans lesquelles il 1'a congu. ( Permettez-moi, Monsieur
et Tres Honor6 Pere, de vous exposer comment le pr6sent essai d'explication m'a 6t6 sugg6r6. Un laique de
mes amis me demanda un jour si j'avaisjamais r6fechli
aux enseignements contenus dans le br6viaire, en
d'autres termes, si j'avais jamais aperqu un plan dans
les offices. Sur ma r6ponse n6gative, il parut surpris,

et, me montrant la premiere antienne du dimanche, il
me fit remarquer qu'elle renfermait l'idee de 1'office,
qui est le service de Dieu. Etudiez les autres antiennes,
ajouta-t-il, et vous y trouverez un sens profond, clair
et tellement instructif que vous goCterez mieux la r6citation de votre office. Dans tous les offices propres, il
y a r6elIement un plan magnifique, dont personne oe
songe a se rendre compte. Si les pretres connaissaient
bien les richesses qui dorment entre leurs mains, quels
magnifques sujets d'instructions is y puiseraient pour
nous, ignorants fiddles! )
C'est cette r6flexion qui avait orientA Benjamin. II
s'6tait, comme il I'ajoute, servi de quelques offices 6tudi6s par M. Royer pour son usage personnel, tels que
ceux de Noel, de l'£piphanie. Les v6pres du dimanche,
qu'il se proposait d'inskrer a lafindel'ouvrage, 6taient
aussi de lui. Le re-ste _6tait compos6 d'aprbs ses
id6es.
Outrel'id6e directrice, sugg6ree parle vieux Chalonnais, le professeur d'Ecriture Sainte utilisait, ille dit,
l'explication des psaumes au point de vue liturgique
qu'avait publi6e un saint pretre troyen, le P. Emmanuel
du Mesnil Saint-Loup, et il avait trouv6 dans le manuel
biblique de Vigouroux, qui etait son livre d'enseigne-
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ment, la division des psaumes en strophes et en dialogues.
Muni de ces ouvrages et fiddle a cette m6thode, il va
done explorer tout le br6viaire, et d'abord le commun
du dimanche, puis celui des saints. Il cherchera la signification desantienneset comment elles indiquent I'idce
ginerale de 'office, puis il analysera les psaumes en les
traduisant, en les decoupant en strophes et en en cherchant le sens litt&ralavant d'en indiquer la signification
morale et liturgique.
Chemin faisant, il rencontrera aussi les hymnes. 11 en
traduira les vers en de petites lignes de prose mesuree
qui repondent exactementau rythme du latin. Mais, un
jour, il dcouvrira, dans an breviaire du dix-septiame
sicle, une fort exacte traduction en vers qu'il sera heureux de substituer a ses essais.
Voil en quoi consiste a peu pres le travail liturgique
de M. Benjamin Hurault. Ample, minutieux, clair, il
est surtout mthodique et ce pourrait bien tre, pour aii,
une cause de faiblesse. S'il est vrai, comme l'enseignait
M.Royer, quel'ensemble des offices de l'gglise prisente
les traces d'intentions g6n6rales oa I'on peut reconnaltre
an certain plan, il est assez difficile de poursuivre la
recherche de cette composition jusque dans les details,
et 1'on risque d'imposer a cette litterature d'un genre
special la contrainte de systemes un tant soit pen arbitraires. II est bien vrai, par exemple, qu'en principe
I'antienne donne au psanme son sens liturgique, mais
cette ragle n'est pas absolue et surtout it est vraiment
difficile de reconnaltre, dans la progression des
antiennes d'un office, la marche precise d'un developpement voulu. II n'en reste pas moins que ce commentaire du texte liturgique, ceuvre d'un professear d'fcriture sainte autant que d'un connaisseur des pridres officielles de l'glise, renferme, en tn style facile et vivant,

-

704 -

des renseignements nombreux et precis, une quantiti
d'analyses tres utiles, des considerations de pifte pin&trantes. On y chercherait en vain rien qui rappelit le
genre vivant et prime-sautier de la correspondance ou
des &ctitsjoyeux de Benjamin. C'est un autre homme
qui se r6vele ici a nous, le professeur grave et serieux,
peut-etre aussi le pr6dicateur, moins original que le gai
confrere, que l'homme d'ceuvres d6vou6, ou, nous le
verrons, que le directeur, mais son livre, venant son
heure, moins solennel et moins diffus que celui de Dom
Gueranger, aurait rendu de reels services.
Le d6sir de l'imprimer le posseda pendant quelque
temps et lui inspira d'actives demarches. 11 en donnait
des extraits dans la Semaine religieuse d'Avreux, il en
faisait polycopier les bonnes feuilles pour ses 6leves,
qui les 6tudiaient avec avidite. Mais, dans sa piete, il
voulait, en lui donnant une large diffusion, rendre plus
intelligibles aux pr&tres les formules qu'ils recitent
chaque jour, leur y faire trouver plus d'interet et de
fruit. Ce dessein, ajoutons-le, r6pondait, d'ailleurs, i
un besoin ressenti par tous, car, ainsi que nous I'apprend
une lettre du I i mars I883, Benjamin trouva, rien qu'i
Paris et dans le diocese d'Evreux, douze cents souscripteurs; ce qui 6tait ctun joli succes pour un ouvrage
a peine annonce ».
L'existence de Benjamin fut bousculee, pendant I'eti
de I883, par son brusque d6part d'Evreux. II ne put
desormais s'occuper de l'ouvrage interrompu, qui d6cidement ne parut.pas.
Apres son dechs, son frere Eugene, fid~leý ses intentions et d6sireux aussi de compenser par une bonne
ceuvre le mal qu'avait fait, selon lui, un livre 6crit jadis
par un membre de la famille, aurait voulu Mditer a ses
frais l'oeuvre de son cher abbe. C'est dans ce but qu'il
rCclama les manuscrits a la Congregation de Saint-
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Lazare. Ils lui furent envoyis en effet, ainsi qu'un
breviaire et un missel qui porte les traces des annotations du liturgiste. Mais l'ouvrage se trouva tellement
incompletqu'il etait impossible de songer a l'impression.
Les feuillets de fine 6criture qui furent recueillis
demeurent du moins comme le testament d'un pretre qui
ne d6sira jamais rien plus ardemment que de voir Dieu
plus aimi et mieux pri6.
(A suivre.)

Mgr HURAULT.

EUROPE
FRANCE
PARIS
8 mai 1930. - Mort du frere Ignace Cognault. Cet
excellent frere, nea Barcelone, le Iojuin 1877, deparents
francais, qui l'abandonnerent a. l'Age de quatre ans,
fut recueilli et elevi parles Filles de laCharite de cette
ville. On lui apprit les m&tiers de menuisier et de cuisinier. Ses progres furent rapides, car il ne manquait
ni d'intelligence ni d'adresse.
La pensie d'entrer dans la Compagnie comme frere
coadjuteur ne tarda pas a germer dans son esprit. II
s'en ouvrit i notre confrere M. Portes, qui l'amena avec
lui i Limoux en 1894.
M. Belot, sup6rieur de la maison, ne se pressa pas
d'envoyer le jeune homme a la Maison-lMre, car ii y
avait dans son caractere un fonds de l6gerete et dans
sa pite quelquetiedeur. u A Piques, si ses efforts sont
perseverants, ecrivait-il h Paris le 3o novembre 1898,
je pourrai prendre sur moi de vous le pr6senter. ,
PAques arriva; le frere Ignace avait fait preuve de
bonne volont ; mais son depart allait laisser la maison
de Limoux dans un cruel embarras, car il y rendait
d'inestimables services. Il y resta. II y 6tait encore a la
fin de I'ann6e. Enfin on se d&cida au voyage de
Paris ; certaines craintes sur ses obligations militaires
firent qu'au dernier moment on le dirigea sur Bemfica
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en Portugal. C'est li qu'il fat requ dans la Congr6gation le 26 novembre 1900.

Apres un long s6jour a Lisbonne, oZ ii fit les vacux
le 15 mars 1903, il repassa la frontiere pour se rendre
a la maison de Dax; lI, pendant plusieurs ann6es, il
se rendit utile dans plusieurs offices, en particulier
dans celui de la sacristie.
II vint ensuite a la Maison-Mire, o~ tout le monde
admira son talent de cuisinier, cause de plus d'un acte
de gourmandise. Sainte-Rosalie nous le ravit; c'6tait
pour un temps, disait-on; mais, suivant qu'on est satisfait ou non, le provisoire devient d6finitif ou le d6finitif provisoire; on ne le rendit que le jour oi la
maladie l'obligea de cesser tout travail.
Le bon frere traina plus d'un an son affection de
poitrine. Le climat de Marseille et les m6decins de
Montpellier ne purent en arreter les terribles progres.
II mourut a la Maison-Mere dans les sentiments de
la plus vive pi6t6.
9 mai. - Le frere Ignace pr6parait les voiesaufrere
Louis-Francois-S&vere Speir, qui appartenait,lui aussi,
i la lignee des bons freres coadjuteurs, pieux, serviables, r6guliers et laborieux. Le frere Speir, plus
jeune de six ans que le frrre Ignace, 6tait d'Hazebrouck et eb6niste de son m6tier. Sa pietd et son s&rieux
frappirent M. I'abbi Vandaele, vicaire de la paroisse,
qui a deux freres dans notre Congregation.
Prisente i la Maison-Mere, il commenaa son postulat
le Ie aoat 19o5. Et comment ne l'aurait-on pas recu
aprbs les notes envoy6es par ce bon vicaire ! Ces notes,
les voici: o Caractere bon, d6roue, simple ; conduite
exemplaire; jagement droit; santA excellente. Cette
vocation a &te 6prouvte depuis deux ans. Le jeune
homme est bien pieux et pr&t a tous les sacrifices. II a
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men6 une vie vraiment vertueuse et toujours ii a fait
partie de nos oeuvres de pers6verance. II connait quelque peu la vie de frere coadjuteur. II y a deux ans, i
Lourdes, il a pass6 trois jours au contact de mon fr&re
Abel, de Dax. J'avais agi de la sorte a dessein et la
bonne Sainte Vierge a bini ces pieux entretiens. )
Le frere Speir dut lui-meme r6pondre a un questionnaire 6crit, qui nous r6vele d'autres details sur sa vie
dans le monde : (cQuelles ont &~ vos occupations?Le
travail et la priere. - Frbquentiez-vous les cabarets?
Non,je ne les aijamais fr6quentes.- Lisiez-vous habituellement le journal ? Lequel? Oui, La Dipiche et
Le PMlerin. - Appartenez-vous .a quelque societ&?
Laquelle ? Jeunesse catholique du Nord et Cercles
d'etudes. tes-vous membre de quelque Confrerie?
Oui, du Saint-Sacrement. - Combien d'argent possedez-vous actuellement? 26 fr. IO. )
Quand arriva 1'6poque des saints vceux, le frere Speir
alla voir le docteur, qui constata ( des signes d'induration au poumon droit ; il fut, pour ce motif, condamn6 a un retard qui lui cofta beaucoup. Le Conseil
de la maison, lisons-nous dans une note envoyte au
Sup6rieur g6neral, estime beaucoup le frere Speir et
verrait avec plaisir qu'il fit les saints voeux. Cependant,
comme sa sante inspire des craintes, il serait peut-6tre
plus prudent de le faire retarder jusqu'au I5 aoft. Si
Notre Tres Honore Pare s'arr&te a cette d6cision, on
serait bien aise qu'on lui dit d&s t prbsent qu'il fera
les voeux le 15 aoit, si sp, sant6 reste comme elle est
maintenant. '
Attendre du 19 mars 19o8 au 15 aoft, c'&tait beaucoup trop pour la ferveur impatiente du frere Speir; il
pleura, supplia; on eut piti6 de lui et ses voeux furent
fixes an 3 mai. Peu de temps apres, comme 1'air de
Paris ne lui convenait pas, il partait pour Monastir.
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Nous le trouvons i B6bek en 191g,a la Maison-]MAre
en 1916. L'hiver venu ou sur le point de venir, iJ disparaissait et allait AMarseille ou dans un climat meilleur;
sa sant6 exigeait ce diplcement. Oi qu'il fat, il rendait service par son travail. Ce n'6tait plus ala menuiserie qu'il consacrait son temps, mais A la peinture.
Cependant la tuberculose faisait des progres. Une
douloureuse operation fur tentie; elle prolongea sa
vie de quelques mois, dit-on. Le mal finit par avoir
raison dela science des m6decins. Le cher fr're Speir
s'est endormi dans le baiser du Seigneur, qu'il avait
tant aim6 pendant sa vie.
I1,

12

et 13 mai. -

Premier triduum de l'Apparition

a la Maison-Mere de la rue du Bac. Grandes et belles
ceremonies, auxquelles participent Son Exc. Mgr
Maglione, nonce apostolique; Mgr Crepin, evique
auxiliaire de Paris; Mgr Chesnelong, archeveque de
Sens; Mgr Merio, directeur gnrn&al de 1'(Euvre de la
Sainte-Enfance. Intkressantes confirences par Notre
Tres Honori PNre, M. Crapez et M. Cazot.
Nous n'entrerons pas dans le ditail de ces fetes,
car l'Ecko de la Maison-Mire des Filles de la Charitj,

dans son numnro de juillet, en donne un ricit complet.
22 mai. -

I1ya aujourd'hui cinquante ansque Notre

Tres Honore Pere a regu l'onction sacerdotale des
mains de Mgr Cannavo, capucin, iv&que de Candie (ile
de Crete), en meme temps que M. Louwyck, M. Jourde,
M. Ermoni, M. Portal, M. Leborne, M. Reiilier,
M- Lazare Miadenoff, M. Voron, M. Aluta et douze
autres confreres. Qui aurait devine alors que, dans ce
groupe de vingt-deux jeanes pr&tres, l'un deviendrait
sup&rieur g&6nral, un second vicaire geniral, un troisieme ,veque,an quatrieme auteur de livres tres apprecies des 6rudits et qu'un cinquieme se signalerait par
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une ardente campagne pour le rapprochement de nos
freres de 1'Eglise anglicane?
M. Jourde est mort tout ricemment a Montolieu;
MM. V6ron et Aluta travaillent encore avec fruit, le
premier en Afrique, l'autre en Asie, aux oeuvres de la
petite Compagnie.
Le 22 mai devait &tre,pour nous tous, un grand jour
de f&te; des plans 6taient faits; nous avions hite de
montrer h notre Pere bien-aimn la joie et la reconnaissance de sa famille spirituelle. Hl6as! la maladiea
renvers6 tous nos projets. M. le Superieur gen&ral,
toujours a l'h6pital Saint-Michel, n'6tait pas en 6tat
de supporter les fatigues d'un jour de fete. Nous nous
somm-es r6sigabs de part et d'autre a confiner nos
sentiments au fond de nos coeurs.
28 mai. - Notre Tres Hcnor, Pere sort de l'h6pital
Saint-Michel, oi l'ont accompagne nos vceux et nos
pri&res et oh il a 6t6 soign6 avec un divouement filial.
4 juin. - Nous sommes heureux de pouvoir f&ter i
Gentilly la cinquantaine de Notre Tres Honore Pere,
sa f&te et son retablissement. Pour ne pas fatiguer uo
convalescent, nous avons dDne rien ajouter au programme annuel du 4 juin. Notre coeur en a souffert.
o1 juin.- C'est le jour qu'ont choisi les seurs de la
rue du Bac pour feter N. T. H. Pire. M. Scognamillo
avait eu la dl1icate attention de demander, pour M. le
Superieur general, la facult6 de donner la benediction
papale, a Une fois sealement )., portait It rescri-t. Le

mot 6tait embarrassant, etant .donni qu'il y a deux Maisons-Meres. Oi donner cette b6nediction sans exciter
la jalousie de la Maison-Mere qui serait delaisse? Le
probleme fat r6solu avec 6Algance. La chapelledu centenaire eat les preferences, mais la communaut« de la
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rue de Sevres s'y transporta. Ainsi tout le monde put
gagner l'indulgence pleniere attachie A la ben6diction
papale. II n'y eut que des heureux, pas de jaloux.
12 juin. -

Depart de Notre Tres Honor6 Pere pour

Bourbon-I'Archambault, ofi ii trouvera les eaux qui fortifient et la tranquillite, compagne utile de la convalescence.
24 juis. - Mort de M. Lesage. Au moment oi nous
allons partir A Gentilly, car c'etait jour de cong6, une
triste nouvelle se r6pand : M. Lesage est I'infirmerie,
disait-on; le m6decin vient de le voir et a jug6 son
etat fort grave, et voici qu'on lui donne les derniers
sacrements. C'6tait malheureusement exact. A peine
etions-nous arrives A la maison de campagne que le
telephone annonqait que tout etait fini.
M. Louis-Prosper Lesage, n6 A RomillM (Ille-etVilaine), le 4 janvier J872, etait neveu de l'ancien
superieur de la maison d'Angers, M. Oresve. 11 entra
dans la Congregation le 7 octobre 1890 et fut ordonn6
pretre a Dax le I" aoit 1897.
Son esprit etait cultiv6, son langage chhti6, son caractere droit, d'une droiture melee d'une certaine candeur.
II y avait chez lui une teinte d'originalit6 qui n'avait
rien de d6sagr6able. Son intelligence d6passait la
moyenne. Ses propres idles 1'obstdaient au point que,
dansles conversations, elles I'empechaient quelque peu
de suivre les id6es des autres quand elles ne cadraient
pas avec les siennes. II aimait l'ordre et la tranquilliti
et n'a jamais fait de mal A personne.
Apris son ordination, on comptait que sa place etait
dans les grands s6minaires. 1 professa dans ceux de
Constantine (1897-i9oo), Cahors (1goo-19oz), Tours
(1902-1903). Apres la fermeture de nos maisons de

France, nous le retrouvons au college Saint-Benoit de
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Constantinople, oi il restade 1903 & 1911. Las de l'enseignr-ment, il demanda les missions; on le plaga
Alger. C'est 1l que la guerre le trouva. II partit, comme
tant d'autres, et fut verse dans le corps des infirmiers.
Son premier poste apres sa demobilisation fut le s6minaire d'Alger (1919-1923), d'oi il passa, comme directeur, a l'Institut catholique de Lille (1923-1924). La

Maison-Mere de la rue du Bac l'eut ensuite comme
aum6nier (1924-1928). La fatigue ne lui permit pas de

conserver ce poste plus de quatre ans.
Les deux dernieres annies de sa vie ne furent pas
des ann6es de repos: il donnades caremes, desretraites,
des predications de toutes sortes, visita des.maisons de
scours, prepara des vues et des conf6rences de projection. Dans ses loisirs, il composa la vie de soeur Violet,
l'une des martyres de Tientsin. 11 6tait retenu, comme
predicateur, pour le Iriduum solennel du Centenaire a
Chateaudun les 30 juin, i" et2 juillet derniers; son
nom 6tait inscrit sur le programme imprim6. La mort,
mort foudroyante, on peut le dire, puisque, la veille,
il suivait encore les exercices de la communauti, 1'empecha de tenir sa promesse. C'est un bon confrere que
nous perdons en lui.
5 juillel. - Nous 6tions encore sous l'impression de
la mort quasi subite de M. Lesage, quand, le 5 juillet,
de grand matin, on vient nous dire que M. Cervia,
substitut italien, a ete trouv6 mort sur son lit, terrass6
pendant la nuit, vraisemblablement par une attaque
d'apoplexie. Nous en croyons a peine nos oreilles;
mais il faut se rendre a l'evidence.
De Turin, on nous envoie les lignes suivantes, que
nous nous faisons un pieux devoir de publier :
( Le 25 aoft 1867, M. Corneille Cervia naquit i Nicola,
petit village proche de Sarzane. D'un esprit &veille, il

jC*
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termina brillamment, parmi les premiers, ses 6tudes,
poursuivies, comme externe, au college de la Mission a
Sarzane.
, A vingt ans, alors qu'il ne songeait pas au sacerdoce, il.subit, sur la fin de ses etudes, cette ordinaire
crise de jeunesse dont la grace divine et les prieres
I'aiderent a sortirfinalement victorieux. Au milieu de
ses amis turbulents et depensiers, le jeune Cervia, au
cceur simple et bon, dut souffrir en secret.
, L'appel divin se fit alors entendre. Un de ses amis
et condisciples, Amilcar Cipollini, 6tant tomb6 gravement malade, M. Cervia partit chercher un prtre a
Olmarello, oii les Missionnaires se trouvaient alors. II
vit son maitre le saint M. Sanguiaetti et le conduisit
au chevet du moribond. Le zele du pretre fut si grand,
ses paroles si touchantes que la d6cision du jeune
homme fut prise a cet instant. Resolution g6n6reuse,
heroique, dignede sa grande ame etsemblable a celles
qui font les saints. a Je serai missionnaire, se disait-il
( chaque jour, j'irai au loin, je donnerai ma vie pour
a le Seigneur.,
4 M. Cervia partit done pour Paris, avec le dessein
d'evang6liser la Chine plus tard. II fut admis au seminaire interne le 26 mars 1889. Mais l'6preuve l'attendait : M. Cervia fut gravement malade.
a Apres un court sejour a Dax, il dut retourner en
Italie. La secrete flamme de sa vocation brulait toujours
en iui. L'air du pays, les soins affectionn6s de samere
et des missionnaires, et sa robuste constitution triomph.irent aisement de la maladie. Si M. Cervia ne put
d&s lors partir en Chine, il lui sera donne de faire
beaucoup de bien en Italie.
, Apres le cycle ordinaire du seminaire et des etudes,
il fut envoy6, en 1895, a Chieri comme professeur de
phi.osophie. En aoat 1900, il futnomme, a Genes, pro-
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cureur des Missions. Un an plus tard (aodt 9gol), ii fut
plac6e
Turin comme directeur des etudiants. En
octobre 1903, ii devint, a Chieri, directeur du seminaire
interne. Deux ans apres (octobre 19o5), nouveau placement a Turin; il y demeura jusqu'au 20 mars 1928,
jour de son depart pour Paris, oil il devait remplir le4
fonctions de substitut-assistant. Durant ce long sejour
A Turin, il fut directeur des 6tudiants jusqu'a la fin de
1910, puis professeur, d'abord de dogme et d'Ecriture
sainte,ensuite de droit canon et de liturgie. Consulteur
provincial en 1919, assistant du superieur en 1920, il
devint lui-m6me superieur en 1925. I1 joignait a cet
office la direction et la sup6riorit6 des bonnes sieurs
Nazareennes, qui, apres ces vingt-cinq ans de fatigues
et de d6vouements, ne peuvent se consoler d'une mort
si imprevue.
t Tels furent les emplois de M. Cervia durant ses
quarante et un ans de vocation.
a Persuade que ce ne sont pas les charges qui honorent I'homme, mais l'homme qui honore les charges,
M. Cervia les remplit toutes, des plus 6lev6es aux plus
humbles, avec la plus scrupuleuse fiddlit6; it ne recherchait pas la vaine estime des creatures, mais le bon
plaisir divin, et aimait sa vocation d'un extraordinaire
amour.
(( Son plus grand desir 6tait de devenir un sain;t. II
savait que deux choses font les ames grandes : se
donner interieurement a Dieu pour la pratique parfaite
de toutes les vertus; cacher cette perfection sous les
apparences les plus communes. C'est ce que rdalisa
M. Cervia.
a Son abandon entre les mains de Dieu fut parfait,
total et irrevocable. Ainsi apparaissait-il clairement
dans sa conduite et ses paroles, specialement dans ses
conferences et r 6 p6titions d'oraison.
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, Au dehors, rien d'exceptionnel. II se consid6rait
conine le dernier des Missionnaires Maintes fois, il rappelait, mnme en public, au milieu des larmes et dans
des termes empreints d'une indubitable sinc6ritY, ses
fautes de jeunesse en son pays de Nicola; ce qui fut
toujours, pour lui, un tres puissant motif d'humilitA et
de penitence.
( Durant sa longue vie de communaute, aucune
plainte sur ses levres, aucune r6crimination sur ce que
decidaient ses supbrieurs; on le trouvait toujours dispose a remplir n'importe quel office, n'importe quel
ministere. Ses anciens superieurs, MM. Rinaldi, Tasso,
Parodi, Dame et Traverso,trouverenttoujoursen lui une
docilit, une fidkle obbissance Akeurs volonts et la plus
entiere collaborationa leurs d6sirs. Son ceuraffectueux
les entourait de de!icates attentions; et cela, sans
compter, avec humilit6, pour adoucir les douleurs de
leurs maladies ou les infirmit6s de leur vieillesse. II
etait tout indiqu6 pourendosser a sontour la charge de
superieur.
AM. Cervia se montra alors ce qu'it avait toujours
6te: bon, affectueux et plein de consolations pour les
coeurs afflig6s. Que de vocations raffermies et sauv6es!
Aussi tous I'aimaient et redisaient de lui: " M. Cervia
( est tout coeur, c'est la maman de la Communaute. ,
((Au confessionnal, bien souvent, les seurs attristees
ont vers6 des larmes, elt en sont ressorties allig6es et
r&confort6es, prtes s'assujettir a tous les sacrifices
d'unevie ptnible. Chez les Nazareennes et les Filles de
la Charit6, g6neral fut le serrement de coeur quand ii
partit de Turin pour Paris, les laissant orphelines.
( Et pour son pays, pour ses chers parents, combien
grande fut I'affection de M. Cervia! Sa souffrance la
plus vive fat de ne pouvoir realiser tout ce que son
cccur dsirait devant unepeine, une maladie, une afflic-
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tion. Ce fut sa croix, et peut-etre la cause de sa mort.
, En cette grande ville de Turin, en face de tant de
miseres a soulager, miseres morales surtout, quellejoie,
quelle abondante consolation quand il pouvait y apporter quelque secours! Arriv6e Paris, cet immense Paris,
oii tant de nos 6migres italiens souffrent, quelle douleur
pour son coeur si affectueux! Quelle joie aussi de faire
du bien & ces abandonnes priv6s de tout secours!
M. Cervia d6ploya tous ses efforts pour ouvrir une
maison de sceurs en faveur des Italiens.
( Le soir du 4 juillet, ils'etait intretenu avec des Italiens qu'il devait marier le lendemain matin. A l'heure
accoutum&e, il monta dans sa chambre, se plaignant uniquement d'un mal de tete. Le 5, au matin, quand un des
fr res portiers vint chercher M. Cervia pour le mariage
pr6pare la veille, il le trouva dans le sommeil de la mort.
C'etait la mort du juste!
c A son enterrement, outre la presence des confreres
et des sceurs, on remarquait les chapelains des Italiens et le repr6sentant de I'ambassade d'ltalie.
u La messe fut c6l6brCe par M. Cazot, premier assistant de la Congr6gation, et I'absoute donn6e par
Mgr Chaptal, auxiliaire du Cardinal de Paris.
- Le corps de notre regrette d6funt, qui avait recu de
nombreuses visites durant deux jours, dans la salle des
Reliques, repose maintenant dans le caveau de la Congr6gation de la Mission, au cimetiere Montparnasse, a
Paris. Mais son &me est au ciel, purifixe, embellie dans
le creusetde l'humilit6, de l'obbissance et de la charit 6 ,
nous apprenant tous a correspondre, de notre mieux,
aux multiples bienfaits de notre vocation pour obtenir,
un jour, notre veritable et perpetuelle filicit6. '
12 juillet. - Notre Tres Honor6 P&re revient de
Bourbon. Nous sommes heureux de constater que sa
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sante s'est consid6rablement fortifite pendant ce mois
d'absence.
13 juillet. - II y a quelques ann6es, le coq perche
au-dessus de notre maison 6tait tomb6 dans ia cour; on
avait trouv6 en lui une boite en plomb dans laquelle
M. Etienne avait fait deposer, en 1864, des reliques de
la vraie Croix, de la sainte Couronne d't1pines, de saint
Germain et de saint Vincent de Paul et aussi trois
m6dailles representant saint Vincent sur une face, et,
sur I'autre, soit la Vierge de la M6daille miraculeuse,
soit la chisse avec ou sans les deux coeurs.
Le coq va reprendre sa place elev6e au-dessus de
notre maison; onlui redonnerasaboite avec des reliques
renouvel6es, car les premieres 6taient tombees en poussiere.
Ce n'est pas, au reste, pour lecoq seulement que l'on
travaille; c'est le clocher tout entier, dejh vieux de
soixante-six ans, qu'on commence a restaurer.
La b6n6diction de la croix donna lieu, le 23 f6vrier
1864, a une c6r6monie so!ennelle que pr6sida le
P. Etienne. ( La c6r6monie de ce jour, dit-il dans son
discours, nous consoleraet nous rejouira, parce que cette
Maison-Mere, autrefois si petite et si pauvre, apres
avoir 6ti agrandie peu . pen de nos jours, vient enfin
d'itre achevee et qu'elle va 6tre mise sous la protection
de la croix. Ce signe de l'instrument de notre salut,
planant au-dessus de notre maison, servira comme de
messager pour porter nos voeux et nos prieres au ciel et
pour nous en faire descendre toute sorte de benedictions. Cette maison, devenue r6gulibre par la construction de nouveaux batiments, doit nous porter k une plus
grande r6gularit6 dans l'observation des rfgles et de
1'esprit de saint Vincent... Nous devons encore nous
r6jouir, parce que, en cette meme annee, s'6leve aussi
25

-- 718 une autre croix sur le monument 6rig6 au pays de la
naissance de notre saint Fondateur, et qui va &tre binie
le 24 avril prochain avec la plus grande solennite. Ces
deux croix, elevies presque en m8me temps, 1'une sur
son bercean et l'autre sur son tombeau, semblent se
parler l'une a l'autre, ou plut6t nous parler a nousmmes et nous inviter A6tudier et imiter la vie de saint
Vincent depuis son enfance jusqu'a sa bienheureuse
mort. ,
Les quatre cloches furent b6nites solennellement, le
16mars 1864, par M. Etienne au milieu du chceurde la.
chapelle; chacune recut un nom : Marie, Vincent,
Joseph, Louise; a chacune furent donnes un parrainet
une marraine; ce fut, pour Marie, M. Aladel, premier
assistant, et la Mere Montcelet; pour Vincent, M. Sturchi, deuxieme assistant, et soeur d'Andign6, assistante;
pour Joseph, M. Martin, troisieme assistant, et sceur
Descaure, 6conome; pour Louise, M. Chinchon, directeur du s6minaire interne, et sceur Renault, ancienne
6conome. Le proces-verbal specifie que ces deux derniers furent suppldants : i'un de M. Vicart, quatrieme
assistant, absent; I'autre de seur de Saint-Julien, officiere, absente.
19 juillet. - Fete de saint Vincent de Paul. Cette
fete se c6elbre dans notre chapelle avec la solennite
des ann6es pass6es : grand'messe sous la pr6sidence de
Son Exc. Mgr Maglione, nonce apostolique; vepres
chantees par Mgr Chaptal, auxiliaire de 1'archeveque
de Paris; sermon par M. I'abb6 Charles Quenet,
vicaire g6neral pour les 6trangers.
Le sermon fut icoutO avec grand interet. Saint Vincent a su comprendre le pauvre; il a su le servir; telles.
furent les deux pens6es principales que l'orateur d6veloppa.
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Fete de saint Vincent i la chapelle de
la rue du Bac, oii, comme d'usage, les deux communaut6s se trouvent r6unies; elles entendent M. Maurel,
sup6rieur du s6minaire de Beauvais.
26 juillet. -

26, 27 et 23 juillet. - Congres des Enfants de Marie
Immacuile. Ce Congres comporte trois seances d'6tudes, ol sont trait6s les sujets suivants : I'Organisation
interieure de nos Associationsd'Enfants de Marie; le R6le
soci:l de nos Enfants de Marie; le Rayonnement catholique de l'Association des Enfants de Marie; de plus,
une repr6sentation du mystere de seur Catherine,
euvre de Suberville, une ceremonie h Notre -Dame, une
autre au Sacr6-Coeur de Montmartre; une messe de
communion,le 26, dans la chapelle de la rue de Sevres,
et aussi, le 28, dans la chapelle de la rue du Bac.
4 ao4t. - 183o fut 1'ann6e de la Revolution avant
de devenir celle de la M6daille. Aux deux MaisonsMIres, on vivait dans la crainte et dans les precautions.
Pour ne pas &tresuspect, il fallait paraitre un peu revclutionnaire jusque dans ses lettres intimes et on s'adaptait comme on pouvait a cette situation. II nous. est
rest6 deux lettres du mois d'aoit 183o,la premiere du 4,
la seconde du 19, toutes deux de M. Aladel a son confrtre M. Guiot. Donnons-les ici. Elles sont curicuses.
MONSIEUR ET CHER AMI,

a Vous voitl done p6r6grin vers l'Auvergne, et moi
me voici toujours stationnaire a l'h6tel de I'Orge.
, Les troubles se calment, et, apres avoir entendu
ronfler le canon et siffler les balles, nous sommes tranquilles; les barricades commencenth disparaitre et l'on
p-ut circuler dans les rues. Aujourd'hui, fete de papa,
nous 6tions quinze autour de lui, jugez de notre joie;
elle edt et6 plus grande s'il y avaiteu notre compatriote
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et ses compagnons... Notre ami Nozo et notre frere
Joffre se sont riunis a nous... Ce que vous avez recueilli
en buvant bouteille, nous tachons de le recueilliren
lisant les proclamations et les brochures. L'avenir...
Deus scit. Je vous souhaite la continuation de votre heureux voyage; j'acquitterai les dettes de Marad. Grand
merci... Votre... de cinq francs est entre mes mains et
vos effets dans vos appartements... Arriv6 t SaintFlour, je vous prie d'entrer, place des Tuiles, avant d'enfiler le portail de ce nom et de descendre au stminaire,
chez Mile Artonne, et de lui donner de mes nouvelles.
4 Votre tout devou6 ami et c[onfrere].
,c A[LADEL].

,

Quinze jours aprss, nouvelle lettre.
u MON

CHER AMI,

a Malgre ma bonne volont6, il ne m'a pas 6tA possible
de vous expedier plus t6t les objets que vous demandez.
Tout est dans la malle qui partira demain par ie roulage.
Je ne sais pas si c'est la malle de M. Labruni, du moins
est-ce la plus petite de celles qui 6taient au grenier; il y
avait dedans une paire de bottes, qui sont en d6p6t
dans votre chambre avec vos autres effets.
a M. le s[uperieur] est bien satisfait de votre disposition a voler a sa volont6, et me charge de vous en manifester sa satisfaction. II est aussi bien console d'apprendre que tous vos compagnons de voyage vont se
r6unir autour de M. Grappin; il en sera de meme pour
les fuyards de la Picardie i Amiens.
c Ici tout est plus calme, sans grande assurance nCanmoins pour l'avenir. Nous n'allons pas encore en soutane
dans les rues. Quand le pourrons-nous? Dieu le sait.
M. Louvre, qui passe pour voyager dans l'ouest, me
prie de vous dire qu'il n'a encore acquitt6 qu'une messe
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de celles que vous lui aviez donn6es; vous vous expliquerez avec lui lI-dessus.
(c Nous sommes r6duits au nombre de neuf : papa;
nos oncles Boulangier, Richenet, Lego; et nos freres
Logerot, Nozo et Etienne, ainsi que le petit Mandarin
et les quatre Chinois qui, probablement, partiront bient6t pour la Chine.
( Tout le monde vous embrasse in osculo sancto, ainsi.
que vos compagnons d'infortune, et sans oublier
M. Grappin et sa famille. Vous Rtes, du reste, bien heureux que je n'aie pas le temps de d6charger ma bile
contre votre lachet6 et votre peur; car vous auriez un
article frappe au coin de l'Floquence auvergnate; mais
je n'ai que le temps de vous prier de pr6senter mon respect A M. le Sup6r[ieur] et 5 tous les Confr[eres], de
donner ou faire donnerde mesnouvellesaMlleArtonne,
pros le portail des Tuiles, et enfin de vous dire que je
suis toujours, en l'amour de N.-S.,
, Votre tout d6vou6.
c Vive la libert ! Je ne signe pas.
( P. S. - Soyez tranquille, M. Maradan a rendu les
trente planches. ,
LES BATIMENTS DE L'ANCIEN SAINT-LAZARE

II faut croire d6cid6ment qu'une puissance mysterieuse protege Saint-Lazare.
La vieille prison, si souvent menache depuis plus
d'un si&cle, 6tait bien, cette fois, condamn6e a mort
sans r6mission. Pioches et pics 6taient Apied d'oeuvre;
i'heure de l'ex6cution etait sur le point de sonner,
sans esp6rance d'un sursis on d'un recours en grace.
Or, voici qu'en derniere heure on projette de classer
le monument, de le sauver ainsi de la destruction et
de lui assurer la perennite.
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Tous ceux qui aiment vraiment Paris, qui s'interessent a son histoire, qui voient avec tristesse s'Elever
partout des immeubles d'une navrante banalite architecturale, tandis qu'on jette bas sans pitie tant de
demeures, de vieux monuments, parures de notre
capitale, t6moins de son splendide et glorieux pass6,
respirent d'aise et se prennent A esperer en appre,nant que Saint-Lazare - qui est avec la Conciergerie
la seule prison de la Revolution qui nous reste - va
sans doute 6tre sauv6.
Je sais fort bien que la vieille maison du faubourg
Saint-Denis a, comme on dit, mauvaise presse et jouit
meme, aupres du grand public, d'une detestable
reputation.
Saint-Lazare, pr6tend-on, est une u verrue ) qui
deshonore Paris et qu'il faut A tout prix faire disparaitre : c'est un monument sordide dont les murs ne
tiennent plus debout. Vite, qu'on la demolisse, cette
vieille prison maudite, cet enfer des femmes... qui y
meurent meme de faim !
Cela, c'est la 16gende : tenace,comme toutes les 1Igendes; contraire a la verite, comme tant de l6gendes!
Que Saint-Lazare manque de confort, je l'accorde
bien volontiers; que Saint-Lazare ne convienne plus
aux besoins d'une prison moderne, je suis aussi le
premier a en convenir. Je me consolerais d'ailleurs
parfaitement de voir les prisonnieres transport6 es ou
I'on voudra: i la Petite-Roquette, A Fresnes ou
ailleurs, bien que, nulle part, elles n'auront 1'espace,
l'air, la lumiere qui ont mis jusqu'ici Saint-Lazare a
I'abri de toutes les epid6mies; et je puis en parler en
connaissance de cause, 6tant presque moi-meme un
pilier de la maison, depuis trente-deux ans que j'arpente chaque matin ses interminables galeries.
Donc, qn'on desaffecte Saint-Lazare tant qu'on
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voudra, mais ce que nous demandons, ce qu'il faut
obtenir, c'est qu'on conserve le monument.
I1 est d'une soliditi a toute 6preuve; on ne constate
nulle part aucune fissure, aucun affaissement, aucune
trace d'humidit6 sur ses murs de magnifique masonrnerie; les poutres maitresses sont rest6es absolument
intactes; il est a comme neuf n et en magnifique 6tat.
Pour reconstruire l'immense batiment tel qu'il est, et encore le pourrait-on? - il faudrait y consacrer
plus de trente millions. Voila ce que disent, ce qu'assurent les architectes les plus qualifies.
Et c'est pareil monument que 1'on voudrait d6molir!
Quelle v6ritable folie !
A coup str, il ne convient pas de juger Saint-Lazare
par sa facade mis6rable c couleur de boue ,. C'est le

Saint-Lazare qu'on ne voit pas du dehors qui nous
int6resse et qu'on doit conserver.
Saint-Lazare, dans son ensemble, forme un vaste
quadrilatere, dont les constructions, d'une architecture massive et imposante, qui n'ont subi aucun ravalement, aucun nettoyage ext6rieur depuis plus de
cinquante ans, datent, pour la plus grande partie, de
la fin du dix-septieme siecle; seuls, la chapelle, le
bitiment du fond (infirmerie sp6ciale) et une partie de
l'aile gauche ont a peine cent ans d'existence et n'ont
pas d'ailleurs le ccgalbe n de la partie construite par
M. Alm6ras, 1'6minent successeur de saint Vincent
de Paul.
De chaque c6te des bitiments, un chemin de ronde,
large comme une rue, conduit, a l'extr6mit6 sud, a
un delicieux et vaste jardin, plante d'arbres centenaires et qui borde la cite d'Hauteville.
C'est dans ces jardins que les rois de France, apres
leur sacre a Saint-Denis, recevaient I'hommage et le
serment de fidelite de tous les corps de metier de la
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Cite. Seul Louis XVI ne respecta pas cette coutume.
Ce manquement fut regard6 comme une offense; on
murmura: 4 Que va-t-il arriver a notre gentil roi? n
C'est dans ces jardins qu'ont mediti saint Vincent
de Paul, Bossuet, Turenne et tant d'hommes illustres.
C'est dans ces jardins que, pour la premiere fois, Ig
regiment des Marseillais fit retentir l'hymne sacre.
C'est dans les cellules du vieux bUtiment, telles
qu'elles subsistent, que furent enferm6s les mille
quatre cents prisonniers de la Terreur; c'est dans ces
vastes cours, qui communiquaient alors par des bosquets avec les jardins, que ( fleuretaient » grands
seigneurs et nobles dames. C'est par cet 6troit passage, le a Casse-Gueule ,),
oii rien n'a &t6 change, que
les quatre-vingt-six gagnants a la loterie de la SainteGuillotine, parmi lesquels Andre Ch6nier, partirent
pour le supplice, les 6, 7 et 8 thermidor an II.
Voila, si 1'on n'y prend garde, - et je ne fais que
resumer en deux lignes la longue histoire glorieuse
de Saint-Lazare qu'avec Mile J. Chapon nous avons
6crite tout au long, - tout ce qu'on veut faire disparaltre. Comme on doit approuver la reflexion de ce
membre 6minent de la Commission du Vieux-Paris
qui, visitant Saint-Lazare, il y a quelques jours a
peine, aux c6tes de M. Paul Leon, I'6minent directeur
g6neral des Beaux-Arts, manifesta son indignation
en s'ecriant : c D6molir Saint-Lazare, mais c'est un
sacrilege! ,
Et croit-on calmer notre peine et nos apprehensions
en nous promettant de conserver l'infirmerie sp6ciale,
monument presque moderne, sans caractire, oi continueront, bien entendu, & &tre soignees les prostitu6es; oh cent cinquante filles, irrespectueuses des
reglements, seront envoy6es en punition chaque jour?
Quel triste et dangereux voisinage pour les femmes
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et les enfants du quartier qui fr6quenteront le square
qu'on se propose d'6difer devant la maison des
Auvergnats !
Non, ce que nous voulons, c'est tout le contraire
du projet actuel : qu'on fasse disparaitie de l'enclos
de Saint-Lazare la facade, I'infirmerie sp6ciale; qu'on
supprime tout ce qui-est recent, de peu d'int6rkt, sans
histoire, et qu'on assainisse vraiment et d6finitivementle quartier. Par contre, qu'on conserve les chemins de
ronde, les cours, les b.timents de la prison, vastes et
solides. Les Beaux-Arts, l'Instruction publique cherchent partout des locaux. Quelle magnifique occasion
pour eux'd'en trouver, immenses, tout construits et
qui ne coCteront rien ! a Qu'on me donne quelques
petits millions, me disait un tres distingue architecte,
et je m'engage a restaurer Saint-Lazare, a en faire un
superbe monument pour les fins qu'on souhaitera, la
composition excellente des plans pouvant tres facilement s'accommoder a tous les usages. -

Dr LUon BIZARD,
(Extrait du Matin.)

m6decin de Saint-Lazare.

NEUILLY-SUR-SEINE
UNE BELLE FETE A L'ORPHELINAT

QUENNESSEN

A l'Orphelinat Quennessen, dimanche 6 juillet, ce
fut une fete intime et 6mouvante que la remise a sa
Sup6rieure, la sceur Vincent, de la medaille de vermeil
decern6e pour actes de courage et de d6vouement.
C'est Mme Chiappe elle-meme, au nom du gouvernement, qui 6pingla cette haute d6coration sur cette
poitrine, oii bat un coeur fort, courageux et d'une inalterable bont6. Et la rencontre de ces deux femmes a
1'ame genereuse avait encore un autre sens que celui-ci.
Mme Chiappe le rappela avec une belle eloquence
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lorsqu'elle conta 1'histoire de l'Orphelinat : il fut crk6
par son grand-pere, administr6 par ses parents, et
encore elle et sa fille y apportent un ficond appui,
puisque Mme Chiappe est presidente d'honneur de
1'Amicale des Anciens et des Anciennes.
Mine Chiappe sut trouver les mots qui allerent au
cceur de toute 1'Assembl6e. Puis, aprts une cantate
ex6cutee par les jeunes filles, elle remit a la sceur
Vincent, sous les accents de la Marseillaise, cette
reconnaissance officielle de quarante ans d'admirable
apostolat et de brillante administration qui ont fait
de cet Orphelinat un 6tablissement modele.
Plusieurs allocutions, pleines de reconnaissance,
furent pronoric6es. Le R. P. Taillefer, lazariste, montra
avec fierti l'ceuvre accomplie ; M. le chanoine Heyman,
cure de Saint-Jean-Baptiste, exprima aux Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul sa vive gratitude pour le concours pr&t6 par les orphelins aux offices de la paroisse
et le bien accompli dans le quartier de la Jatte ; M- E.
Hergot, president de la jeune Amicale des Anciens
de 1'Orphelinat; M. A. Mignot, son devou6 secretaire,
evoquerent enfin les bienfaits recus dans cette maison,
indiquerent le but poursuivi par 1'Amicale et remercierent les soeurs et l'insigne bienfaitrice, Mme Chiappe.
De nombreux amis s'6taient joints aux orphelins et
aux soeurs.
(Extrait de Neuilly-Journal, 26 juillet r930.)

DAX
LA MAISON DE CAMPAGNE

Pontchevron. Ce nom ne connait point sans doute
dans la Compagnie la renomm6e dont jouit Gentilly
durant de longues ann6es, ou celle qui se fait aujourd'hui autour de Beaucamps. Beaucamps de Picardie,
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ou Beaucamps de Madagascar, tous deux ne recevaient-ils pas, an i' janvier dernier, les honneurs
d'une mention spbciale dans la Circulaire de Monsieur
Notre Tres Honor6 Pere ? Malgre tant de modestie,
il ne nous est nullement permis de conclure que ce
nom de Pontchevron demeure sans echo dans le cceur
des trois cents ou trois cent cinquante missionnaires
qui, 'en ces trente dernieres annees, v6curent a Dax
partie on totalite de Icurs annies de formation. Pontchevron, Saint-Francois de Pontchevron, comme on
disait autrefois, que tu es riche, au contraire, en 6vocations de tous genres!
Ce sont les eaux d'un beau vert-6meraude et les
rives si fraiches et si pittoresques de-ia charmante
riviere appel6e Luy-de-France. Pontchevron! Terre
de transition entre la Haute et la Basse-Lande. De
par sa situation, elle emprunte a toutes deux leurs
beautes propres: les perspectives vari6es et d6ja lIgirement tourmentees des premiers 6paulements pyrenmens, et la ligne ind6finie, fuyante et monotone des
vastes horizons de la plaine landaise. Pontchevron !
Ce sont les collines de la Chalosse, aux pentes couvertes de vignes et de mais ; et c'est la solitude des
forets de pins, dont ]a note suraigue de la cigale ou
le cri effray6 d'une pie en fuite percent 1'6pais
silence ; d'oii s'el6vent, pouss6s par le vent de
I'oc6an, les effluves amers de la resine, mle6s i la
senteur des bruyeres.
Et dans ce cadre si divers, si gracieux, Pontchevron i C'est une maison toute blanche, toute simple.
Oh ! pas un chateau! en d6pit de cette appellation
flatteuse dont on la decore parfois. Ni tourelles, ni
porche, ni ogive. Une maison bourgeoise d'antan. Au
bout d'une allee de platanes, dissimul6e en partie
dans un berceau de verdure, elle accueille son h6te,
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simplement, mais gaiement, avec le sourire. Pontchevron! C est, derriere la maison, sous les grands
arbres du bosquet, le lac! Le t lac ! Une telle d&nomination ne semble-t-elle pas legerement pr6tentieuse,
ou indulgente? Mais des g6n6rations d'6tudiants l'ont
consacree! Combien, en effet, durant ces trente annies,
ont cherch6 sur ses rives, fraicheur, ombrage, calme,
divertissement, repos! Combien, autour du lac; ont
longuement converse, discut6 m6taphysique, art,
theologie, litterature, etc.! Combien, sur les bords
du lac, se sont livres au sport favori de beaucoup
d'eccl6siastiques : la peche!
Pontchevron! C'est encore, en ces lendemains
d'ordination, les seances d'adieux fraternels et touchants. Dans une derniere accolade, les aines appelbs
au service des Ames quittent les plus jeunes. Sur quel
rivage se r6alisera cet ( au revoir) alors souhait6 ? Pour
beaucoup, ne sera-ce point sur les rivages des cieux?
Et les souvenirs, les evocations se poursuivent, se
pressent, voiles d'une ombre de m6lancolie : souvenirs des ann6es de jeunesse. Jeunesse heureuse, toute
a Dieu, dont on appr6cie seulement la valeur et la
joie quand I'Age et les accidents de la vie en ont
ralenti 1'enthousiasme et 1'6lan.
Bien simple est l'histoire de la maison de campagne
de Pontchevron. Elle tient davantage dans les coeurs
que dans les annales 6crites. Comme en toute ceuvre
de Dieu, et selon la methode chore a saint Vincent,
les d6buts en furent modestes. Nous en empruntons
le r6cit a une Chronique dont le nom est f6cond en
souvenirs. aussi pour tout ancien de Notre-Dame-duPouy : La Vie Fraternelle. Nous y lisons, Ala date du
31 aoft 1910.
n Treizieme anniversaire de l'acquisition de la
maison de Pontchevron. Une petite s6ance tout intime
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nous r6unit dans notre modeste salle de recraation. Apris quelques mots de remerciement, M. le
Superieur (c'6tait M. Delanghe) nous fait un petit
historique des premiers jours de cong6 des etudiants
de Notre-Dame-du-Pouy. Certes, ils 6taient moins
bien partag6s que nous, nos ainns ! Is partaient en
groupe, le mercredi, pendant I'oraison; mais, comme
on n'avait pas de maison de campagne, ils faisaient le
tour de la ville, et rentraient A Notre-Dame pour le
dejeuner. Plus tard, des personnes charitables mirent
une agr6able maison A leur disposition; mais la liberte
n'etait pas complbte, car on n'etait pas chez soi, et la
place manquait. Or, il advint que, sur ces entrefaitcs,
la Providence fit connaitre qu'une maison, vaste,
ombrag6e de grands arbres - lesquels empechaient,
disait-on, la croissance des lCgumes du jardin - etait
mise en vente, mais ne trouvait pas d'acquxreurs,
parce que trop solitaire, trop vaste, et, pour certains,
trop ombrag6e; tous d6fauts qui sont des qualites
pour nous. M. le Superieur la visita en compagnie de M. Lafosse. Elle convenait. Elle fut achet6e
le 27 aoit 1897 et mise a notre disposition. Le 3i aoit
suivant,le personnel de Notre-Dame-du-Pouy y dinait
pour la premiere fois. On commenqa par Ia b6nediction int6rieure, exterieure et aussit6t les 6tudiants se
mirent A l'ceuvre pour l'am6nagement de la nouvelle
demeure. Les annies qui suivirent y apporterent
quelques ameliorations; et c'est ainsi que s'est forme
notre Pontchevron, oji, les jours d'&tC,nous passons de
si agreables conges. M. le Superieur nous exhorte,en
finissant, A nous souvenir des bienfaiteurs qui aiderent A cette bonne acquisition. )
En ces lignes tient I'histoire de I'acquisition et
aussi des vingt premieres annees de Pontchevron.
Recit, toutefois, un peu laconique. Des noms man-
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quent. En 19Io, le chroniqueur n'6tait-il pas tenu .
discr6tion? Pour nous en tenir aux d6funts, a quelques d6funts simplement, mentionnons le geste si
d6licat de M. Rouvelet, directeur du s6minaire a Dax.
A sa mort, il laisse toute sa fortune personnelle pour
l'achat d'une maison de campagne ; le geste non moins
touchant d'un bon frire coadjuteur, qui legue quelques titres a la meme intention. Mais, parmi ces ftmes
charitables qui apporterent 1l'ceuvre le concours de
leur bourse, de leur d6vouement, ou de tous deux
ensemble, comment omettre le nom de M. Delanghe
II fut 1'acqu6reur et le fondateur de Pontchevron,
comme il fut I'architecte et le batisseur de NotreDame-du-Pouy. Dans son esprit, la maison de carmpagne 6tait l'annexe indispensable de la maison
d'6tudes; indispensable aux divertissements parfois
bruyants et d6sordonn6s, comme a la tranquillitA et au
repos plus complet des itudiants et s6minaristes en
cong6. Aussi M. Delanghe diploya-t-il a la r6alisation
de ses desseins tout le devouement de son cceur. Et
ceux qui eurent le bonheur de I'approcher savent la
ginirosit6 et la richesse de cceur de celui qu'on appelait ( le bon Pbre Delanghe ». L'ceuvre de sa vie,
c'est, peut-on dire, la maison de Dax; c'est Pontchevron. De loin ou sur les lieux, il ne cessait de
diriger la construction de Notre-Dame-du-Pouy, et de
travailler a la fondation de la maison de campagne.
En juillet 1896, il avait &teappele a la Maison-Mere,
pour y remplir la charge de directeur des 6tudiants.
Mais lui-m6me n'en proc6da pas moins, 1'ann6e suivante, a l'achat de Pontchevron. Aujourd'hui,

M. Delanghe se place au premier rang de ces bienfaiteurs pour qui, le 31 aofit 1910, il demandait un sou-

venir et une priere.
Pontchevron ne fut longtemps qu'un but de prome-
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nade, de grande promenade, puisqu'on y passaic la
journee durant la belle saison. Un toit, quelques
tables, un fourneau, et surtout l'avantage de se sentir
A l'aise, chez soi, tout a fait chez soi; en fallait-il
davantage pour vivre d'agreables jours de cong6? Au
lendemain de Piques, s'inaugurait le r6gime d'6t6,
et la tradition en est, d'ailleurs, fidlement conservye
A Notre-Dame-du-Pouy.
Une fois par semaine, immediatement apres la lecture des points de l'oraison, la communaute s'en va
vers Pontchevron. C'est I'heure poetique par excellence ! Poesie de jeunesse, saine et vigoureuse. Po6sie
de la vie qui renait, monte, eclate de tous c6ts ; qui
chante, au long de la route, dans les buissons et les
halliers; dans la cour bruyante de la m6tairie; dans
la foret de pins, ou s'accrochent, s'6tirent, puis lentement se d6chirent des icharpes de brume. Et, chemin
faisant, n'est-il pas permis d'imaginer les .mes de ces
pelerins, s'1eevant vers Dieu dans une oraison affectueuse et reconnaissante, pour le remercier de ces
oeuvres grandioses; du soleil qui, Il-bas, jaillit dans
I'6clatante splendeur d'une lumiere d'or; de toutes
les richesses et magnificences de la nature; de Pontchevron enfin, que sa bonte nous a donnA.
En g91o, les 6tudiants passaient leurs vacances a
Notre-Dame-du-Pouy. Deux fois par semaine, alors,
ils allaient a la maison de campagne passer la journ6e.
C'6tait les n jours de cong6 des vacances ,. L'expres-

sion semblerait assez curieuse, sans doute, a qui ne
connaitrait pas l'histoire locale.
Comment Pontchevron devint-il en fait une maison
de vacances oi 1'on s'intalle pour deux longs mois?
Pent-on dire que, dans l'intention des fondateurs,
telle fut sa destination primitive et principale ? Au
premier abord, les proportions et la disposition des
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lieux auraient plut6t d6tourn6 d'un tel projet. Quoi
qu'il en soit, A 6tudier les diverses phases de cette
evolution, peut-6tre constaterions-nous qu'a Dax,
regne, plus visible que partout ailleurs, le souci de
menager les transitions. Chi va piano, va sano! selon la
methode et probablement la formule chore a notre
bienheureux Pere. Brievement, notons quelques dtapes
de cette evolution.
En aoit 1911, quatre professeurs et six 6tudiants
s'installent dans les quelques appartements disponibles, pour une cure d'air. Peu de jours plus tard, en
raison des travaux qu'exigera le nettoyage a fond du
lac, les siminaristes transporteront egalement leurs
penates & Pontchevron. Oi les loger ? Point de salle
de seminaire ! Mais ne tient-il qu'i cela? Des apprentis
missionnaires ne s'embarrassent pas de si peu. La
salle de r6cr6ation deviendra, pour quelques semaines,
un siminaire un peu 6 troit sans doute, mais silencieux
et recueilli.
Aux vacances de 1912, ce sont encore les c 6clops
,,, les petites sant6s, les victimes des derniers
examens, qui s'6tablissent a Pontchevron. Mais le
nombre s'en est accru; car, depuis 1'anne pr6c6dente,
un dortoir a eti amenag6.
Puis viendront les terribles anndes de la guerre. La
maison de campagne sera assez spacieuse, certes, pour
abriter le faible contingent d'6tudiants et de sdminaristes a qui leur nationalit6, leur age ou une sant 6
par trop d6labr6e auront valu de demeurer a NotreDame-du-Pouy.
On comprend que, durant cette periode, Pontchevron n'ait subi aucun changement. A vrai dire meme,
l' 6 volution ne reprend guere qu'en 1924, lorsque la
maison de Dax devint, pour un an, s6minaire interne
de la Compagnie en France.
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Avec juillet 1925, arrive I'6poque des vacances et de
l'installation a la maison de campagne. Installation de
fortune! Comme en 1911, la salle de recr6ation se
transforme en salle de s6minaire. Mais, h6las! ou
plut6t tant mieux! Deo gratias! Malgr6 toute leur
bonne volont6 a se serrer le plus 6troitement, les s6minaristes ne sauraient trouver chacun sa petite place.
Nouvelle crise de logement I Celle-ci sera d6cisive.
On abattra des cloisons! Et d&s lors, 1'6volution va se
poursuivre, les 6tapes se succider sans interruption.
La maison de Pontchevron comprend quatre corps
de batiment, dont I'ensemble figure assez exactement
un point d'interrogation trac6e
angles droits. En
1925, un seul de ces bAtiments 6tait a la complkte
disposition des s6minaristes. Le rez-de-chauss6e de
deux autres batiments et le quatrieme en entier se
trouvaient occupes par les families de deux m6tayers,
et... par leurs bates. Aujourd'hui, eneffet, comme du
temps de saint Vincent, - ainsi que le rapporte
M. Lavedan dans son livre Monsieur Vincent, AumGnier
des galtres, - un meme toit abrite, dans les campagnes
landaises, 1'6table et la cuisine. On concoit ais6ment
que ce voisinage, s'il n'6tait pas d6pourvu de pittoresque, n'allait pas sans multiples inconv6nients pour
le recueillement du S6minaire!
Le premier souci sera done de s'en d6faire. Vaillamment, les s6minaristes cooperent & la restauration
de l'ancien moulin, qui, dans ce pass6 deja lointain oi
l'on ignorait les vastes entreprises de minoteries et
l'electricit6, utilisait les eaux de notre lac. Et une
premiere famille de m6tayers, betes et gens, 6migrera
sur les bords du lac. A la deuxieme, on fermera les
issues donnant acces on vue sur la cour interieure,
par rapport a l'ensemble des b.timents. Et lorsque,
en 1926, les 6tudiants viendront s'installer k Pontche-
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vron, ils seront libres de tous leurs mouvements, chez
eux, entierement chez eux.
Les 6tudiants, avons-nous dit. Et en effet, par suite
d'une nouvelle decision des Superieurs, en octobre
1925, les s6minaristes avaient regagn6 Saint-Lazare,
tandis que Notre-Dame-du-Pouy devenait exclusivement maison d'6tudes.
A partir.de 1926, si l'aspect de Pontchevron est
ext6rieurement le meme qu'auparavant, I'int6rieur en
a et6 cumpletement modifi6. Dans Faile situ6e en face
du jardin, qui, dis les d6buts, fut occupee en sa totalit6, cuisine, r6fectoire et annexes sont agrandis oa
am6nages aux d6pens du corridor central et de l'ancienne salle de recreation. L'escalier qui s'ouvrait sur
ce couloir est transf6r6 de 1'autre c6te du refectoire,
a l'extr6mit6 de ce premier batiment. LA se trouve
d6sormais I'entr6e principale de la maison. Le vestibule, que decore la statue de saint Francois-Xavier,
patron de la maison, donne acces sur les trois principaux corps de logis.
Au rez-de-chauss6e du deuxieme batiment, un long
couloir est pratique a travers les anciens appartements
du m6tayer. Ceux-ci sont modifies et adaptis h diverses destinations. A l'tage, les murs de la chapelle,
devenue trop petite, ont et6 deplaces; de telle sorte
que la chapelle occupe aujourd'hui toute la longoeur
de ce deuxieme bAtiment. Le pincean d'un artiste l'a
transformee en an gracieux cenacle, paisible et
recueilli comme une prikre.

Seule, une cage d'escalier est ouverte a I'extrimit6
du batiment, oii vient se souder le troisitme. Celui-ci

abrite chambres et grandes salles. Blanc, propre, tout
plein de soleil et de lumiere, sans conteste le plus
gentil et le plus gai de Ia maison. La disposition des

locaux est identiquei l& tage et au rez-de-chauss 6 e:

-

735 -

un vaste dortoir, bien clair, bien air6, puis une double
rang6e de charmantes cellules, de chaque c6t6 d'un
couloir central.
Dans le quatrieme batiment, un large cellier est
devenu salle de r6cr6ation; et les amateurs de billard
y peuvent circuler plus ais6ment que dans I'ancienne.
On y voit meme un theatre, un v6ritable th6etre, non
point mont6 sur trcteaux, mais bien stable sur un solide
plancher. C'est l1 que, selon une coutume pieusement
maintenue, les 6tudiants offrent aux freres coadjuteurs
de la maison, en la fete de sainte Marthe, leur patronner une seance r6cr6ative; t6moignage d'affection
reconnaissante a ces bons freres si ddvou6s. Au-dessus
de la salle de r6cr6ation, des chambres sont en vote de
construction.
Les transformations de la maison de Pontchevron,
on le pense bien, ne s'arr6tent pas 1U. Chaque annie
consacre une innovation quelconque.
En juillet 1927, c'est l'6clairage dlectrique. Pontchevron n'est pas encore enserr6 dans le reseau de
lumiere et d'6nergie 6lectrique que le progres moderne
veut tendre sur nos campagnes. En attendant, une
dynamo fournit, dans toute la maison et jusque sous
les arbres du parc, une brillante clart6. Et de loin,
dans l'obscurit6 des bois et des prairies, on dirait un
de ces palais de legende oi, durant les nuits magiques,
s'assemblent les fees et les lutins.
Les vacances de 1928 inaugurent un puits. Une
equipe d'6tudiants I'a creus6 au prix de bien des
fatigues. Mais leurs neveux et petits-neveux leur
devront une ean fraiche et toujours abondante. Une
pompe a gros d6bit la dirige vers un reservoir en
Ciment arme, aux proportions, a l'aspect surtout
quasi monstrueux; le Mastodonte, tel est son nom
chez les 6tudiants. A force d'6chafaudages, il fut
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hiss6 i huit metres de hauteur. Sous la bitisse qui le
supporte, des cabines de douches sont en cours d'installation. Du reservoir, l'eau est distribute dans les
divers services de la maison. Des bouches d'arrosage
la font ruisseler sur chaque carre du jardin tout
proche.
Ce jardin, longtemps plus ou moins delaisse, parce
que brll6 de soleil, combien metamorphos6 le trouvons-nous aujourd'hui ! Ici 6galement, les 6tudiants
ont r6alis oeuvre utile.
« Travaillez, prenez de la peine! , Et ils ont boulevers6, renvers6 des haies, voire meme des vignes
encombrantes; arrachi nombre d'arbres qui ne portaient pas de bons fruits, ou n'en donnaient plus do
tout. Et, sans piti6, ils ont tout jet6 au feu. Ommis
arbor qua non facit fructum bonum excidetur, et is
ignem mittetur. Assur6ment, c'etait bien le fonds qui
manquait le moins. Maintenant, le potager est garanti
contre les s6cheresses persistantes des mois d'itk.
Un regain de vie en soulkve chaque carr6. Les lIgumes
de toutes especes y poussent, abondants et superbes,
dans les plates-bandes toujours vertes.
L'heure ne semble plus si 6loign6e oiu les projets
de transformation et d'am6nagement de Pontchevron
se trouveront raalises. Nous parlons evidemment des
gros travaux. Alors, quand s'achevera la dernitre
phase de cette 6volution, les 6tudiants de Dax possideront la maison de vacances la plus agr6able et la

plus reposante. Les pessimistes, les sceptiques, les
timides des premiers jours auront eu tort. II y en eut
peut-etre. Quelle oeuvre de d6vouement ne connut les
siens!
Aujourd'hui, combien plus dans quelques
ann6es ! - chaque 6tudiant a le droit de penser de la
maison de campagne de Pontchevron ce qu'6crivait
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la Vie Fraternelledu Pontchevron des premiers jours:
« Pendant les longues 6tudes des mois de classe,
tes joyeux souvenirs, 6 Pontchevron, reviennent nous
charmer. Quand l'hiver amene les pluies et les templtes, nous revons a tes grands ch6nes, aux eaux verditres de ton lac, a ses rus6s poissons, aux flots de
soleil et de grand air qui enveloppaient tant de jeunesse. Et nous attendons avec impatience les beaux
jours pour nous l6ancer vers toi ! ,
BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
UN DOUBLE CENTENAIRE

Les 4, 5 et 6 mai, le Berceau 6tait en fete. On y
celebrait le centenaire de la translation des reliques
de saint Vincent de Paul (un des derniers grands
corteges religieux que vit Paris) et celui de la manifestation de la M6daille miraculeuse.
Trois journ6es de piet6, d'art, d'harmonies et
d'6loquence.
La gracieuse chapelle, sobrement, mais 616gamment
d6corte de panneaux de buis, piques de lis blancs,
faisant rayonner dans une gloire de draperies d'azur
la statue de la sainte M6daille; sur les murs, quatre
grands tableaux lumineux de coloris,dus au talent
d'un jeune Anglais de dix-sept ans, 616ve de 1'1cole
apostolique, relataient les principales phases de la
c6elbre apparition.

Le populaire M. Praneuf, dont les 1e6ves ont, sur
toutes les latitudes du globe, fait executer les meuvres
musicales, dirigeait les compositions suaves ou soncres
que l'edition gregorienne, Mgr P6rosi, C6sar Franck,
Bach, Mozart, Couperin et les maitres du seizieme
siecle offrent aux artistes qui veulent prier sur la
beaut6. II avait meme crbe une originale cantate de
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circonstance, qui fut un enchantement paradisiaque
pour tous. Qui n'a pas entendu les psaumes airiens
de la maitrise du Berceau n'a jamais entendu quelque
chose du beau: tant6t les soprani, avec des voix
d'anges, planent dans les regions 6thbries o~ r6sonnent les hosannah eternels; tant6t les basses, murmarant en toute humilit6 la priire des humains qui
souffrent on espirent, s'effondrent dans un sanglot ou
fr6missent dans un soupir; tant6t c'est un brillant
concerto des quatre parties qui 6clate en fugue sur
des themes d'une difficulti inouie parfois, hommage
de la terre a l'immense beaut6 creatrice; tant6t c'est
la grave m6lodie gr6gorienne parcourue simplement
suivant les signes rythmiques de Solesmes qui module
sa priere humble et touchante et nous transporte dans
quelque choeur de monastere parmi les coules des
moines chantant le lausperennis.
Pour tous, ce fut un r6gal, et 1'on reste reveur
devant 1'effort accompli par l'humble maitre de chapelle, qui obtient de si beaux r6sultats de jeunes
enfants dont l'ain6 n'a pas dix-huit ans. Et que la
musique d'opera parait pile et amorphe a c6te de la
noble musique religieuse, interpr6ete par des artistes
qui croient et qui prient en chantant!
Le dimanche, le triduum fut inaugur6 par 1'6v&que
de Saint-Vincent-de-Paul, Mgr de Cormont, dont le
grand Ige n'arrete pas la pi6t6, quand il s'agit de
c6elbrer une gloire mariale.
Sa Grandeur pr6sida au tr6ne, assist6e des grands
vicaires; dans les stalles, parmi les surplis blancs des
pr&tres, les mozettes hermin6es des chanoines mettaient une teinte de solennelle gravit6, et, piqu6es
par-ci, par-l, dans I'assistance, les blanches cornettes
des sceurs de Charit6 battaient allegrement,comme les
ailes des colombes, dans une lumiieuse journee de
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printemps; il y avait aussi des voiles noirs de dominicaines et elles etaient bien a leur place aupres des
sceurs de Catherine Labour6, les filles de celui qui
recut le message virginal du rosaire!
La journ6e du lundi fut celle des pietres, et il en
vint de partout. Anciens 6elves ou amis du Berceau
appartenant au diocese d'Aire et aux dioceses circonvoisins; le Berceau est, dit-on, cecum6nique. II a
fourni des pretres et des 6v6ques au monde entier !
Elle fut aussi specialement la journee des Enfants
de Marie; on compta plusieurs centaines de rubans
bleus aux vepres.
Le mardi fut le jour intime de la double famille de
saint Vincent de Paul. Tout le s6minaire des lazaristes
de Dax vint avec de nombreuses d6legations des
maisons des saeurs de Charit6 acclamer la Regina Apostolorum, que le Berceau a choisje pour maitresse et
modele.
Le pridicateur du triduum fut M. Chitelet, pretre
de la Mission, ancien 61ve du Berceau, que vingtcinq ans d'apostolat en Perse ont rompu a toutes les
mystiques et . toutes les audaces oratoires.
II etudia d'abord ie cceur de saint Vincent: cceur
humble, docile, compatissant et entreprenant; puis au
monde materialiste il opposa la charit6 rayonnante de
Marie; au siecle orgueilleux, I'humilite de la Vierge
du Magnificat; a la vie jouisseuse contemporaine, la
beaut4 et I'attrait de la souffrance accept6e dans
I'amour de Dieu; enfin, il chanta la Vierge puissante,
consolatrice, m6diatrice et co-r6demptrice du genre
humain.
Orateur de grande envergure, doue d'une parole
simple, claire et prenante, lyrique et sentimentale,
mais sans effet 6tudi6, original sans 6clat p6dantesque,
M. Chatelet est un poete, un th6ologien et un mystique,
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que saint Vincent de Paul, dont l'influence fut indi
niable sur la limpidit6 du g6nie de Bossuet, aurait
aim6 entendre; c'est ainsi qu'il voulait I'art oratoire
de la chaire.
Enfin, il est de tradition, au Berceau, de chanter
I'Ave Maris Stella au pied du chene, tous les soirs du
mois de mai. Cette pieuse c6rimonie rebut un Cclat
inaccoutum6 au cours du triduum.
Dbja, dans la journee, la liliputienne fanfare
des orphelins de Saint-Georges-de-Lisle - dans la
Mayenne - qui vient d'achever ici sa triomphale
randonnee, apres avoir joue a Mont-de-Marsan, SaintSever, Dax, Pau, Lourdes, Biarritz, Saint-Jean-deLuz, Bayonne, etc., avait eu l'occasion de donner des
concerts en plein air a l'issue des offices de la journ6e. Ces soixante-dix gosses, Ages de cinq a douze
ans (la grosse caisse a exactement cinq ans!) dirigis
par M. Jouanne, ancien eleve de M. Praneuf an
Berceau, choisirent parmi les cent vingt pices que
compte leur repertoire celles qui convenaient le mieux
A un concert nocturne. Et tandis que tonnait le canon
de la f&te, que jaillissaient les gerbes dor6es des
fontaines lumineuses et des fus6es du feu d'artifice,
dans les lueurs rouges ou vertes des feux de bengale,
des flots d'harmonie saluerent les vespr6es tiddes et
parfumies de ces belles journ6es de printemps; et
la-haut, au-dessus du d6me de la chapelle, dans une
constellation d'ampoules electriques, la souriante
Vierge de l'apparition faisait pleuvoir sur le ciel
entenebre
les rayons lumineux de ses mains diaphaaes,
embleme gracieux des irradiances dont sa grace
caresse les cceurs de tous ceux qui l'invoquent: Concue
sans p6ch6!
J. Francois JACOB.
(Extrait de la Semaine religieuse du diocese d'Aire et de
Dax, 9 mai 1930).
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BORDEAUX
CONGRES DES ENFANTS DE MARIE (20 juillet

I93o)

Le Centenaire de la fondation des Enfants de
Marie Immaculie ne pouvait passer inapercu a Bordeaux. Nous l'avons fete en union tris intime avec
celles de nos compagnes qui, en ce jour, ont eu le
bonheur d'honorer notre Mire du ciel dans son sanctuaire privil6gi6.
A neuf heures, la sainte messe 6tait c6elbr6e par
Mgr Clerc-Renaud, dans l'accueillante chapelle des
Enfants-Assist6s. Apres la messe, notre respectable
sceur Visitatrice nous r6unissait en grand nombre,
47, rue des Sablibres, sous la pr6sidence de M. Briffon,
pour proceder a un examen de conscience extrasacramentel. Tous les points avaient 6t6 pr6alablementmis A l'6tude dans chacune de nos Associations.
Nous donnons brievement les r6solutions prises a
la suite de la lecture des divers rapports :
I" Sur la fideliti au reglement relativement a :
a) La composition et les r6unions du conseil;
b) L'admission et maintien des sujets;
c) L'esprit paroissial.
Risolutions :
A) Que les rggles si sages de notre manuel soient
rigoureusement suivies pour le renouvellement du
conseil et du bureau.
B) Les Enfants de Marie ne doivent pas 8tre reques

trop jeunes. Soyons encore plus severes que par le
pass6 pour leur admission. Toutes les jeunes filles du

patronage ne sont
Marie. Celles qui le
gations et ne pas se
tation, de toilette

pas oblig6es d'etre Enfants de
sont doivent connaitre leurs oblipermettre les libertes de fr6quenet de plaisir des jeunes filles
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frivoles et mondaines. Ne recherchons pas le nombre,
mais la qualit6. 11 est i desirer que, dans toutes les
Associations, les demandes au titre d'Enfants de
Marie se fassent par ecrit, soient soumises a la delib6ration de M. le cur6, de la soeur sup6rieure et des
conseilleres et soient recopibes dans le livre de l'Association.
C) Comme les Filles de la Charite, nous continuerons i 6tre Filles de Paroisse des plus assidues et des
plus devoubes.
2°
a)
b)
c)

Sur l'existexce et 'apostolat des zlatrices :
Y en a-t-il?
Quelles sont leurs fonctions?
Faut-il les choisir ou les laisser s'offrir?

Risolutions :
A) Adjoindre aux conseilleres - zeiatrices de droil
- des z6latrices volontaires s'offrant spontandment
chaque annee a la cl6ture de la retraite annuelle. Les
laisser s'offrir, mais essayer de deviner, de faire naitre
cette offre. La encore, ne pas rechercher le nombre,
mais le devouement effectif, bas6 sur l'esprit de discipline et de sacrifice. Developper dans les jeunes le
seas de l'apostolat en leur donnant aussit6t que possible le moyen de se d&vouer.
B) Bien determiner les fonctions de chacune :surveillance des plus jeunes, cat6chisme, jeux, bibliotheque, croisades, s6ances et convocations, etc. Une
reunion mensuelle speciale pour les z6iatrices est
absolument nicessaire pour preciser les taches et
6liminer les poids morts.
3° Sur la formation religieuse :
a) Ce que nous avons :reunions mensuelles, examens
d'instruction religieuse, croisades, retraite annuelle,
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reunion trimestrielle, demi-congres annuel, retraites
fermees.
b) Faut-il ajouter quelque chose? Cercles d'6tudes?
Pour qui et comment?
Resolutions :
A) Soutenir, en I'intensifiant, 1'effort serieux r6alis6 pour les examens d'instruction religieuse. 11 est
i regretter qu'un grand nombre de candidates s'arrktent en chemin.
Commencer dans les groupes de jeunes en s'adressant non pas a l'ensemble, mais a une elite active, les
croisades eucharistiques et mar;ales, avec une reunion
mensuelle sp6ciale pour ces groupes.
Maintenir la r6collection mensuelle et la r6union
trimestrielle. Vaincre enfin les difficult6s et les pr6jug6s qui empechent un si grand nombre de profiter
des bienfaits des retraites ferm6es a l'Ave Maria :
a retraites de plein air ,,ainsi que veut les appeler
MI. Briffon. Le bon Dieu nous a envoy6 des ressources
particulieres pour cette ceuvre. Nous devons nous
incliner devant ses desseins.
Des cercles d'6tudes existent dans certains patronages, m6me A l'Association des Saints-Anges.
B) II nous semblerait desirable que des cercles peu
nombreux, mais groupant leurs membres par catigories, pussent se multiplier. Ils atteindraient ainsi des
jeunes filles effray6es d'entrer dans un patronage,
mais qui viendraient facilement au cercle. Pour certains patronages, un cercle special pour fillettes des
6coles superieures et lycees, refutant les erreurs religieuses de leurs manuels scolaires, serait n6cessaire
pour garder la foi et assurer la pers6v6rance de ces
jeunes, dont beaucoup nous &chappent entre quatorze
et seize ans.
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4" Sur la formation sociale :
a) Ce que nous avons : aide mutuelle, oeuvre des
vieillards, syndicat, examen de morale sociale;
b) Faut-il ajouter quelque chose?
Risolutions :
Continuons a faire progresser l'aide mutuelle, qui
donne d6ja d'excellents rvsultats. Apres un an, nous
avons 2400 francs et nous avons deja distribut
800 francs. Il est bien entendu que la sup6rieure d'une
Association, ou meme une simple Enfant de Marie,
peut demander au P. Briffon un secours pour une de
ses compagnes.
Mhme resolution pour l'(Euvre des Vieillards d&laiss6s, soeur de 1'(Euvre Louise-de-Marillac, tres
florissante.
Nos patronages sont tres en retard sous le rapport

de la formation syndicale et sociale. Bien qu'ils
comptent une centaine environ de syndiquees cotisantes, dont une cinquantaine participent aux elections, nous prenons la resolution d'en augmenter considerablement le nombre. Inviter A verser r6gulierement
les cotisations et organiser des cercles d'etudes pour
travailler les questions sociales.
MWme d6sir pour I'examen de a Morale sociale »,

organise cette annbe par M. Briffon avec sept candidates.
5* Que penses-vous d'un projet de Pelerinage-Congr's annuel rigional?
L'idee d'un pelerinage et congres r6gional runit tous
les suffrages. S'il plait A Dieu, nous nous donnons
rendez-vous a Lourdes, l'an prochain, les 12, i3 et
14 juillet.
*L
La matinee etait bien remplie; le soir,

a quatre
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heures et demie, la vaste nef de la vieille cathedrale
nous retrouvait au grand complet, sous la presidence
de notre v6nbre cardinal.
M. Vuillaume, cure de Sainte-Croix,rappelle notre
origine c6leste et celle de la fondation des premieres
Associations de Bordeaux en l'ann~e 1846. 11 nous
montre la beaute de la pi6t6 et I'apostolat d'une v6ritable Enfant de Marie et le r6le que ce titre bien
compris lui donne & remplir dans l'Association, dans
la famille et dans la soci&t6.
Puisse, du paradis, Marie Immacule avoir regarde
ses petites Enfants de Bordeaux et beni leur d6sir
sincere d'etre plus que jamais ses vraies filles!
Madeleine AUBERDIAC,
Secr&taire de Saint-Nicolas.

RODEZ
Lettre de M. Roux, pritre de la Mission
a M. LE SUPERIEUR GENERAL

Toulouse, ce 5 mai i93o.
MONSIEUR ET TRts HONOREI

PRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Je crois r6pondre a votre d6sir en vous communiquant le compte rendu de notre grande et belle
mission dans les trois paroisses de la ville de Rodez :
la Cathedrale, Saint-Amans et le Sacr6-Coeur.
Le r6sultat a 6t6 tres consolant, r6pondant aux vceux
de Mgr l'6v~que, Mgr Challiol, et de Messieurs les
cur4s. Les trois paroisses ont ete saisies des le premier jour, la mission ayant 6t6 admirablement
pr6par&e et annonc6e par une lettre-circulaire de
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Mgr 1'6veque; 1'elan s'est maintenu durant tout le
cours de la mission.
Elle m'avait donn6, vous le savez, de tres grandes
preoccupations pour avoir le personnel voulu; mais
vous avez eu la bonti d'intervenir et de vous faire
l'instrument de la bonne Providence, en laquelle je
me suis toujours confi6, pour avoir les confreres necessaires quand un des confreres attendu manquait a
l'appel. Mais il nous fallait quand m&me un petit
accroc : M. Baeteman, au dernier moment, a etk arrkte
par une malencontreuse bronchite aigue, compliquee

d'une aphonie complete, et nous avons di batailler,
M. Rul et moi, sans lui. Monsieur 1'archipretre, qui
avait insist6, vous savez combien, pour avoir trois missionnaires, a WtC tres bon et s'est soumis, comme
nous, a ce fAcheux contretemps.
Nous avons done 6te, M. Rul et moi, a la cathedrale; MM. Doucet et Taillefer A la paroisse SaintAmans; MM. Drillon et Castiau a la paroisse du
Sacr6-Cceur.
L'ouverture de la Mission a eu lieu dans les trois
eglises le dimanche de Latare, 3o mars. Sa Grandeur
est venue benir et presider l'office, le matin, a la
messe de I heures, a la paroisse du Sacre-Cceur; aux
vepres, a r5 heures, i la cath6drale; et a 2o heures, a
Saint-Amans.
Dans les trois 6glises, 1'affluence a &etconsiderable:
q'a 6t6 partout une ouverture tres consolante et trsr
encourageante; les trois 6glises 6taient combles.
Des le lundi, outre les deux exercices de la mission
matin et soir, nous avons r6uni tous les enfants des
kcoles pour les preparer i se confesser et gagner la
mission en mame temps qu'i remplir le devoir pascal.
Le dimanche de la Passion a 6t6 le jour de la communion g6enrale de tous les enfants ayant fait la commu-
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nion solennelle ou la communion prive; a eux ont
it& joints quelques enfants, gar<ons et filles, admis
pour la premiere fois a la communion priv6e. Le soir
de ce meme dimanche, a l'office des vepres, a 6t6
c6Cebr6 tres solennellement et avec un magnifique elan,
malgr6 la pluie, qui aurait pu itre un serieux obstacle,
la fete de tous les enfants, meme des tout petits, que
les mamans ont apportis. II a et6 distribue a cette
splendide fete de 3 ooo a 3 5oo m6dailles miraculeuses.
La grande cer6monie de la cons6cration a la tres
sainte Vierge, faite le meme jour, vendredi 4 avril,
dans les trois eglises, les a entierement remplies; de
meme, la fete des morts, autre grande c6r6monie, qui
fut suivie, le lendemain, d'un service funtbre tres
solennel pour tous les tr6passcs.
Grace a la generosit6 des paroissiens, on a pu faire
de splendides illuminations, avec une sorte d'&mulation entre les paroisses pour celle qui l'emporterait
sur les autres.
Le dimanche des Rameaux a et6 le jour consacre a
la communion generale des femmes, plus particuli:rement des jeunes filles. Dans lee trois paroisses, les
communions ont 6t6 fort nombreuses, avec plusieurs
retours. Monseigneur 1'6veque est venu presider les
vepres a la cath6drale; a ces vepres avaient ete convoquees d'une maniere toute particuliere les femmes, a
l'exclusion des jeunes filles au-dessous de quinze ans :
elles remplissaient la cath6drale.

SLe soir dece m6me dimanche, dans les trois 6glises,
nous avons eu, a vingt heures, une conference sp6ciale
pour les hommes seuls, comme nous en avions eu une
premiere le dimanche precedent. Ils sont venus fort
nombreux. Monseigneur a presid6 cette reunion a la
cathedrale.
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Le lendemain, Lundi saint, Sa Grandeur presida
l'office a l'6glise de Saint-Amans. Une conference
dialogu6e fut donnee devant un auditoire plus compact encore que les autres soirs : on avait apport6 des
chaises des maisons voisines.
Le Mardi saint, nous avons eu la c6r6monie, touchante entre toutes, de la R6paration: elle a eu lieu,
aux trois 6glises, dans le recueillement le plus parfait,
et l'affluence a 6t6 plus considerable encore que pour
les autres c6r6monies.
Dans 1'6glise du SacrC-Coeur, la c6r6monie a et&
pr6sid6e par Monseigneur, qui a bien voulu ainsi
donner une preuve de l'int6ret qu'il portait a la mission g6enrale de sa ville 6piscopale.
Le Mercredi saint a &t6 entierement consacr6 aux
confessions. Dans les trois 6glises, missionnaires et
vicaires et cures ont pass6 la journie presque entiere
au confessionnal. Aussi les communions, qui de6j
avaient et6 nombreuses le dimanche des Rameaux,
ont 6t6 plus nombreuses encore le Jeudi saint.
A l'office du Jeudi saint, le soir, et, pour la Passion,
le Vendredi saint, 1'affluence a kt6 beaucoup plus
consid6rable que les annees pr6cedentes.
Le Samedi saint, dans les trois eglises, nous n'avons
confess6 que les hommes seuls, depuis six heures du
matin jusqu'A vingt-deux heures un quart. Danstoutes
les 6glises, le clerg6 a ete oblige de se mettre an
confessionnal pour que tous les hommes pussent &tre
confess6s sans une trop grande perte de temps. II y a
eu, parmi les hommes, des retours nombreux et consolants. Je dois dire cependant queles hommes qui font
habituellement leurs Paques sont le tres grand nombre.
On a 6valu6 le chiffre des communions pascales des
hommes, i leur messe sp6ciale, 4 un millier pour la
cath6drale, 7oo a 8oo pour Saint-Amans, 400 A 5oo
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pour le Sacri-Coeur. C'est tres beau pour une ville de
5 a I60ooo tmes!
Le jour de Piques a eti le digne couronnement
d'une aussi belle mission. Monseigneur l'6veque est
venu donner la sainte communion a la messe des
hommes, a la cath6drale, et leur a adress6 i l'issue
une vibrante allocution pour leur exprimer sa joie et
leur dire qu'il comptait sur eux pour une action catholique en parfait accord avec le Souverain Pontife.
La cl6ture de la mission s'est faite avec une solennit6 sans 6gale dans les trois paroisses; les 6glises ne
pouvaient contenir la foule qui s'y pressait. A la
cath6drale, oit Monseigneur l'6veque est venu presider la c6remonie, les grands s6minaristes, au nombre
de 200, ont dfi, les uns rester dans le chceur du Chapitre, les autres s'asseoir sur les degr6s de l'autel.
Dans ses remerciements, Monseigneur n'a oubli6 personne, et sa voix forte et puissante a vivement impressionn6 l'assistance, surtout quand il est revenu sur
la n6cessit6 d'une action catholique ferme et agissante.
Nous avons distribu6, comme souvenir de Mission,
aux families des trois paroisses, I'image de l'apparition de la Vierge Immacul6e a sceur Catherine. En
cette ann6e du centenaire, nous ne pouvions pas
choisir un plus precieux souvenir. Nous en avons distribu6 450o.
Daigne la Vierge Immacul6e assurer, par notre
apostolat, a cette bonne ville de Rodez, la grice de
devenir encore plus chretienne, et de faire rayonner
dans le d6partement de l'Aveyron, un des meilleurs de France, une foi toujours tres vive, et une fidelit6 parfaite a l'accomplissement des devoirs religieux!
Veuillez me benir et recevoir la nouvelle expres26
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sion de ma respectueuse et fiddle soumission en NotreSeigneur, en qui jeme redis, Monsieur et Tres Honor6
Pare, votre fils tres humble.
H. Roux,
i. p. d. 1. M.
MONTOLIEU
MONSIEUR JEAN JOURDE (I852-I930)
Cinq jours avant la clekbration de ses noces d'or
sacerdotales, le 16 mai 193o, M. Jourde, frapp6 d'un
mal implacable, qui devait triompher de sa robuste
constitution et des soins 6claires dont il fut l'objet,
allait feter au Ciel son cinquantenaire et recevoir la
r6compense des fi-dles serviteurs de Dieu et des
dignes enfants de saint Vincent.
11 tait ag de soixante-dix-huitans, dontcinquant=six passes dans la Congr6gation.
Son souvenir restera grave dans la m6moire et dans
le coeur non seulement des Filles de la Charit6 dont
il fat Ie directeur et le pere pendant une quinzaine
d'ann6es, mais aussi de tous ceux qui 1'ont connu, et
ils sont nombreux ici, car son ministtre s'est exerc6
surtout dans le Midi et particulibrement dans le diocese de Carcassonne.
M. Jourde a toujours donn lI'impression d'une Ame
droite, simple, voulant le bien dans la paix, le calme,
le silence, I'effacement et I'amour de sa vocation.
I1 n'a jamais cherch6 a se produire, a faire parler
de lui; il a v6cu dans 1'ombre; ce qui explique peutetre pourquoi il a et& peu connu. Depuis que la Providence, par la voix de -:es Superieurs, I'a disign6 au
poste d'aum6nier des Sceurs de Montolieu, on ne
I'a plus trouv6 que dans sa chambre ou dans son
modeste jardin, qu'il cultivait avec amour. Les rhumatismes dont il a toujours plus on moins souffert
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1'obligeant chaque annee a aller demander aux eaux
thermales un peu de soulagement, il fuyait les stations tapageuses et se contentait d'Ax-les-Thermes et
meme ensuite de Rennes-les-Bains pres d'Alet, ou il
ne se rendait qu'i contre-cceur et pour le moins de
temps possible. Au bout de dix a douze jours, il regagnait, par la voie la plus directe, sa chere solitude de
Montolieu. Et meme, ces dernieres ann6es, il s'est
refus6 ce modeste traitement.
Son existence, peu mouvementee en somme, n'en a
pas 6t6 moins bien remplie ni moins fructueuse.
M. Jourde fut un excellent missionnaire. 11 d6buta
a Notre-Dame de Marceille, oh bien vite il conquit
toutes les sympathies par sa bont6, sa chaleur d'ame,
le charme de sa parole, sa distinction et ses vertus
sacerdotales. Dans tel village des Corbieres, on se rappelle encore ses gloses tout empreintes de bonhomie,
dans lesquelles il excellait, se mettant a la port6e de
son auditoire, un peu fruste, mais bienveillant.
II lui arriva bien parfois, ce qui arrive aux meilleurs missionnaires, de ne pouvoir triompher de
1'apathie ou de la mauvaise volont6. Un 6nergumene
n'alla-t-il pas, un jour, arracher sa femme du confessionnal de M. Jourde ? Il ne se dicourageait pas pour
cela.
II prchait la mission dans une localite. Quelques
femmes seulement allerent l'entendre, les hommes ne
parurent pas. II alla jusqu'au bout, mais, en maniere
d'adieux, il pr6dit Ie chitiment du Ciel. Effectivement,
quelques mois plus tard, un orage 6pouvantable
devasta toutes les r6coltes de cette peu accueillante
population.
Dans une autre circonstance, la mission 6choua totalement. M. Jourde se retira,douloureusement impressionn6. Averti, l'6veque de Carcassonne annonqa aux
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habitants que le missionnaire allait revenir, qu'on
voulat bien 6couter sa parole. Lui h6sitait; Monseigneur insista, et cette fois le succes fut complet. Vir
obediens.

Envoy6 momentanement a Valfleury, ou notre cher
confrere cut l'occasion de faire connaissance avec
une population plus religieuse et d'ajouter a son experience, il n'oublia jamais son Midi, dont l'exuberance
lui plaisait. II ne tarda pas d'ailleurs a 6tre renvoy6 i
Limoux et place a la tete de cette maison. Certes,
M. Jourde n'avait jamais aspire a la premiere place,
mais si profond et si desirable 6tait le souvenir qu'il
avait laiss6 a son premier passage, qu'il fut accueilli
de nouveau par le diocese avec une satisfaction marquee. Dans les multiples paroisses oi son zele s'est
exerc6, il fut toujours edifiant, tres bon. II aimait le
chant, les belles c6remonies, il mettait beaucoup d'entrain, ce qui plait a nos populations m6ridionales; il
avait le mot pour rire, sans jamais froisser personne,
ni d6passer la juste mesure. En un mot, il fut le parfait
missionnaire de la campagne. 11 s'int&ressait aux travaux de ses jeunes confreres, les dirigeait, les encourageait et poussait ia d6licatesse jusqu'a se riserver
les missions les plus p6nibles ou les moins consolantes.
Ap6tre aux champs, M. Jourde 6tait chartreux la
maison. La rIgle du lever, celle de la lecture a table
6taient scrupuleusement observ6es. Jamais la moindre
peine a qui que ce fit; et, s'il cut parfois des ennuis,
qui n'en a pas? il sut s'elever contre la tentation de
manifester son humeur. Le temps, la patience et une
solide vertu triomphaient de tout.
En igo3, sous le coup de lois malfaisantes, la plupart de ses confreres de Limoux durent s'expatrier.
Ce lui fut un creve-cceur. La separation fut p6nible
de part et d'autre. M. Jourde la ressentit plus que
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quiconque. Tel un ermite, il resta deux ans encore A
Notre-Dame de Marceille, prenant soin du vieux
sanctuaire, accueillant les pelerins avec un sourire
attrist6, continuant modestement son action bienfaisante, jusqu'A ce que Mgr-I'Eveque, d6sireux de donner a ses populations audoises des missionnaires du

diocese, pria M. Jourde de ceder la place.
L'6v6nement ne le surprit pas, il se retira a Figueras, d'oii il continua a rayonner tant en France qu'en
Espagne, prechant des retraites, soutenant, encourageant les Filles de la Charit, dont les oeuvres, ebranlees par la tempete, periclitaient. Au debut de la
guerre, notre confrere quitta d6finitivement l'Espagne
at fut appel6e
Montolieu pour y seconder le v6nbr6
M. B6lot, qui pliait deji sous le poids des ans. II ne
devait pas en sortir.
Montolieu! qui ne connait, au moins de nom, cette
hospitaliere retraite, ce site incomparable, ces massifs
de verdure, ces allies fleuries, ces parcs ombrag6s,
ces eaux limpides! Tout y respire la tranquilliti, la
paix de l'ime, le bonheur. C'est la que les Filles de la
Charit6 viennent se retremper physiquement et moralement. C'est 1a, dans ce cadre merveilleux et unique,
que M. Jourde a pass6 les quinze dernieres ann6es de
sa vie, heureux de se prodiguer aux soeurs ag6es ou
ppuis6es par le rude !abeur, et a celles qui viennent
demander au bienfaisant climat de Montolieu, dans un
repos momentan6, les forces dont elles auront besoin
pour continuer leur tiche.
Plus d'une d'entre elles pourrait dire quel fut le
nombre des ames consolees et redressies, des courages relevis, des plaies int6rieures pansies on gutries. Toutes celles qui furent l'objet de sa constante
et paternelle sollicitude, qui riclambrent ses conseils
autorises, qui le virent journellement gravir le grand
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escalier, parcourir les salles ou les infirmeries, porter
de grand matin Notre-Scigneur aux impotentes que
i'igeou la maladie retenait loin de la chapelle, toutes
celles-li pourraient nous tracer le portrait de
.M. Jourde, du ban pere Jourde, comme on I'appelait.
Successeur en 1926 de M. Belot, il avait herit6 de
la proverbiale am6nite de son v6nerable pr6d6cesseur.
Son plus grand bonheur 6tait de recevoir ses conf rres;
et lui, qui etait si peu prodigue de visites actives, au
point qu'il est reste plus de vingt ans sans revoir sa
famille a Aniane, distant a peine de quelques heures
de chemin de fer, il manifestait un tel plaisir a recevoir ses amis, il leur ouvrait si larges les portes de
son coeur, qu'on ne se sentait pas le courage de lui
refuser satisfaction.
Depuis deux ans, l'6tat de sante de M. Jourde
n'6tait pas sans inspirer quelque inqui6tude a son
entourage. A plusieurs reprises, il dut quitter I'autel
sans pouvoir achever le Saint-Sacrifice. Ce que voyant,
M. le Superieur g6neral jugea bon, dans l'inter&t de
la maison et aussi de notre cher aum6nier, de lui
donner un collaborateur et, plus tard, un sup6rieur en
la personne de M. Eugene Vidal, qui connaissait bien
les oeuvres de Montolieu et m6ritait an plus haut point
la confiance g6n6rale. Des lors M. Jourde n'eut plus
qu'd se laisser bercer doucement par la divine Providence; cette tranquillit6 devait 6tre de courte duree.
Terrass6 par la maladie, atteint d'une albuminurie
qui entraina peu a peu l'infection gin&rale et la gangrene du pied, reduit i une faiblesse extr&me, il supporta son mal, pendant quelques mois, avec une
patience et une r6signation qui furent pour son
entourage une haute et salutaire predication.
Entouri, durant le cours de sa maladie, des soins
les plus intelligents et les plus d6vou6s, le malade
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attendit la mort, qui a chaque instant le fr61ait, avec
la serenit6 d'un sage ou d'un predestin6.

Lui qui avait pr6par6 tant de belles ames au grand
voyage de l'Fternit6, il n'a pas cru qu'il ptt faire
exception a la loi g6nerale, et, le moment venu, avec
cette simplicite et cette bonhomie qui 'ont toujours
caractiris6, il accueillit sans 6motion la proposition
que lui fit M. Vidal de recevoir les derniers sacrements. ( Bien sar,dit-il,mais, auparavant,je vais faire
ma derniere confession. ,
Ainsi dispos6, il attendit, plein de confiance, le
moment supreme. Le 17 mai, a deux heures de l'apresmidi, il rendait a Dieu sa belle Ame purifiee, ennoblie
par la souffrance, fortifide par la foi et la confiance
en Dieu.
Les obseques furent retard6es jusqu'au mardi suivant, afin de donner le temps d'arriver A ceux et celles
qui, 1'ayant bien connu, tinrent A lui rendre les derniers devoirs.
Ce fut une imposante cer'monie, dans cette magnifique chapelle de la Communaut6, nouvellement restaur6e avec un goft tres sir, A l'occasion du Centenaire, toute resplendissante de ses peintures delicates,
avec ses nouvelles fenetres en ogive et ses claires
verrieres, ses banes vernis, ses statues remises A neuf.
Le cher d6funt eit 6te si heureux de contempler
toutes ces beaut6s, Iui qui ies avait d6sir6es; et il ne
les a pas vues !
Etaient presents A ses funerailles M. Sackebant,
visiteur de la province d'Aquitaine, qui c6lebra la
sainte messe; la respectable Sceur Visitatrice de Toulouse; les sceurs servantes et une d6l6gation de toutes
les maisons de la r6gion, Carcassonne, Narbonne,
Rieux-Minervois; son frere et ses parents, accourus
d'Aniane AI'annonce de son d6ces. Les confreres des
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environs ne pouvaient pas manquer au pieux rendezvous; ils vinrent de Limoux, de Toulouse, de Toursainte. M. le Doyen de Montolieu etait .la aussi,
entour6 de quelques pr&tres du diocese'qui avaient le
difunt en particulibre estime.
M. Jourde repose dans le poetique cimetiare des
Sceurs, a 1'ombre des grands arbres, a c6t des anciens
aum6niers de la Maison. Nul doute que les bonnes
Filles de la Charit6, qui ont b6neficib de ses conseils
et de ses lumieres, dans leurs promenades silencieuses
ou dans leurs moments de recreation, s'en iront sur
sa tombe repasser dans leur coeur les lecons du bon
pere et r&citer un De profundis pour le repos de son
ame.
NICE
MORT DE M. HENRY AYM-S
En apprenant que M. Aymbs venait de mourir,
beaucoup de pr&tres auront ressenti au coeur le choc
d'un malheur personnel. Sa perte sera douloureusement ressentie dans tout le diocese. Parmi nous
depuis seulement 1924, il avait su marquer d'une telle
empreinte son enseignement au grand s6minaire,
que ses klIves, conquis par leur jeune professeur,
eurent bient6t fait sa reputation dans toutes les paroisses. Aussi, a la ville, comme a la montagne, le
nom de M. Aymes n'etait-il prononc6 qu'avec respect
par les anciens. Sur les lIvres des jeunes, ce respect
se nuancait d'admiration et de fierte. C'6tait d6ji une
autorit6. Et elle n'aurait fait que croitre, car un long
avenir semblait s'ouvrir devant lui, si une mort pr6mature n'6tait venue faucher tant de brillantes esp 6 rances et -ouvrir, au cceur de ses amis, la source de
cruels regrets.
M. Henry Aymes 6tait de Revel, bourgade du
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Tarn-et-Garonne, au pied de la Montagne Noire, qui

disperse ses maisons a travers les jardins et les prairies, non loin du fameux college de Sorrbze, qu'illustra Lacordaire. D'une famille humble, mais profondement chr6tienne, le jeune Henry, dont l'intelligence
dut 8tre d'une 6tonnante precocit6, s'orienta, a I'age
de sa premiere communion, vers le sacerdoce. Une
tante maternelle, Fille de la Charit6, lui fit entrevoir,
comme dans un horizon lointain, l'iddal qu' avait realis6 saint Vincent de Paul dans 1'oeuvre des pretres
de la Mission et I'aida a s'engager dans la voie qui
devait le mener d'abord a Dax, puis a Saint-Lazare.
Quand il eut achev6 le cours normal de ses etudes
eccl6siastiques, ses Sup6rieurs 1'envoyirent a Rome
pour y approfondir les sciences sacr6es. Dans la Ville
iternelle, oh F'air que l'on respire nourrit d6ej la limpide pensde et la foi, recevant dans une intelligence
lumineuse les savantes lemons des docteurs de 1'( Angelique ,, notre jeune Lazariste gagna encore en
profondeur et en aisance. Aussi, sa these de doctorat
en theologie fixa-t-elle l'attention du jury, non seulement par la maitrise qu'elle revdlait dans le maniement des id6es les plus abstraites, mais encore, nous
le savons, par 1'616gance et la pureti du latin.
C'est de Rome qu'en 1924 il nous vint. Itant n6
avec le siecle, il avait vingt-quatre ans. D'apparence
fragile et de taille modeste, depourvu, par consequent, du prestige physique, il s'imposa tout de suite,
parce qu'il se montra v6ritablement un <(maitre ,.

Du maitre, il poss6dait la science, la lucidit6 et les
vertus. La-dessus, il n'y a qu'une voix parmi ceux
qui furent ses leves. Combien d'entre eux qui avaient
ete les n6tres a Laghet, avant d'etre les siens a
l'avenue Saint-Lambert,nous ont-ils confi6 leur admiration pour M. Aymes ! Et nous-meme, qu'une 6troite
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amitie, faite d'un accord parfait sur toutes les questions importantes, nous liait a lui, combien de fois
nous a-t-il 6t6 donn6 de nous 6merveiller de la justesse de ses observations, de l'impeccable nettet6 et
de la force de ses discussions! Manifestement; sa
belle intelligence se jouait dans la lumiere. Toutes
les idles etaient chez lui class6es et ordonn6es selon
leur valeur. Cette merveilleuse architecture, ill'avait
toujours presente devant ses regards et, souvent, pour
notre joie, il 1'6difiait, avec une aisance souveraine,
devant les n6tres. C'4tait un temple serein, dont la
foi et 1'esperance chretienne eclairaient le faite.
Le malheur a voulu, pour nous, qu'il ne m6nageAt
pas ses forces. Confiant sans doute dans son extreme
facilit6, qui lui 6vitait I'impression de la fatigue, il
ne reculait devant aucune tiche. Charg6 de 1'enseignement du dogme, il avait encore accepte les cours
d'Ecriture Sainte et de Liturgie. A quoi il faut
ajouter les longues r6petitions des c6ermonies pontificales, les fonctions elles-mEmes de c6r6moniaire a
ces memes offices, puis les sermons et les retraites
dans les maisons des Filles de la Charit4. Et cela
pendant toute 1'ann6e scolaire. L'&t6 venu, il montait
Thorenc, oii il faisait, a la fois, fonction de chaT
pelain, de directeur d'une petite colonie de vacances
de s6minaristes et de conf6rencier. Le sentiment de
notre gratitude et notre affection plus que fraternelle
nous obligent a diclarer qu'il n'essaya jamais de se
d6rober A nos demandes d'articles. II suffisait que
son superieur l'y autoris&t.
Car M. Aymes 6tait un parfait religieux. 11 se
tenait dans le droit fil de la tradition de saint Vincent de Paul. II en avait la simplicit6, la modestie,
la droiture et la r6pulsion pour ce qui simulait ces
vertus ou les blessait. II etait bon, profond6ment, et
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g6nereux de coeur. Sa piet6 6tait confiante, et sa foi
celle d'un enfant. Dans le secret de son coeur, it
nourrissait une tendre devotion pour une jeune Carmwlite non encore b6atifibe et dont ii d6sirait les
supremes honneurs.
Sa curiosite 6tait universelle. II s'int&ressait a tous
les efforts de l'esprit humain. Mais son activit6
etait ordonn&e. Meme pour ses lectures, ii suivait un
plan. Et comme il etait dou6 d'une m6moire excellente, il retenait a pen pros tout. Aussi, sa conversation offrait-elle des joies et des profits toujours
renouvel6s. Fertile en ressources, abondante en
aperqus originaux, 6clair6e souvent d'un sourire,
egayee parfois d'une espieglerie, c'6tait comme un
paysage oi, sur de vastes 6tendues, jouaient le soleil
et les ombres et qu'on ne se lassait jamais de parcourir.
II y a environ trois mois, il se sentit fiUvreux. Mais
il ne le dit a personne et il s'acquitta, comme de coutume, de toutes ses charges. Ses forces diminuant,
II fut oblig6, un matin, de suspendre son cours. Et il
s'imposa, par scrupule, de garder la chambre. Un
jour, 1'id6e lui vint de prendre sa temperature. Le
thermomitre accusait 40 degres. Alors, il se coucha.
Au bout d'une semaine, il fut dirig6 sur l'h6pital de
Monaco, oh il aurait requ, plus facilement qu'au s6minaire, les soins n6cessaires. Ils ne lui manquerent
pas. L'intelligence des m6decins et le d6vouement
des Filles de la Charite luttbrent nuit et jour contre
le mal et le disputerent a la mort. Une vieille pleuresie, devenue purulente, devait venir a bout de tous
ces efforts. Lentement, les forces faiblirent et, chaque jour, 1'esperance diminua; mais non le moral du
malade, ni son desir de s'instruire et de travailler.
Quelques jours avant de mourir, il nous dcmandait
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des livres qui venaie.nt de paraitre. M'me au dernier
soir de sa vie, il etablissait un plan d'occupations.
Le sourire aux levres, il venait de recevoir, des
mains de M. Bonat, son superieur du grand seminaire, I'extreme-onction. Mgr Clement, qui, du jour
oi M. Aymes 6tait entr6 a 'h6pital de Monaco, cut
pour lui les delicatesses les plus paternelles,lui avait
offert de 1'administrer lui-meme. A Je vous remercie,
Monseigneur, lui murmura le malade, mais c'est de
mon sup&rieur que je tiens a recevoir les derniers
sacrements. n Et il fut fait comme il 1'avait demand6.
Le lendemain matin,4 mai, dimanche du ( Bon Pasteur)), Henry Aymes expirait doucement,ayant garde,
jusqu'a la derniere minute, la claire lumiere de son
regard. Pour lui, venait de se r6aliser a la lettre la
supplication que '1Eglise nous faisait lire, ce matinla, a l'offertoire de la messe: , Mon Dieu, mon Dieu,
s'6crie le prophbte, je vous cherche depuis l'aurore. ,
C'6tait aussi d&s I'aurore de sa vie qu'Henry Aymes
avait cherche son Dieu. Et c'6tait dans l'aurore, dans
la jeune lumiere d'un beau dimanche qu'il le trouvait,
face a face, dans les 6ternelles splendeurs de la
vision b6atifique.
Pour lui, dont la vie fut consacr6e a 6tudier les
mysteres divins et a les raconter, ce dimanche 4 mai
fut vraiment son jour de naissance, dies natalis.
Mais, pour sa pauvre mere et sa famille, pour son v6nere superieur et ses confreres, pour ses 6leves, pour
les pretres du diocese et pour ses amis, qui supporteront mal son absence, quelle tristesse ce jour-li et
quel brisement de coeur !
Inclinons-nous devant ce cortege de douleurs et
prions pour M. Henry Aymes, pr&tre de la Mission,
docteur en theologie, directeur au grand seminaire
de Nice.
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C'est dans une atmosphere de piete, de recueillement et d'affection que se sont deroul6es, jeudi dernier, A la cath6drale,les obseques de M. H. Aymes.
Devant la balustrade du choeur, un catafalque, sur
lequel se d6tachaient un surplis et une barrette. Une
assistance nombreuse remplissait l'Eglise. Aux premiers rangs, la mere, envelopp6e de noir et abim6e
dans sa douleur. Pres d'elle, un autre de ses fils,

frere du pretre 6minent qui nous a quitt6s. Dans le
chceur, presque tout le Chapitre, beaucoup de chanoines honoraires et la plupart des cur6s de la ville.
Dans la nef principale, un grand nombre de pretres.
Parmi eux, les plus jeunes, qui avaient ete les eleves
de M. Aymes, pour se trouver A ce rendez-vous de la
piet6 et de la tristesse, 6taient partis de leur paroisse avant l'aurore. Is avaient voulu, en se groupant derriere le cercueil de M. Aymes, t6moigner,
une derniere fois, de leur reconnaissance A celui qui
avait 6t6 pour eux, dans toute la force du terme, le
a maitre ».

La messe fut c616bree par M. le chanoine P. Bouat,
superieur du grand s6minaire, assist6 par deux seminaristes, qui exercaient les fonctions de diacre et de
sous-diacre. La plupart des communaut6s religieuses
de la ville, de nos maisons d'enseignement et de nos
ceuvres s'6taient fait representer A la funebre cir6monie. Mais surtout les Filles de la Charit6 6taient
accourues, nombreuses, de toutes leurs maisons. On
sentait une grande tristesse planer sur la grande famille de saint Vincent de Paul. Le mystere douloureux de cette vie fauch6e en pleine esperance, la
lumiere de cette intelligence brusquement voilee a
nos regards, le bienfait disparu de cet enseignement
aux futurs pretres du diocese, tout cela ne 16gitimait
que trop la melancolie de cette matinee.
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Quand la Maitrise, qui avait assure avec sa perfection habituelle les chants de la messe, eut dispers6 dans les airs les dernieres plaintes de 1'Absoute, le cortege se forma et, lentement, pieusement,
se dirigea vers la place du Palais. La, devait se faire,
pour la plupart, la derniere s6paration. A la mere
affligee, au frere dont la figure 6tait bouleversee par
la douleur, tout le monde, pretres, religieux et laics
exprimerent leur compassion.
Puis, ce fut le dernier voyage,celui-la vers le cimetitre de Caucade. Dans des voitures qui suivaient le
corbillard, monterent les parents, M. le superieur du
grand s6minaire et ses collaborateurs, les s6minaristes, un groupe de Filles de la Charit6 et quelques
amis.
C'etait presque midi quand ce petit cortege deboucha dans I'allee des tombes oiu se trouve la concession des pr&tres de la Mission. Sur la grande plaque
de marbre, un seul nom encore: celui de M. Obein.
M. le Superieur r6cita les dernieres prieres, auxquelles repondirent les voix des siminaristes, meIles
a celles des Filles de la Charit6. Et le cercueil de
M. Aymes alla rejoindre celui de M. Obein et se placer pros de lui. Alors des larmes remplirent les yeux,
et vers le ciel bleu, oi trainaient quelques nuages,
s'l6everent les plaintes maternelles. Mais deja, l6gere
et comme amie, la terre niqoise s'etait empar6e des
restes de M. Aymes et les enveloppait de notre affection. Fidele dipositaire, elle les gardera jusqu'au
jour de la Resurrection.
Th. GIAUME.
(Extrait de la Semaine religieuse de Nice, it et 18 mai 1930)
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MONTPELLIER
CHEZ LES MUETS QUI PARLENT ET LES SOURDS
QUI ENTENDENT

Pour si paradoxal que cela puisse paraitre, je connais des muets qui parlent et des aveugles que, au
premier abord, rien ne distingue des clailvoyants.
Cette constatation qui, pour le grand public, dont
je suis, est assez inattendue, je l'ai faite A l'Institution
des Sourds-Muets et Jeunes Aveugles, qui, depuis pros
de quatre-vingts ans, a et6 fond6e, A Montpellier, par
la sceur Chany, des Filles de la Charit6.
Peut-on imaginer rien de plus tentant et de plus
meritoire a la fois que de rendre A la civilisation ces
malheureux sourds-muets on aveugles, que la nature
ingrate semblait avoir condamn6s A vivre en dehors
de la soci6t6 ?
Le sourd-muet en particulier, lorsqu'il n'a pas 6td
iduqu6, ne connait de la vie que ces gestesinstinctifs
qui apparentent Phomme a l'animal. Manger, boire,
dormir sont ses seules preoccupations. Tout travail
intelligent lui est interdit.
Son existence n'aura 6te qu'une longue succession
de r6flexes incompr6hensifs. II vieillira et mourra
sans avoir goit6 la douceur des jours heureux on l'amertume des pleurs.
En un mot, il n'a pas vicu.
Pour l'aveugle non-6duqu6, les conditions d'existence ne sont pas moins pdnibles. Son intelligence
cependant pourra se manifester, mais il ne sentira et
ne percevra que bien difficilement la plupart des
choses. Jl vivra, li aussi,en marge des autres hommes.
Au contraire, grace A une 6ducation sp6ciale, tout
change. Le sourd-muet parle, pense, travaille et pent
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se crier un foyer. L'aveugle n'est plus une charge
pour ses semblables. Certaines carribres, aussi bien
manuelles qu'intellectuelles, lui sont ouvertes. Disormais son individualite peut s'affirmer.
Les miltodes d'cducation
II serait fastidieux de faire l'historique des methodes
d'6ducation des sourds-muets ou aveugles.
Chacun sait qu'au dix-huitieme siecle, I'abb6 de
l'Epee, le premier, initia les sourds-muets lavie normale, grace a l'emploi de signes. Plusieurs g6nerations
de sourds-muets apprirent A s'exprimer ainsi. Ce n'est
que vers la fin du dix-neuvieme siecle que I'on commen<a A abandonner le langage par signes, pour preconiser la mrthode employee de nos jours. Cette
m6thode, trop peu connue, permet aux muets d'articuler et par Ia m&me de s'exprimer comme le commun
des mortels.
Quant aux aveugles, le systeme d'Ecriture Braille a
Ct& intensifi, et rares sont d6sormais ceux qui ne
savent ni 6crire, ni lire, ni compter.
Leurs applications
Ce que j'ai le plus vivement admire a l'Institut des
Sourds-Muets et Jeures Aveugles, dont la facade, austere
et grise, se prolonge ind6finiment dans la rue SaintVincent-de-Paul a Montpellier, c'est I'application de
ces diverses m6thodes. La, en effet, des religieuses,
coiff6es de la cornette aux larges ailes blanches des
Filles de la CharitY, maternelles et empressees,
el6vent de jeunes sourds-muets et de jeunes aveugles.
Soixante-dix-huit de ces jeunes anormaux y sont
trait6s i l'heure actuelle.
Grace a la complaisance de la soeur Superieure, qui
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a bien voulu 6tre mon cicerone, j'ai pu visiter l'Institution, depuis la cave jusqu'au grenier.
J'y ai d&couvert des choses surprenantes.
Nous voici dans la classe des tout petits sourdsmuets, dont l'Age varie entre cinq et dix ans. A notre
arriv6e, chacun se 16ve et me salue : a Bo-in-jour-our,
Monsieur,, disent-ils.
Et moi, profane, qui 6tais venu la avec l'idde de me
trouvcr en presence de jeunes enfants ne s'exprimant
que par signes!
Mais la classe continue. Andre, a moins que ce ne
soit Pierre. dicte une petite phrase. Un de ses camarades, suit le mouvement de ses lvres et ecrit la
phrase dict6e sur le tableau noir.
Pour tous ces exercices, on se sert surtout d'images
suggestives, que l'on prisente au jeune muet, afin
d'impressionner sa memoire visuelle. Comment, en
effet, lui apprendre qu'un lapin est un lapin, si on ne
lui montre pas cet animal familier ?
Mais le plus d6licat est de leur faire prononcer
consonnes et voyelles. Savez-vous comment ils arrivent
. articuler la lettre f? A force de souffler la flamme
d'une chandelle.
Mais passons dans la classe voisine, les Glves y
sont plus ag6s et plus savants aussi.
La religieuse est en train de faire une leqon d'histoire. Un des jeunes muets veut bien m'apprendre que
Charlemagne fut le successeur de P6pin le Bref et
qu'il fit la guerre contre les Saxons.
Puis on dicte quelques lignes a ce petit t auditoire »
de sourds. Ils suivent les mouvements des l1vres et
parviennent &criresans faire de fautes d'orthographe.
Mais c'est le tour de I'6preuve de calcul. Les multiplications et divisions sont rapidement op6rees.Chaque
petit muet, dont les yeux vifs et p6tillants sont bra-
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qubs sur le visage de leur maitresse, en suit les
moindres mouvements. Is comprennent ainsi tout ce
qu'on leur dit, bien qu'ils ne l'entendent pas.
Des aveugles musiciens

Mais nous allons egalement chez les aveugles. Pour
moi, I'un d'eux, ag6 de seize A dix-huit ans. se met au
piano etinterpretedu Debussy et du Chopin. II prend
ensuite son violon et joue du Beethoven. Enfin, il
s'attaque 6galement aux orgues.
Combien de clairvoyants seraient-ils capables d'exceller ainsi dans l'art de la musique!
II est vrai que ces pauvres enfants n'ont pas leur
attention aussi distraite que la n6tre. Ils s'interessent
intens6ment a ce qu'ils entreprennent.
L'enseignement de la musique joue d'ailleurs un
grand rble dans l'6ducation des aveugles. Deux professeurs du Conservatoire et un professeur aveugle
sont attach6s

a l'6tablissement.

Des leur plus jeune age, avant que leurs doigts
aient eu le temps de s'engourdir, ils apprennent a
manier l'archet. Certes, de nombreuses difficult6s se
pr6sentent qui viennent entraver leurs etudes.
C'est ainsi qu'ils doivent apprendre les notes par
cceur, avant de s'attaquer a un morceau de musique.
Mais qu'importe, ils sont intelligents et tenaces.
Aussi arrivent-ils, pour la plupart, A 6tre d'excellents
musiciens.
La lecture et l'criture

Les livres pour aveugles sont tres gros et tres lourds.
II faut, en effet, pour reproduire les signes d'6criture Braille, un papier epais et solide.
Un jeune aveugle de huit ans, 6duqu6 depuis une
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ann6e, a ouvert un gros livre et en a la quelques
pages.
La rapiditA de sa diction 4tait telle qu'on ne pouvait vraiment que s'etonner; car c'est A l'aide de leurs
doigts que les aveugles parviennent A d6chiffrer les
signes en relief.
Puis, prenant sa petite ardoise metallique et son
poincon, il 6crit sur une feuille de papier quelques
mots tout aussi vite que s'il efit &t6clairvoyant.
Mais il savait 6galement compter; il nous en a
donn6 la preuve en faisantplusieurs additions et soustractions.
Et dire qu'il est beaucoup d'enfants normaux qui,
apres un an d'6tudes, sont loin d'avoir tant appris!

L'organisation maierielle
Onze religieuses et plusieurs professeurs laiques
prennent soin de ces enfants.
Tout permet de supposer qu'ils sont admirablement
entour6s, tant au point de vue mat6riel qu'intellectuel.
Il suffit, pour s'en rendre compte, de visiter les dortoirs spacieux et clairs oiL s'aligne une double rang6e
de petits lits tout blancs. Les toilettes et la salle de
bains sont 6galement parfaitement aminag6es.
Du c6t6 des cuisines, une agreable odeur se d6gage.
Les r6fectoires sont propres et coquets.
Enfin, le visage de ces jeunes enfants exprime assez
clairement la joie de vivre pour que l'on puisse emporter au fond de soi-meme l'assurance qu'ils sont heureux, malgre leur situation diminune.
Les religieuses regoivent, pour garder ces enfants,
une somme individuelle de 2 200 francs par an. C'est
Dour cette somme. Que d'aucuns trouveront modique,
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qu'elles parviennent Ajeter un rayon de bonheur dans
le coeur de ces jeunes deshbrites.
Et ce sont 1l autant de choses admirables, qu'un
petit nombre de personnes d6vouees font journellement sans bruit et avec amour pour soulager des
souffrances humaines.
Jean DELPECH.
(Extrait du Petit Meridional, 26 mars 1930.)

BELGIQUE

LIEGE
REUNION DES DAMES DE CHARITE
SOUS LA PRESIDENGE DE L'.VtQUE DE LIEGE

(9 janvier 1930)
MONSEIGNEUR,

Le Comit6 de I'(Euvre des Pauvres Malades et les
Dames de Charit6 se font un tres grand plaisir d'offrir
i Votre Grandeur I'hommage respectueux de leurs
voeux les meilleurs pour 'ann6e a peine eclose. Elles
demandent au bon Maitre, pour leur R6v6rendissime
Eveque, la conservation de sa sant6, le developpement
des oeuvres catholiques, les graces necessaires pour
toucher les coeurs et gagner les ames a Dieu. Elles
prient la Vierge de la M6daille Miraculeuse de vouloir accorder, pendant ce Ce ntenaire des Apparitions,

un rayon de faveurs speciales au chef supreme du
diocese de Liege.
Monseigneur, il y a un an, votre bont6 nous fit
I'honneur de vouloir presider la reunion generale et
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ce fut a cette occasion que vous procurites a l'CEuvre,
un president tres estim6 en la personne de Mgr Deseille, de douce m6moire. Heureux de cette nomination, le nouveau president se mit a l'aeuvre avec tout
l'elan de son ame. II voulait bien travailler avec
les Dames de Charite, afin que celles-ci, comprenant
la sublimit6 de leur r6le comme repr6sentantes de la
divine Providence aupris des pauvres et des malades,
en accomplissent tous les points avec amour et esprit
surnaturel. II 6tait spontan6ment et entierement a
1'CEuvre si chore a son coeur. Avec quelle joie il organisa 1'Assemblbe qui aurait 1'honneur et le bonheur
de recevoir Notre Tres Honor6 Pere ! ( Mais qui est ce
Tres Honor6 Pere ? n, dit-il a la seur Directrice. c Je
sens bien que, pour vous, il est, sinon au-dessus, tout
au moins I'equivalent du bon Dieu,et je sens que, pour
moi, il est aussi mon sup6rieur, depuis que j'ai
l'immense joie de m'occuper de votre CEuvre! Aussi je
desire recevoir notre Pere avec toute la flamme de
mon coeur encore ardent! ~
Ce fut le 25 avril qui marqua d'une page inoubliable
le livre d'or de l'CEuvre des Pauvres Malades.

Mgr Deseille, en des termes empreints de haute v6neration et de filial amour, se fit l'interprete de l'Assemblee pour offrir au digne successeur de saint Vincent

l'hommage de profond respect et de vive reconnaissance pour ce geste de paternelle bienveillance i
1'igard d'une branche de sa famille qui se faisait
gloire d'etre restee fiddle aux institutions du saint
Fondateur et de continuer a travers les siecles les

beaux r6les des premieres Dames ut des premieres
Filles de la Charit6. Notre Tres Honore Phre sut trouver

des paroles si touchantes pour r6pondre a son interlocuteur et donna des details si interessants sur les
d6buts de I'ceuvre que les Dames et les Sceurs, tout
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comme jadis les ap6tres au Thabor, ne trouverent
qu'une parole: a Oh! qu'il fait bon demeurer ici! ,
La joie fut courte, h6las car le v6ner6 Superieur
g6neral avait un programme bien charg ; mais il nous
laissa, dans une b6n6diction solennelle, comme une
garantie de bonheur.
Nous ne pensions pas alors que le bonheur des
saints consistait A souffrir; et pendant que nous nous
bercions de l'espoir de jouir longtemps de la precieuse
direction de votre premier vicaire g6neral, la maladie
fit ses ravages et la mort envoya cette Ame d'ap6tre
dans les parvis du Seigneur.
Aujourd'hui,Votre Grandeur renouvelle, pour nous,
ce m&me geste de haute bienveillance et de paternelle
bont6 en confiant I'CEuvre des Pauvres Malades a votre
premier vicaire general.
Mgr Peters n'est pas un inconnu pour les Dames
de Liege. Beaucoup d'entre elles ont en l'occasion
d'admirer son d6vouement sans bornes et d'appr6cier
ses heureuses qualit6s de cceur et d'esprit. Toutes
sont heureuses qu'il veuille bien accepter la place
vacante; et toutes aussi forment, avec les sceurs visiteuses, les meilleurs vceux pour que le nbuveau pr6sident puisse les guider bien longtemps, et 6prouve des
consolations jusqu'ici inconnues, en apprenant le bien

effectue par les Dames et les Filles de la Charite
aupres de cette portion pr4efre de Notre-Seigneur :

les pauvres et les malades. Monsieur le President,
soyez le bienvenu an milieu de nous. Comptez sur tout
notre d6vouement pour assurer la bonne marche de

I'oeuvre et veuillez nous aider, afin de rendre notre
travail fructueux pour le ciet.
Monseigneur, permettez que nous vous exprimions
toute notre reconnaissance pour 'honneur insigne que

vous nous faites de vouloir presider cette r6union.
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Votre presence est comme un gage de b6n6diction
sptciale. De tout coeur : t Merci ».

Rapport general de l'annie 9r29
En 1929, on a visit6 6819 families; r45 malades ont
requ les derniers sacrements et il y a eu 115 d6ces.
En dehors du temps pascal, il y a eu 2027 commu-

nions par devotion.
57 Dames ont visit6 avec les Sweurs.
Les sommes. distribu6es en nature et en argent
montent cette ann6e a 159535 fr. 25.
Quelle consolation de constater que les Dames de
Charit6 ont su vraiment proportionner les g6n6rosit6s
aux besoins du moment I L'hiver dernier a demand6,
de leur part, un effort plus grand que de coutume ;
il a 6te donni dans une large mesure.

La rigueur de la saison etait l'occasion unique pour
penetrer sans difficulti dans tous les appartements
qui abritaient quelques malheureux et, comme toujours, la charit6 chr6tienne 6tait r6compens6e par des
retours nombreux et de veritables conversions.
Une famille irreligieuse fut une de nos premieres
conquetes. tpuis6 de forces et ruine par la maladie,
le pere etait tout content de voir la soeur prodiguer
des soins A sa femme et ses enfants malades. II permit
de faire baptiser les enfants, et le plus jeune s'envola
bient6t apres en Paradis et nous aida efficacement a
ramener ses parents dans la bonne voie. Instruction,
bapteme, mariage reiigieux, tout fut accept6 avec
bonheur, et le bon Dieu, afin de leur favoriser la
sainte perseverance, tit trouver place aux parents
dans un h6pital tenu par les Filles de la Charite, qui
prennent aussi soin de la fillette de six ans.
Ce fut ensuite la conversion de deux octogenaires.
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Maries civilement depuis cinquante ans, ils fkterent
leurs noces d'or; et la seur du quartier, sans se
douter de leur situation irreguliere, leur donna, en
souvenir, une m6daille miraculeuse. Inform6e de lear
6tat d'ime par le clergi de la paroisse, elle redoubla
visites et perseverances. Trois fois par semaine, elle
leur apprit les prieres. Les braves vieux n'etaient pas
si hostiles, seulement un fis sectaire habitait le mame
batiment et menaqait ses parents de supprimer tout
secours, s'ils se laissaient mal influencer. Heureusement, il travaillait la nuit et ne rentrait au logis que
dans la matinee. La mere, tres malicieuse encore,
malgr6 ses quatre-vingt deux ans, trouva une bonne
solution: ils ont &et mariis religieusement a cinq
heures du matin et ont recu ensuite le bon Jesus,
qu'ils avaient abandonn6 depuis leur premiere communion. A pr6sent, ils prient pour gagner 1'Ame de
leurs enfants.

Nous avons eu des exemples frappants de la bont6
infinie de Dieu pour deux pauvres malheureux, tres
r6calcitrants et fort mal entour6s. Bien malades du
coeur, ils ne voulaient pas entendre parler du pretre.
Grace a la medaille miraculeuse, ils out change d'avis,
et a peine avaient-ils recu les derniers sacrements
depuis quelques jours, qu'ils sont morts subitement.
Heureusement qu'ils n'avaient pas attendu la derniere
heure pour se convertir!
Cet exemple de mort subite a 6t6 la cause de la
conversion d'une jeune femme qui vivait depuis vingt
ans dans le d6sordre et qui, par crainte d'un m&me
accident, a fait regulariser sa situation.
Voila quelques faits, glands dans le nombre, qui
prouvent que saint Vincent de Paul avait raison de
dire : a Qu'il faut bien prendre soin des corps pour
pouvoir atteindre les ames. ,
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LA FiTE DU CHRIST-ROI ET L'CEUVRE

DE LOUISE DE MARILLAC A LIEGE

Les jeunes filles de Louise de Marillac veulent
cel6brer, avec une ferveur inaccoutumee, la fete du
Christ-Roi.
Toutes, braves enfants, dans leurs paroisses respectives,elles aident le clerg6 dans la pr6paration a ce
grand jourde fete..Ornementation, chants liturgiques,
tout va bien; et cependant, leur coeur n'est pas
satisfait. C'est qu'il lui faut, comme autrefois a la
bienheureuse Louise de Marillac, la charit6 dans
l'apostolat. De commun accord; il est d6cid6, dans la
reunion de fin septembre, de feter le Christ-Roi dans
ceux m6mes qui le personnifient au milieu de nous:
les chers pauvres. A partir de ce jour, commencent
les pr6paratifs. Ils sont importants. On se rappelle
que l'hiver dernier a &t6 des plus rigoureux. Or, les
r6dacteurs des journaux annoncent, d'apres des observations mietorologiques, une temperature aussi rigoureuse. Il sera done utile de remplacer l'arbre de Noel
par une tombola du Christ-Roi, afin de primunir les
gens et les foyers contre les intempnries de la froide
saison. Les anges visibles, escortes des anges gardiens, procedent a l'enquete, afin de connaitre les
besoins de chaque protege. Les goats sont tres vari6s.
Tant mieux! Cela donnera du coup d'ceil a l'exposition des objets; seulement,on remarque ais6ment que
le vieillard us6, tout comme l'enfant cheri, deviendrait
exigeant s'il 6tait par trop gat6. Mais la charit6 de
I'CEuvre ne doit pas connaitre de bornes quand il
s'agit de f&ter ses rois, et pour cette fois on souscrira
ttous les disirs.
Quelle puissance prodigieuse engendre cette vertu
chretienne ! Grace a elle, ces braves gens, qui, pour
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la plupart, ont 6t6 affubles, leur vie entiere, de
chemises creees au goit du donateur, seront habillis,
cette fois, de vetements faits d'apres commande personnelle. Elle est amusante,la lecture des enqutes.
-lme Quintin, par exemple, completement aveugle,
mais au toucher delicat, d6sire un habillement en
tissu laine, confectionni sur mesure, et prie les
chores soeurs et demoiselles de vouloir tenir compte
de toutes les explications qu'elle a donn6es. ce sujet:
dos vout4 par 1'age, longueur disproportionn6e des
bas, hauteur du col dans la nuque, etc.
Mine Lebron, notre respectable doyenne, desire des
pantoufles avec semelle en cuir et pointe renforc6e,
pointure 37 et largeur du no 40. A quatre-vingt-treize
ans, ii faut 6viter le froid aux pieds, afin de ne pas
mourir avant le temps.
Une pauvre paralytique r&ve, depuis vingt ans, de
poss6der un beau chile, trts chaud, fort grand et bien
leger ; il faudra s'adresser aux magasins oi il y a
grand choix, dit-elle, pour y trouver parfaitement
a mon gout.
- Je commence a gagner en age, dit un octog6naire, un tricot bleu fonc6 me ferait bien plaisir.
Et nous trouvons ainsi soixante-douze formules diff6rentes, auxquelles on va donner satisfaction. Est-il
6tonnant que tous raffolent de leur confrerie et qu'ils
fassent venir I'eau A la bouche de tous leurs voisins et
voisines qui ne sont pas encore inscrits a l'CEuvre!
Le grand jour de fete s'est d6roul6 dans sa majest6
habitnelle. Les invites gardaient tous le r6le de roi,
et les jeunes filles, comme les soeurs, 6taient leurs heureuses servantes. II n'y avait qu'une ombre au tableau.
Le reverend M. Peters, inscrit depuis des mois pour
cette journee entiere, etait retenu, A Etterbeck, au
chevet d'une sceur mourante. Le t6elgramme qui
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annonce cette nouvelle ne fait plaisir & personne.
Quelques-uns meme en veulent a la soeur d'avoir choisi
cette date pour s'en aller en paradis. II faut croire
que les bons anges ont t6l6phond cette impression au
bon superieur, car le voilk accourant a toutes jambes,
vers quatre heures du soir. Tous se demandent par
quel tour de force il pent bien apparaitre a Saint-Jean.
11 est vrai de dire: quand on est pere dans 1'acception
du mot, on opere des prodiges! Le salut solennel et
la distribution des prix restent le partage de celui qui
remplace au milieu de nous le pere des pauvres, et
qui fait accompagner chaque objet d'une benediction
toute paternelle.
A la salle de fetes, le programme accoutum6 est
charg6 d'un num6ro suppl6mentaire dont les protdg6s
de l'Euvre feront tous les frais. Il s'agit de la remise
d'un cadeau a la directrice de l'CEuvre ou plut6t a
l'CEuvre elle-meme, car, a leurs yeux, il n'y a ni premier
ni dernier. Avant le lever du rideau pour ex6cuter
Sa moderne Cook, Le Irisor d'Olivelle et autres morceaux, Victor, un aveugle, et Joseph, un borgne, se
font conduire sur l'estrade. Le premier porte le
tableau, le second veut lire le compliment de circonstance. Deux, trois fois, il reprend I'en-t&te, et ne peut
aller plus loin..L'unique ceil dont il dispose est voil6
par une grosse larme, qui va laver le sillon de sa joue
creusee. Le silence solennel se prolonge. Dans le
monde, cette scene paraitrait sotte ou insipide; ici,
jetez un coup d'aeil dans la salle. Jeunes et vieux ont
l'orbite charg6e de diamants; ces coeurs simples, ces
enfants de Dieu savent comprendre le langage muet
de la reconnaissance du coeur !
Une petite Marillac monte sur la scene, se place
entre les deux acteurs et lit a haute voix ce qu'ils
n'ont pu dire. Un membre de I'CEuvre s'impose le
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sacrifice de faire passer en nos mains Notre-Dame de
Saint-Severin, Mere de tous, image recue, il y a vingt-

cinq ans, quand le doyen de sa paroisse devenait
Mgr Joseph, image encadree par les petites economies
prelevees chaque semaine sur la maigre caisse, image
qu'ils esphrent voir honoree dans leur belle chapelle
de la maison Saint-Jean. Et le pauvre aveugle, dans
un elan pieux, fait des adieux touchants a cette bonne
Mere, qui a 6te, pendant vingt-cinq ans, le rayon de
sa pauvre mansarde; il demande k l'assistance de dire
ensemble trois Ave pour enr6ler la sainte Vierge dans
l'CEuvre et lui demander sa benediction pour tous et
pour toutes. Puis il remet le cadre a la saeur en la
suppliant de veiller a ce que cette image soit toujours
la propri6te de personnes qui soient dignes de la
poss6der. L'engagement est pris, et bien vite les
actrices se mettent a l'weuvre, afin de remplacer 1'6motion par une douce et bienfaisante gaiete.
Le saint et si populaire abbe Bolly adresse, pour
finir, un petit mot aux chers invites du jour. II leur
fait comprendre, par l'exemple de la Chananeenne, la
puissance de la priere confiante et, apres avoir fait
acclamer le Christ-Roi, on finit les c6ermonies du jour
par le cantique de la royautl: ( Parle, commande,
regne, nous sommes tous i toi. )
Esp6rons que Jesus nous tiendra en sa grace, afin
de pouvoir realiser ce pieux souhait, et que nous nous
retrouverons tous, au grand complet, a l'ambassade
de la charite dans le palais du Roi des rois.
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HOLLANDE
VENLO
LE SANATORIUM ( MGR MUTSAERTS

,

Lettre de M. HUBERT MEUFFELS, p.itre de la Mission
t

M.

LE SUPERIEUR GENERAL
Tilburg, 3o mai 1930.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benidiction, s'il vous plait!
Les cheminots catholiques de Hollande sont reunis
dans une association de quatorze mille hommes, qui
porte le nom de a Saint-Raphael n et qui passe a juste
titre pour l'association module de notre petit pays.
Fatigu6s ou malades, ils n'avaient eu qu'a se louer
des deux sanatoriums dbji existants de Nimhgue et
de Vorden, ouverts aux cheminots de toute confes-

sion religieuse; mais ils r6vaient de couronner leur
puissante organisation par un 6tablissement nettement catholique oi, le cas echeant, eux, leurs femmes
et leurs enfants pourraient trouver de bons soins
aussi bien pour l'&me que pour le corps. A cet effet,
ils se sont adressis aux Filles de la Charit6, et cellesci, avec 1'autorisation de nos veneres superieurs et
avec l'agriment de Mgr 1'6evque de Ruremonde, ont
accept6 de pr&ter leur concours A une ceuvre si conforme aux vues de saint Vincent.
Les fondateurs ont r6uni eux-m6mes les fonds
necessaires, et les batiments se sont elev-s A Venlo,
dans le Limbourg du Nord, oh la municipalit6 avait
c6d6 un terrain de treize A quatorze hectares, agrandi
encore, dans la suite, de sept ý huit nouveaux hectares.
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Le sanatorium catholique porterale nom du premier
aum6nier gentral de Saint-Raphael, Mgr Mutsaerts,
pretre 6minent, n6 a Tilburg et mort en 1926 a
Bois-le-Duc. Un de ses freres, tres riche, vient d'accepter le titre de protecteur de I'CEuvre et de s'en
faire l'insigne bienfaiteur.
La benediction et l'ouverture solennelle seront
faites, le 28 juillet prochain, par Mgr Schrynen,
6veque de Ruremonde. Mais la presence de nos sceurs
6tait d6sir6e des maintenant pour achever l'organisation interieure de la maison et de ses ceuvres. C'est
pourquoi, le jeudi x5 mai, en compagnie de ma respectable soeur Wauters, Visitatrice, j'ai accompagne
a Venlo les sept soeurs d6sign6es pour la nouvelle

fondation et dont soeur Wagenaar, iconome de la
petite province, sera la sceur servante. Sans tenir
compte du disir que nous avions exprim6 que tout se
passit sans c&ermonie, l'administration entiere de
Saint-Raphael 6tait a la gare pour nous souhaiter la
bienvenue et nous faire franchir en auto les trois ou
quatre kilometres a parcourir. A l'arriv6e eut lieu,
dans une des grandes salles de l'6tablissement, une
reception solennelle, oil I'humilit6 des soeurs fut mise
a une forte 6preuve, et la double famille de saint
Vincent combl6e de louanges et de remerciements.
Au nom de nos v6n6res superieurs et des sceurs, je
remerciai, a mon tour, les administrateurs, leur donnant 1'assurance qu'a Venlo, nos soeurs vivraient leur
vie de partout, caract6risee par saint Vincent dans ce
mot concis, mais expressif:: Peu parler, mais beaucoup
faire. n
Apres cette seance solennelle, toute la compagnie
fut invitee a visiter la belle maison, si gale, si bien
am6nag6e, si pleine de lumiere et de bon air. La
chapelle se trouve au centre, orientant vers le bon
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Dieu toute 1'activite comme aussi toute la paix bienfaisante qui vont r6gner en ces lieux. Les chambres
des malades sont propres et hygi6niques. I y a de
grandes salles speciales pour les hommes et pour les
femmes et un beau r6fectoire, oi Jes repas leur seront
servis successivement et s6par6ment. Pour les enfants,
ii y a, tres bien organis6, un bitiment a part, reli6 A
la cuisine et aux batiments centraux par un large
corridor souterrain. Les batiments sont entour6s de la
vaste propriet6, o' bois et bruyeres laissent abondamment place pour des jardins et des parterres, qu'on
est d6ej en train de tracer.
Le Sanatorium occupe le sommet d'une chaine de
collines. Un beau panorama s'offre A nos regards.
Vers le sud-ouest, nous voisinons avec Manrese,
grande maison de retraites collectives pour hommes,
tenue par les J6suites. A nos pieds, coule la Meuse,
qui nous parle silencieusement de la Belgique et de
la France, d'oii viennent ses eaux. Nous dominons
entierement la ville de Venlo et toute la plaine du
Limbourg du Nord, avec ses villages florissants. A
l'oeil nu, nous distinguons et comptons de vingt-cinq
A trente clochers d'6glises situ6es sur territoire hollandais ou allemand, car la frontiere est assez proche.
Mon coeur se sent particulibrement A l'aise de la proximit6 de notre maison de Pannigen, distante seulement de trois lieues. Je me rappelle avec amour tant
de bons confreres que saint Vincent s'est choisis dans
ces lieux et dont un certain nombre appartiennent
dej a la Mission du Ciel. Nous sont venus: de Venlo
meme, les deux MM. Theunissen, Arnold et Joseph,
Scherjon et Kamerbeek; de Blerick, M. Hillen et
Fr. Daniels; de Tegelen, MM. Franssen, Timmermans
et Fr. Rievers; de Panningen, MM. Claessen, Heuvelmans etGuillaume Janssen; de Beesel, M. Smeets;
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de Grubbenvorst, M. van Hegelsom et M. Stappers,
lei saint n de 1'Equateur et de la Colombie; de Lottum, Mgr Schraven; de Arcen, M. Allofs; de Brockhuizenvorst, M. Wynhoven; de Oirlo, M. Op Hey;
de Leunen, M. van Megen; de Maashees, Mgr Geurts
et M. Stevens; de Vierlingsbeek, les deux MM. Zigenhorn, Clement et Theodore, et M. Chr6tien Jansen avec ses deux freres, Guillaume et Pierre. Comme
vous le voyez, Monsieur et Tres Honore Pbre, cette
region oh va rayonner la cornette de nos Sceurs a 6t6
un champ vraiment f6cond, ager fertilis, en bons fils

de saint Vincent; puisse-t-elle le devenir aussi pour
ses filles!
Je m'attardais a ces doux souvenirs, pendant que
ces messieurs ne pouvaient se lasser de contempler
les beaux paysages. Quant & nos Soeurs, elles nous
avaient d6ji fauss6 compagnie. En continuant notre
tour de propri6t6, nous les retrouvames dans une cour
de service, d6jA toutes occup6es, Visitatrice et Sup6rieure en t&te, A d6charger un lourd camion qui amenait de Tilburg les choses les plus indispensables
pour l'installation. <cPeu dire et beaucoup faire », se
r6p6taient avec un bon sourire mes compagnons.
Daignez b6nir encore une fois, Monsieur et Trbs
Honor6 Pere, cette fondation, la premiere de la jeune
province. La prise de possession a eu lieu quelques
jours seulement avant vos noces d'or sacerdotales, en
plein mois de Marie et dans l'ann&e du centenaire des
Apparitions de l'Immacul6e Mere a la v6nerable Catherine Labour6, qui valurent a la double famille de
saint Vincent et de la bienheureuse Louise de Marilac les bnaedictions et les lecons de la M6daille
miraculeuse. Puissent toutes ces coincidences 6tre des
gages de protection du bon Dieu pour vos filles du
Sanatorium de Venlo et pour ceux et celles qui vien-
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dront demander a leur charitable d6vouement la restauration des forces de leurs corps et de leurs ames!
Votre tres humble et tres obeissant fils.
Hubert MEUFFELS
i. p. d. 1. M.

ITALIE
CATANE
LA COMMUNION PASCALE DES BALAYEURS DE CATANE
Lettre de Seur CORRIERO, Fille de la Chaiilt
4 Swur CHAPLAIN, Visitatrice.
Mai 193o.

La bonne r6ussite des retraites et des predications
aux diff6rentes classes du peuple, - hommes, femmes
et jeunes filles, - le souvenir du succes consolant
obtenu, 1'ann6e derniere, par l'initiative de l'invitation
aux pompiers et sergents de police pour le pr6cepte
pascal, ont excit6 notre d6sir de conduire au bon
Dieu des ames toujours plus nombreuses, et nous
avons compt6 sur la collaboration de la tres sainte
Vierge.
Autorisies par les directeurs respectifs, nous
sommes allies, dans les heures d'appel a la Direction
des trams, et a la poste centrale aux heures de distribution, pour exhorter les ouvriers, les facteurs, les
employes de tram A satisfaire a l'obligation du precepte pascal. Notre parole fraternelle a attire ces
braves gens, tous bons au fond, 6loign6s du bon Dieu
uniquement parce que personne jamais ne leur en a
parl6; ce qui nous est prouvi par la docilit6 joyeuse
27
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de leurretourverslui, apres vingt, trente,quaranteans
d'abandon, et par les nombreuses premieres communions d'adultes que nous avons obtenues. Combien
y en a-t-il eu!
La soif des ames de notre bon J6sus rend aussi nos
coeurs tout alt&res. Notre pens6e se dirige vers les
balayeurs publics, la classe la plus meprisee de la
societd. Ne sont-ils pas, ceux-lU aussi, les enfants du
bon Dieu?
D6sormais, les soeurs des pauvres de Catane sont
devenues audacieuses et n'hisitent plus en montant
les escaliers des bureaux publics. Les voilA a la Direction de la voirie. On va et vient plusieurs fois; c'est
que la d6marche a vraiment quelque chose de nouveau
et d'original et cause quelque stupeur; mais enfin
le consentement est donn6, ou, mieux, enlev6.
II fut done r6gl6 que, le vendredi 3o avril, les balayeurs laisseraient leur travail une heure plus t6t et,
conduits par le chef d'equipe, se rendraient a la maison de Charitc pour se confesser et, le lendemain
matin, h cinq heures, y reviendraient pour faire la
sainte communion. C'6tait bien facile a dire. Mais pour
confesser trois cents balayeurs? En attendant, en circulant pour la visite des pauvres, nous les recrutons peu
A peu, en leur adressant des paroles telles que cellesci :
Eh bien! mon brave, mercredi prochain, vous
viendrez chez nous pour vous confesser. Votre chef
d'equipe a di vous le dire, n'est-ce pas? , Et, sur une
r6ponse affirmative, l'entretien continue : c Vous
viendrez, n'est-ce pas? Nous vous ferons une belle fete
d'ame. Qu'elle sera bonne, la paix que vous ferez avec
le bon Dieu! Dites-moi, bien vrai, depuis combien d'ann6es ne vous 6tes-vous pas confess6 ? Et alors, dans
cette figure sale, des yeux brillants vous regardent
avec quelque chose d'indefinissable; c'est touchant:
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<<Madame

la Sceur, il y a depuis que j'6tais gosse. ,
La conversation se prolonge pros des instruments de
travail, pour pr6luder a la pr6paration 6loign6e de la
prochaine confession. Quelquefois, un groupe se
forme : trois ou quatre balayeurs entourent la Sceur;

les passants regardent, 6tonn6s, et le bon Dieu aussi
doit regarder et b6nir.
Le mercredi, a l'heure convenue, notre jardin 6tait
comble de balayeurs. Vingt-deux pretres et nous
autres, Soeurs, 6tions IU pour les recevoir. Quelle consolation! M. le chanoine Aeillo, chapelain des Petites
Soeurs des Pauvres, les invita, par quelques paroles
ardentes et persuasives, a se confesser avec sinc6rit6
et contrition, afin de recevoir le divin pardon, les
assurant des mis6ricordieuses pr6dilections de Dieu
pour les -pcheurs repentis. 11 leur dit comment J6sus
est mort sur une croix pour nous ouvrir le Ciel et il
ajouta : a Savez-vous quel a &t6 le premier a entrer
apres J6sus dans le Paradis? La trbs sainte Vierge?
Peut-ktre saint Joseph? Pas du tout! C'est un voleur,
qui, apres tant de m6faits, s'6tait repenti et avait
pri6 comme cela : « Seigneur, souvenez-vous de moi,
pauvre p6cheur! , Ainsi le pieux chanoine excitait
son auditoire a la confiance et la contrition.
Nos baraques : chapelle, asile, salle des fetes,

accueillirent ainsi jusqu'a sept heures du soir les confesseurs et les p6nitents. Quel spectacle! II fallait voir
ces pretres pench6s avec une bont6 paternelle sur ces
pauvres gens, dont les physionomies s'illuminaient.
Nous autres, Soeurs, 6tions li pour maintenirl'ordre et

le recueillement, promptes aux appels des pretres pour
noter les adresses et les 6tats civils, en vue de r6gulariser plus tard les unions ill6gitimes.
Le lendemain, des trois heures du matin, nous
firmes riveillees par un mouvement inusit 6 dans notre
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rue Saint-Pierre. Ce sont nos balayeurs! Les plus ag6s
ou les plus 6loign6s ont vouluprendre leurs avances et
ce sont eux qui arrivent les premiers. A cinq heures,
quand tous furent rbunis et groupis, ils entrerent dans
la chapelle-baraque. A grand'peine, tous y trouverent
place. Mais quel ordre et quel silence !
Les actes pr6paratoires commencerent a hautevoix;
ensuite notre ddvoue chapelain fit une allocution touchante; et puis, sans les faire sortir de leurs places,
deux prktres distribuerent, banc par banc, la sainte
communion. Ce fut ensuite l'action de graces d'une
forme toute nouvelle, speciale, jaillissant du coeur qui
6prouve le besoin de promettre, de benir, pendant
que des mouchoirs de toutes les couleurs essuyaient
de bonnes larmes de repentir et de joie. Tout s'est
termind en invoquant la protection de la trbs sainte
Vierge qui, du haut de son tr6ne, semblait sourire de
complaisance. On sortit au chant du cantique : a Nous
voulons Dieu! ,
Sur le d6sir de notre chapelain, aussi 6mu et content
que nous-m6mes, un photographe attendait dans le
jardin. Le plus grand des balayeurs eut I'honneur de
porter sur ses 6paules la statue de la tres sainte
Vierge, autour de laquelle tous se grouperent. Remis
ensuite en defile, ils ont tous recu des souvenirs : la
Mddaille avec son feuillet explicatif, une grande
image du Sacrd-Coeur, un crucifix et... un giteau.
Heureux et contents, ils sont retournss a leur travail, portant au coeur l'emotion de cette heure benie
et les bonnes r6solutions prises en recevant Jesus.
( Ah I dit fibrement l'un d'eux, ah! c'est maintenant,
oui, que nous sommes chretiens! ,
Quelle fete il y aura eu au paradis pour le retour
au bercail de tant de brebis 6garies!
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Letire de Sceur CORRIERO, Fille de la Chari.i
Seur CHAPLAIN, V.'siltarice
S
Mai 1930.

Un sentiment de profonde reconnaissance me presse
de vous faire la relation des faveurs speciales que
nous avons reques de la tres sainte Vierge. iEn cette
grande annie 1930, elle se plait a diriger avec plus
d'abondance ses rayons, tr6sors de grace et de misericorde, sur la pauvre humanit6 souffrante.
Au commencement de f6vrier dernier, un digne
cur6 vint nous prier de nous occuper de l'instruction
religieuse d'une jeune femme protestante, qui d6sirait
abjurer son erreur, et ensuite r6gulariser son union
avec son mari. L'invitation fut acceptee avec enthousiasme, et sans retard nous nous rendimes a l'adresse
indiqu6e. Nous y ffmes aimablement reques par le
jeune menage, do-t les sympathies furent tout de suite
conquises par notre intert et nos caresses au bebe,
lequel, cela se comprend, n'6tait pas baptis6. L'accueil
de la sceur de la jeune femme fut beaucoup moins
gracieux et nous aurait peut-&tre d6courag6es, si notre
confiance en Marie Immaculee ne nous avait fortement
soutenues.
Les leqons commencerent, precidees et preparees
par le don de la Medaille Miraculeuse a la jeune
femme, toujours combattue, ind6cise, perplexe; elle
l'accepta, promit de la baiser souvent, de la porter
sur elle, mais en la dissimulant, pour ne pas l'exposer
aux moqueries de sa sceur.
Nous comprimes tout de suite que la jeune protestante 6tait desireuse d'entrer dans l'iglise chr&tienne,
non pas encore par la conviction des erreurs de sa
religion, mais bien plut6t par une crainte de sa situa-
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tion irr6guliere; et parmi nos pauvres et nos enfants
fut organis6e une v&ritable croisade de prieres, dont
l'effet ne tarda pas a se' faire sentir.
Cette pauvre ame, avide d'apprendre, s'6panouissait
peu a peu a la lumiere de la grace, donnant des signes
ividents de viritable conversion. Vint un jour ot, ne
contenant plus son heureuse 6motion, elle se jeta dans
nos bras et pleura longuement. La Vierge de la
M6daille Miraculeuse avait triomph6.
Cependant, le jour de la grande c&remonie approchait. Dans la periode de la preparation, nous e6mes
1'occasion de faire connaissance avec les parents da
jeune mari, venus dans la ville pour voir leur ils
durant une breve maladie de celui-ci. De bonnes relations furentbienvite tablies par le don de la Medaille
Miraculeuse. Le pere, un vieux g6neral, eut, pour
nous, des proc6eds tres aimables; et la mere se montra
enthousiaste pour la Medaille, dont elle avait lu l'origine et les privileges surla petite feuille que nous lui
avions donn6e.
K Ma Soeur, dit-elle, j'ai commenc6 une neuvaine ,
la v6n&rable sceur Catherine, afin que, par son entremise, j'obtienne de la tres sainte Vierge un miracle,
un grand miracle. Priez et faites beaucoup prier a
cette intention. Si je suis exaucee, je vous le dirai. ,
Les prieres furent tout de suite commenc6es et surtout par nos b6b6s de l'asile.
La belle c6r6monie devait avoir lieu dans notre
chapelle. La veille, dans l'apres-midi, les deux 6poux,
accompagnes par les parents du jeune mari, vinrent
dans notre maison. Pendant qu'ils 6taient a la chapelle, je conversais de choses indiff&rentes avec le
g6neral et sa femme; mais une pens6e obsedante me
hantait 1'esprit. A la fin, n'y tenant plus, je m'enhardis : ( Monsieur le g6n6ral, dis-je, demain notre
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chapelle sera un coin de paradis. Pour rendre la fete
complete, ne serait-ce pas bien beau que yous aussi
fassiez la sainte communion? Ainsi, toute la famille
serait .runie a la table du bon Dieu. , Le general
sourit : a Une autre fois, ma soeur, dit-il, d'un ton
indifferent. Pour aujourd'hui, je ne me sens pas dispose. n Mais sa femme, qui subitement 6tait devenue
toute pale, puis tres rouge, insista : , Tu vois! ditelle; je t'en avais tant prie! Voila quarante-trois ans,
depuis le jour de nos noces, que je t'en prie. Allons!
profite de cette magnifique occasion! , A ce moment,
elle fut appelbe a la chapelle et je me trouvai seule
avec le g6n6ral. Je me trompe, nous n'etions pas seuls,
la tres sainte Vierge 6tait avec nous; et ce fut elle
certainement qui toucha jusqu'aux larmes ce brave
soldat, lequel, un instant apres, aid6 par le pretre,
faisait une fervente confession. C'6tait li le miracle
demande par la bonne dame et obtenu par I'intercession de notre v6enrable sceur Catherine.
La joie que nous avons goiite, 1'6motion heureuse
de cette famille sont inexprimables.
Le lendemain, de la maniere la plus simple et aussi
la plus touchante, aux pieds de la tres Sainte Vierge,
dont l'image resplendissait de lumieres et de symbolique candeur, la jeune protestante fut baptise ; puis
le mariage fut c6l6bre; et ensuite les jeunes 6poux et
les parents assisterent A la sainte messe et firent la
sainte communion. Dans notre petit sanctuaire, il y
eut, a cet instant, d'heureuses larmes, de celles qui
manifestent plus de d6Cices que n'en sauraient contenir toutes les joies de ce monde. Apres la cir6monie, ces quatre physionomies portaient 1'empreinte
d'une felicit6 toute celeste; c'6tait une transformation!
Apres un modeste d6jeuner, on revint A la chapelle
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pour le bapteme du bb6. (( Mais, en somme, s'exclama en. souriant I'un des t6moins du mariage,
aujourd'hui, dans cette chapelle, on entre turc et on
sort chr6tien! - Mais, pourquoi pas? r6pondis-je
en le reconduisant; et vous-meme, pourquoi ne seriezvous pas du nombre? - Moi, turc? fit-il sur un ton
de protestation. - Eh! je pense, lui dis-je, que vous
aussi, depuis bien des ann6es, vous n'avez pas rempli
le precepte pascal; et maintenant, ne voulez-vous pas
promettre a la tres sainte Vierge de faire votre devoir?
C'est vrai! Eh bien! je vous promets que je
reviendrai pour me confesser et faire, moi aussi, la
sainte communion! a
Nous sommes sires qu'il tiendra sa promesse, parce
qu'il porte sur lui la Medaille Miraculeuse.

AFRIQUE
ALGERIE
TENES
BiNIDICTION D'UNE STATUE DE LA VIERGE IMMACULEE

Dans une pieuse pensee de reconnaissance envers
Marie Immaculee, qui, en i83o, a daign6 manifester
la Medaille miraculeuse, la digne sceur Dormoy, sup6rieure des Filles de la Charit6 a T6nes, avait concu le
dessein d'&riger une statue monumentale de la Vierge
sur une colline dominant la fois la mer, la ville de
Tenes et le village indigene du Vieux-T6nks. Elle
voulait ainsi c6lebrer Ie glorieux centenaire, glorifier
la Vierge Immaculee et attirer ses maternelles b6n6dictions sur une terre encore presque entierement soumise a 1'Islam. Heureuse inspiration, car I'image de
<Lalla Mariam n, 6tendant ses mains pour r6pandre
ses graces, est un symbole qui ne peut que toucher
les cceurs de ces masses musulmanes, qui font une
large place dans leur pi6t6 A celle que le Coran
appelle la c Mere Vierge ) de Sidna Aissa (Jesus).
Mgr Leynaud, archevoque d'Alger, daigna benir
et encourager ce projet, qui s'alliait si bien avec sa
tendre et filiale piete envers la sainte Vierge. I1 y
voyait aussi une d6licate attention de la Providence,
qui lui permettait de donner encore plus d'eclat aux
fetes religieuses d'un autre centenaire, celui de la
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conquete de 1'Algerie, que l'on c616brait en meme
temps.
On salt que les fetes civiles de ce centenaire ont
obtenu un sueces qui ne pouvait 6tre d6pass6, grace
i la presence du chef de l'Etat, M. Doumergue, et
A la parfaite organisation qui les a caracterisees.
Mais il est juste d'ajouter que les fetes religieuses
qui les ont accompagnees n'ont pas eu un moindre
6clat. Les Alg6rois n'oublieront jamais l'imposante
revue navale du samedi o1 mai 1930; mais ils n'oublieront pas non plus l'accueil triomphal qui fut fait,
le jeudi IS et les jours suivants, aux cardinaux Verdier, archeveque de Paris, et Hlond, archeveque de
Poznan et primat de Pologne, ainsi qu'aux quinze
eveques frangais venus du Congres Eucharistique
international de Carthage pour rehausser de leur presence les manifestations religieuses du centenaire.
La b6nediction de la statue de la sainte Vierge
sur la montagne de Tenes s'encadrait dans la s6rie
de ces manifestations grandioses et faisait suite aux
fetes de B6ne, c6l6brant le quinzieme centenaire de
saint Augustin, a la cons6cration des 6glises de
Cherchell et d'Orleansville et surtout aux incomparabies cer6monies du dimanche 18 mai & la cath6drale d'Alger, o& une foule innombrable a frenetiquement acclam6 les cardinaux, les 6veques et le gouverneur g6neral. Magnifique spectacle d'union sacree,
qu'on n'avait jamais vu ce degri en Alg6rie!
La c6r6monie eut lieu le jeudi 22 mai, par une
radieuse journee, oi un soleil resplendissant, versant la joie et la lumiere, rendait encore plus beau
le cadre majestueux de la mer et des montagnes environnantes.
S. Gr. Mgr Leynaud, archeveque d'Alger, presidait, ayant A ses c6t6s Mgr Thienard, eveque de
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Constantine et d'Hippone. Dans la nombreuse couronne de pretres qui entouraient les deux prtlats, il
faut signaler : M. Teullibres, vicaire g6enral, ancien
cur6 de T6ens; les RR. PP. Marchal et Constantin,
repr6sentant le P. Voillard, supirieur g6n6ral des
Pares Blancs ; M. Verges, visiteur de la province
d'Algtrie; M. le chanoine Cast6ra, vicaire forain et
cur6 d'Orl6ansville; M. Mazars, cure de Tents;
M. Bado, cure de Saint-Eugene d'Alger; M. Bousquet, cure de Novi; M. Brengues, cure de Gouraya, etc., etc.
Les Filles de la Charit6, r6unies aupres de la soeur
Nettancourt, assistante de la province d'Alger, formaient un groupe important, car plusieurs 6taient
venues de diverses maisons voisines. Leur cornette
blanche, si populaire a Tenes depuis quatre-vingts
ans, attirait les regards sympathiques de la foule et
I'on entendit plusieurs fois des r6flexions comme
celle-ci : a C'est aujourd'hui un jour glorieux pour
la sainte Vierge, mais c'est aussi un jour glorieux
pour les soeurs et en particulier pour la soeur Dormoy.
Elle s'est donn6 tant de peine pour 6riger ce monument! Elle aime tant les indigenes, elle se divoue
depuis si longtemps aux oeuvres pardissiales de
Tines! )?
Le programme de la fete comportait une visite au
village indigene du Vieux-T6nes, oii fonctionnent,
sous la conduite des Filles de la Charit6, un dispensaire et un atelier de tissage exclusivement reserves
aux musulmans. Cette visite se fit a neuf heures et
demie et revftit un caractere de solennit6 extraordinaire.
A I'entr6e du village, une grande foule 6tait massee, offrant le plus curieux spectacle avec ses costumes bariolis, oit les gandouras blanches contras-
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talent avec les ch6chias rouges, les haiks et les
culottes bouffantes multicolores. Quand les ev&ques
et leur suite descendirent de voiture, ce fut une
immense acclamation, les applaudissements 6claterent et la a nouba n locale se fit entendre un grand
moment.
Apres que le silence fut enfin r6tabli, le caid de
l'endroit, jeune homme aux traits fins et a la figure
intelligente, lut A Mgr l'archeveque une adresse en
francais, parfaitement pens6e et 6crite : 4 C'est une
joie et un honneur pour les habitants du Vieux-T6nts,
dit-il, de recevoir parmi eux le grand marabout des
chretiens. Votre pr6sence, Monseigneur, nous rappelle
le souvenir du grand cardinal Lavigerie, qui aimait
tant les musulmans. Vous nous aimez comme lui, et
plusieurs fois, en des circonstances difficiles, vous
nous en avez donne des temoignages sensibles, dont
nous vous exprimons toute notre reconnaissance.
, Je dois dire aussi le merci de la population indighne du Vieux-T6nes a l'6gard de sceur Dormoy et
des Filles de la Charit6, qui se devouent avec tant
d'abnegation pour soigner nos malades. Tous ces
bienfaits, nous les devons a la France; c'est pourquoi, musuhnans aussi bien que chretiens, nous l'aimons tous d'un m6me cceur et nous crions: Vive la
France! )
Ces paroles furent saludes par d'unanimes applaudissements.
( Je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous
me faites, r6pondit Mgr Leynaud en quelques mots
vibrants; je vous regarde, moi aussi, comme des
enfants tres chers, l'exemple du cardinal Lavigerie,
qui disait : ( Je demande le privilege de vous aimer
( comme mes fils, alors meme que vous ne me consid&, reriez pas comme votre pare. n Si quelque besoin se
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fait sentir parmi vous, si vous souffrez de quelque
disette ou de quelqie 6pidemie, ne craignez pas de
recourir a moi. L'archeveque d'Alger sera toujours
pret a vous venir en aide. Avant de partir, je vous
laisserai tout a l'heure une offrande, que vous partagerez entre tous vos pauvres. *
Le P. Marchal traduisit en arabe et r6p6ta A la
foule les paroles du ven6r6 pr6lat. Ce furent alors de
nouvelles acclamations et de nouveaux applaudissements.
Tout cela avait eu lieu en plein air, dans une rue
6troite, sous l'ardent soleil d'Afrique, ce qui ajoutait
au pittoresque de la scene. On se mit alors en route,
au son des tambours et des fifres, pour se rendre a
I'ouvroir indigene. La foule suivait, compacte; les
enfants couraient a droite et a gauche pour voir de
plus pros les grands marabouts chr6tiens a la robe
violette.
L'ouvroir indigene, oeuvre de predilection de la
sceur Dormoy, renferme plusieurs pi&ces, oii les jeunes
musulmanes sont form6es, selon leur age, a divers
travaux d'aiguille et de dentelle et surtout au tissage
des tapis,sp6cialit6 propre aux peuples orientaux. Ily
a une bonne centaine d'6lves a l'ouvroir indigene du
Vieux-T6nKs, s'echelonnant de huit a vingt ans. Group6es dans I'atelier de tissage, v6tues d'etoffes aux
couleurs voyantes, parbes de colliers de perles et de
longs et larges pendants d'oreilles, portant aux bras et
aux pieds des bracelets d'argent, toutes ces jeunesfilles
attendaient les 6veques avec une febrile impatience.
Quand ceux-ci eurent pris place sur l'estrade qui
leur avait 6t6 prepar6e, elles les saluerent de leurs plus
beaux chants en langue frangaise. De mignonnes
fillettes leur offrirent des gerbes de fleurs; et les
ain6es, de superbes tapis, fruit de leur travail.
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Mais l'emotion des assistants europ6ens fut a son
comble quand ils entendirent ces jeunes musulmanes
riciter le t Notre Pere ) et chanter sur 1'air de I'Ave
Maria de Lourdes :
Chant6 par P'Afrique
Qui sort du tombeau,
Que 1'hymne angilique
Te semble plus beau !

Sous tes doux auspices,
Pres de ton autel,
Tu vois les primices
Des fils d'Ismael.

Que le fier nomade
Toujours indompt6,
Cede a la croisade
De la charit6!

Mgr l'archeveque prit alors la parole : a C'est une

grande consolation pour moi, leur dit-il, de me trouver au milieu de vous, d'admirer votre grand nombre
et les travaux que vous ex&cutez sous la direction des
soeurs. Aimez toujours les bonnes soeurs, aimez vos
chers parents, le bon Dieu, Pere de tous les hommes,
et aussi Lalla Mariam, la Mere Vierge de Sidna-Aissa. a
Une ample distribution de bonbons, bien accueillie
des grandes aussi bien que des petites, porta

a son

comble la joie de ces ames naives, sevrees d'affection
et peu habitubes, dans leurs families, a ces t6moignages de bonte.
Un pretre, timoin de cette scene, ne pouvait contenir son admiration : , Jamais, disait-il, je n'avais va
de si pros I'ame indigene, jamais je ne l'avais trouvee
si pres de la n6tre.» Et le P.- Mar6chal, un v6t6raa
des missions africaines des Pares Blancs, expliquait:
4Voil la vraie methode d'eVangelisation aupris des
musulmans. I1faut les gagner par l'exemple de nos
vertus et par le rayonnement de nos oeuvres charitables.
Pour le moment, l'apostolat direct ne fait que les
heurter sans les convaincre et encore moins les convertir. Les ouvroirs des Filles de la Charitd et des
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Sceurs Blanches pr6parent leur conversion plus sirement que les plus savantes controverses ! »
La c6r6monie religieuse proprement dite eut lieu a
quinze heures. Elle d6buta par une magnifique procession, oh une foule evalu6e a deux mille personnes
parcourut la rue principale de la ville, au chant des
cantiques, pour se rendre au monument de la Vierge.
Une vingtaine de fillettes, costumbes en anges,avec
des ailes blanches et des couronnes d'or, un lis t la
main, ouvraient la marche A la suite des enfants de
choeur, portant la croix et les flambeaux. Venait ensuite
un groupe de deux cents enfants, fillettes etgarcons,
dont chacun faisait flotter au vent une banni&re bleue
ou blanche. Puis c'6taient lesjeunes filles, les femmes,
les hommes, le clerg6, les eveques, marchant dans un
ordre parfait et chantant avec enthousiasme les cantiques populaires : 'Ave Maria de Lourdes, « Nous
voulons Dieu n, " Astre beni du marin n, etc.
Les indigenes musulmans, formant la haie sur le
bord de la route, regardaient ce spectacle avec une
curiosit6 sympathique. Beaucoup parmi eux, et sans
doute la totalit6 de leurs enfants, se joignirent au cortege, qui grossissait toujours a mesure que l'on avangait vers la montagne. Its ne pouvaient vraiment plus
dire avec v6rit6 : c Les chr6tiens sont des chiens qui
ne prient pas! »
Apres une petite demi-heure, on arriva enfin au lieu
of s'kelve le monument. C'est un mamelon gracieusement mis a la disposition de la soeur Dormoy par
M. Santenac. II est situ6 au flanc d'une montagne,
d'oi la vue s'htend au loin sur le plus magnifique
paysage. Devant nous, vers le nord, les flots bleus de
la Mediterranie miroitent au soleil. A nos pieds, la
ville europ6enne de TUnes 6tage ses toits rouges,
parmi lesquels l'6glise dresse sa gracieuse flkche. Un
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peu plus loin, au sud-est, la ville indigene du VieuxTenes apparait comme un large ruban blanc, cache
dans la verdure. Derriere nous, barrant l'horizon a
gauche et a droite, de hautes montagnes aux pentes
cultiv6es ou bois6es forment un cadre grandiose a ce
tableau d'une impressionnante beaut6.
La statue repr6sente la Vierge de la Medaille Miraculeuse, avec les mains 6tendues qui versent a profusion les tresors de ses graces. Elle est en fonte bronzie
et mesure 2 m. 5o de hauteur. Une artistique couronne
de fleurs de lis dor6es entoure sa tete, doucement pen-

ch6e dans l'attitude d'une mere qui sourit. Elle repose
sur un socle de pierre blanche de 3 m. So de haut,
portant, sur l'une de ses faces, une plaque de marbre
avec l'inscription suivante: (A la Vierge Miraculeuse,
Marie Immaculie, amour et reconnaissance. T6nes,
1930.n

Quand la foule se fut massee autour du monument,
les 6veques et le clerg6 gravirent les degres et Mgr Leynaud prit la parole :
(cCe m'est une joie immense, dit-il, d'assister a
cette fete incomparable. C'est la fete de la fraternit6
humaine, puisque je vois, groupes autour de cette statue de Marie Immaculee, les repr6sentants de diverses
races et de diverses religions. C'est la fete de la
France et de l'Algerie, puisque nous c16brons l'anniversaire du jour o6 la mere patrie est venue apporter
Sce pays la s6curite, le bien-etre, l'ordre et la paix.
C'est la fete de Tiens, puisque tous les enfants de la
cite, les indigenes aussi bien que les Europ6ens, se
rejouissent ensemble et communient aux memes sentiments d'allegresse. C'est surlout la fete de la Vierge
Marie, que nous glorifions en ce jour et que nous
mettons a une place d'honneur, pour qu'elle soit la Reine
de tout le pays et qu'elle veille sur tous ses habitants.
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(( Et pourquoi ne le dirai-je pas? C'est aussi la fete
de cette vaillante religieuse dont la t6nacit6 inlassable
a men6d
bonne fin l'6rection de ce monument. Je la
salue et je la remercie, ainsi que ses compagnes. )
Apres ces paroles, prononc6es avec enthousiasme et
une prenante 6motion, le mufti, ou chef religieux du
Vieux-T6nks, vint dire L son tour la part que ses
coreligionnaires et lui prenaient a cette grandiose
manifestation. Il remercia les ev6ques de l'honneur
qu'ils leur faisaient en venant visiter leur pays. Il
exalta la France pour tous les bienfaits qu'elle leur
avait apport6s et promit de collaborer avec tous ses
freres A sa grandeur et a sa prosp6rit6.
Ce geste du mufti, venant en quelque sorte ajouter
sa consecration a celle des .prlats, aura un grand
retentissement dans l'esprit des indigenes. Le monument de la Vierge, d6ja sacr6 a leurs yeux, le sera
desormais plus encore, et les musulmans le v6n6reront
A l'6gal des fideles chritiens.
Mgr Leynaud proc6da alors au rite liturgique de la
b6nediction de la statue et fit r6citer a la foule quelques
prieres, suivies d'ardentes acclamations a la France,
au Souverain Pontife, A la Vierge Marie, au Christ
R6dempteur, Roi 6ternel des si&cles.
Aprbs cette 6mouvante c6rmonie, le cortege se
remit en marche vers l'6glise pour la b6tndiction du
saint Sacrement. L'enthousiasme 6tait tel qu'on ne
pouvait arreter les chanteurs, dont les voix infatigables
ne cessaient de redire les louanges de Lalla Mariam.
Quand la nuit fut tombee et que les astres parurent
au firmament, on vit sur la montagne briller une
6toile de plus. Une couronne lumineuse nimbait le
front de la Vierge, grace au courant 6lectrique
amen6 jusqu'I la statue. Et la foule, emue, disait en
admirant ce spectacle : t« Marie Immaculee est d6sor-
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Elle prot6gera les pauvres marins et les sauvera du
naufrage; elle b6nira nos moissons et veillera sur nos

foyers. Et nous, comme ses enfants privil6gi6s, nous
1'aimerons de tout notre cceur sur la terre et au ciel.n

O Marie, concue sans p6ch6, priez pour nous, qui
avons recours

a vous!

CONGO BELGE
Lettre de Swcur LORIO, Fille de la Chariti
a M. LE SUPERIEUR GENERALBikoro, le 25 avril 1930.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Je suis heureuse de m'unir a la double famille de
saint Vincent pour vous offrir les meilleurs vceux de
bonne fete de vos trois filles de Bikoro. Elles demandent
au bon Dieu,par l'intercession de votre saint patron,
toutes les graces dont vous avez besoin, mon Trbs
Honor6 Pere, pour remplir une si lourde charge. En
cette ann6e jubilaire, elles prieront tout particulierement la Vierge de notre chapelle de la Maison-Mere a
toutes vos intentions.
Dans quelques jours, nous f&terons le premier anniversaire de notre arriv6e a Bikoro. Notre bonheur
d'avoir et6 choisies pour travailler a cette belle mission
augmente avec les jours et les mois. Depuis le 28
d-cembre, nous sommes install6es dans notre grande
et belle maison. Oui, mon Tres Honore Pere, je dis
belle, car, pour une maison faite en materiaux indi-
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genes, elle est reellement bien, et cela grace a nos
d6voues missionnaires. Pour eux, la vie en mission
est r6ellement p6nible. Nous avons beaucoup regrette
l'absence de M. le Suprrieur, rentr6 en Belgique pour
les besoins de la Mission.
Nous continuons les oeuvres commencees en juin,
mais dans des conditions meilleures. Depuis Paques,
nous avons le bonheur d'avoir une trentaine de cat6chumenes. Plusieurs mamans se preparent au bapteme
pour la f&te de l'Assomption. Nous sommes surtout
heureuses d'avoir recu des petites et grandes filles,
qui, nous 1'esp6rons, resteront davantage chez nous.
Elles pourront suivre les classes tous les jours, de
deux a cinq heures, en attendant que nous puissions
la faire le matin, quand nous aurons du renfort et
que le bAtiment sera compl!tement termin6. Nous
aurons quatre belles classes, bien eclairees, bien
aer6es et ou nous esp6rons surtout faire connaitre
davantage le bon Dieu et notre Immacul6e Mere.
Notre dispensaire a pu recevoir ses nombreux clients
depuis plusieurs semaines. Ce bitiment comprend une
veranda, oi nous soignons les malades en plein air.
A c6t6, se trouve une salle pour les soins sp6ciaux i
donner aux femmes malades ; au centre, la pharmacie ;
de l'autre c6te, faisant suite a la pharmacie, salle et
v6randa pour les hommes. Tous ces braves gens ont
grande confiance dans les remedes des soeurs.
Mon Tres Honor6 Pere, tous les deux mois, les gens
de l'int6rieur viennent a Bikoro apporter pour l'ttat
le riz, le manioc, l'huile de palme. Pendant une quinzaine de jours, le dispensaire est assieg6 par tous ces
noirs qui veulent, a tout prix, qu'on leur donne un
mono (m6dicament), meme ceux dont la sant6 est florissante. Beaucoup sont atteints de pian. Nous avons
soigrn plusieurs 16preux, inutilement pour beaucoup,
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car ces pauvres gens etaient trop atteints par la maladie qui les minait. Nous voudrions pouvoir soulager
toutes les miseres, mais la chose est impossible.

Le batiment pour catdchumenes est aussi achev6 et
bient6t sera trop petit, ce qui nous comble de joie.
Les missionnaires disent qu'il manque beaucoup de
femmes chretiennes, et cela parce qu'on ne peut s'occuper d'elles. Ils sont meme tres pessimistes sur le
recrutement des filles, 6tant donne que celles-ci sont
vendues A des polygames dbs le plus jeune age. Je
remercie le bon Dieu de ce que nous avons recu une
vingtaine d'enfants. Ce bon petit noyau nous donne
de I'espoir pour I'avenir. Ce qui est consolant, c'est
que ces jeunes filles ou enfants viennent de leur plein
gre, avec le desir de se faire chr6tiennes.
Grace a Dieu, nos sant6s se maintiennent sous le
soleil africain et nous lui demandons la grace de travailler de longues ann6es encore au salut-de ces
pauvres noirs.
En r6iterant nos meilleurs vceux de bonne fete,
nous comptons sur votre paternelle b6ndiction, que
nous vous demandons tres humblement.
J'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Phre, votre
tres humble et tres obiissante fille.
Soeur LORIO
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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ABYSSINIE
UN VOYAGE EN ABYSSINIE
La mission d'Abyssinie r6clamait depuis longtemps
une visite r6gulibre. La derniere remontait A 1909 et
avait 6t6 faite par le regrett6 M. Romon. II 6tait juste
qu'on acquiesglt a un d6sir si 16gitime. C'est pourquoi,
sur l'invitation formelle de N. T.-H. P. M. Verdier,
Sup6rieur g6neral, j'ai entrepris ce lointain voyage,
dont je vais donner ici, sous forme de journal, les
faits les plus saillants.
29 Novembre 1929. - A 17 heures, le Sphinx, grand
paquebot des Messageries Maritimes, lMve I'ancre pour
se rendre de Marseille en Extreme-Orient. Malgri la
nuit et la bise froide qui souffle, les passagers sont
sur le pont, agitant leurs mouchoirs, saluant de la
main, disant un dernier au revoir a ceux qui restent.
Je me joins a un groupe de six Peres franciscains
que j'avais rencontr6s, quelques instants auparavant,
dans le brouhaha de l'installation. Deux d'entre eux
sont des v6terans des missions de Chine, les quatre
autres sont de tout jeunes pr6tres, qui partent, 1'Ame
joyeuse, offrir A Dieu les pr6mices de leur sacerdoce.
Is vont renforcer leurs confreres du vicariat apostolique d'Ichang (Hou-p6, Sud-Ouest), oi l'1veque,
Mgr Trudo Jans, et deux de ses pretres ont &t6 cruellement massacres en septembre dernier par les r6volutionnaires communistes.
Des yeux nous cherchons Notre-Dame de la Garde.
Malheureusement, I'obscurit6 est compl.te, et la douce
image de Marie, 6toile de la mer, demeure invisible.
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Mais les yeux de l'ame percent les tenebres, et la priere
de nos coeurs s'6lance, ardente, vers la Vierge Immaculee, pour lui recommander notre voyage et les personnes cheres que nous laisions derriere nous. Les jeunes
Peres, d'une voix forte, entonnent 1'Ave Maris Stella,
que nous chantons ensemble jusqu'a la derniere strophe.
Apres le salut a la Vierge et a la patrie du ciel, c'est
le salut a la patrie terrestre. Les jeunes Peres franciscains, tous de la Belgique flamingante, chantent des
cantiques de leur pays et de leur langue. C'dtait sans
doute l'adieu a la' terre natale avec la protestation
d'amour que le fis fait A sa mere au moment de la
quitter pour une longue absence.
11 y avait dans ces chants, execut6s avec une mile
6nergie et une rare perfection, une impression prenante
de force et de grandeur. Tout naturellement, 1'ame
s'l6evait aux hautes pens&es. Pour ma part, je songeais
aux Ap6tres de tous les si&cles et de tous les pays qui
6taient partis ainsi h la conqute des ames, avec, pour
armes, la croix de Jesus; je songeais en particulier air
B. Clet, au B. Perboyre, aux martyrs de Tien-Tsin, aux
martyrs des Boxemrs, a tant d'autres... Et la parole
de la sainte liturgie que je venais de lire a l'office de
saint Andrb me revenait en m6moire : Salve Crux pietiosa... Per te me recipiat qui per te me redemit.
Les mille feux de Marseille, scintillant dans la nuit,
disparurent peu a peu et l'on n'entendit bient6t plus que
le halitement puissant des machines du Sphinx, nous
entrainant parmi les flots.
30 Novembre. - Au jour naissant, nous nous retrouvons, les Pares franciscains et moi, au salon de musique
des premieres classes, gracieusement mis a notre disposition par le commandant pour y c616brer la sainte
messe. Trois autels sont aussit6t dresses. Mes amis
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belges, gens pratiques et debrouillards, n'ont rien oublii
et leurs chapelles portatives sont large.r.ent pourvues du
linge et des objets nacessaires. Je profite de leur charit6
et de leur surabondance. Daigne saint And r, dont nous
disons la messe, rendre a ces dignes fils de saint Francois d'Assise, en graces et en b-n6dictions, tout ce qu'ils
ont fait pour moi pendant le voyage! Nous avons vraiment vucu comme des freres et j'ai constat6 avec plaisir
1'estime que nos anciens faisaient de nos confreres de
Chine, dont ils connaissent personnellement un bon
nombre. On voit que les missionnaires, a quelque ordre
ou congr6gation qu'ils appartiennent, vivent 1-bas en
parfaite intelligence.
La mer est belle, le Sphinx glisse silencieusement,
sans roulis ni tangage; on se croirait sur la terre ferme.
Mes jeunes compagnons de voyage, dont plusieurs
voyaient la mer pour la premiere fois, sont pleins d'enthousiasme et dclarent que le mal de rrer est une invention imaginaire.
Nous longeons, pendant de longues heures, les c6tes
tourmenties et rocheuses de la Corse. A voir cette nature
sauvage, toute faite de constrastes viodents, oi s'entremilent pics denudes et coteaux verdoyants, on comprend
un peu la « vendetta ,) et le (c maquis ), et 1'on pense
i celui qui a le mieux incarn6 en sa personne les qualit6s
et les dbfauts de cette forte race de montagnards.
L'ombre de Napol6on semble planer encore sur son ile
pour 1'agrandir, comme ces images qui, dans le rave,
prennent des proportions.gigantesques.
A 15 heures, nous traversons le detroit de Bonifacio
et nous saluons au passage de grands paquebots comme
le n6tre, qui font route vers Marseille.
I' Dicembre. C'est le premier dimanche de
i'Avent. La direction du bord a fait afficher que la
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me;se seca cel6br&e a huit heures pour les passagers du
culte catholique. Une quarantaine de personnes y assistent, trois communient; c'cst le petit nombre.
11 faut dire que beaucoup de vo-yageurs sont Chinois,
Indo-Chincis, etc.; quel'qes-uns sont de religion protestante. Parmi les passagers catholiques, plusieurs se sont
plaints de n'avoir pas &t6 avertis et ont exprim6 le d6sir
qu'une seconde messe soit ce~6br6e dimanche prochain,
puisque nous sommes sept pretres.
Vers 14 heures, nous apercevons au loin un c6ne
ilev6 qui emerge au-dessus des flots. C'est le Stromboli,
qui est, avec le VWsuve et 1'Etna, l'un des volcans de
I'Europe meridionale, toujours en activit6. Nous voyons
distinctement de grands nuages noirs qui sortent, par
intermittences, de son cratere, et qui lui forment a !a
longue comme un immense capuchon. La montagne
parait escarp6e et aride. Pourtant, il y a, sur le flanc
sud-ouest, oppose au cratere, un village dont les maisons blanches et dispersbes mettent une note gaie sur ce
fond sauvage et triste.
A 6 heures et demie, le Sphinx s'engage dans le
detroit de Messine, 1'un des sites du monde les plus
chantbs par les litterate-rs et les poetes. Le spectacle est
vraiment splendide; le paquebot glisse majestueusement
entre deux rives, dont les bords rapproches laissent voir
une v'getation luxuriante et toute une serie de villages
qui se suivent comme les grains d'un chapelet. Le soleil
couchant jette en ce moment sur la mer des teites
chaudes, mauves, pourpres, violettes. On dirait que
nous voguons dans un ocean de rave ou de l6gende.
C'est pourtant la realite; pour nous le- rappeler, les
lumieres s'allument pen i pen et par milliers sur chaque
bord, nous disant que la vie palpite la, fi6vreuse et
intense. C'est une illumination grandiose, a perte de
vue et qui se fait toute seule, plus belle mille fois que
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celies que l'on pr6pare a grands frais a l'occasion dea
fetes publiques.
Tout le monde est sur le pont dans le ravissement et
l'admiration. On parle presque a voix basse, comme
dans une 6glise, on 6prouve une sorte d'emotion religieuse.
Un officier du bord nous explique : a Cette pointe
qui s'avance a notre gauche, c'est le fameux rocher de
Scylla, effroi des navigateurs anciens; un peu plus loin,
c'est celui de Charybde. Un courant violent qui se fait
toujours sentir en cet endroit jetait facilement les fragiles embarcations d'autrefois ccntre 1'un ou l'autre.
On n'6chappait a un danger que pour tomber dans un
plus grand, ce qui a donne naissance au proverbe:
tomber de Charybde en Scylla.
( Cette ville que vous voyez lh-bas, a l'est, sur la c6te
italienne, c'est Reggio de Calabre. En face, cette autre,
qui s'6tale en longueur sur la c6te de Sicile, c'est
Messine. Messine, la grande cit6 qui fut engloutie
en quelques minutes, en 90o8, par un effroyable tremblement de terre, et que les hommes, tenaces ou insouciants, ont rebAtie A la mime place. "
Pendant que l'officier donnait complaisamment ces
explications, une foule de souvenirs affluaient A ma
m6moire. Je pensais que ce d6troit avait &t6 la route par
oil avait passe la civilisation pour arriver de l'Orient i
l'Occident. Les Phoc6ens qui ont fonde Marseille,
avaient sans doute pass6 par 1a, puis En6e et Didon, et
surtout saint Pierre et saint Paul, saint Irin6e de Lyon,
saint Denis de Paris. C'etait le chemin que la foi de
Jesus avait suivi aux premiers siecles du christianisme
pour s'6tablir a Rome. C'est celui qu'elle suit encore
aujourd'hui pour aller de Rome jusqu'aux extr6mitis de
l'Orient. O sagesse et profondeur des jugements de
Dieu! 0 altitudo sapientice et scientice Dei!
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2 Decembre. - On sent manifestement que nous
approchons du sud. Le Ciel est pur et devient d'un bleu
plus profond; la temperature s'~elve, les dames mettent
leurs toilettes plus claires et.. plus dcolleties. On se
croirait

.

Alger au mois de mai.

A seize heures et demie, nous avons i'exercice du sauvetage en cas de naufrage. Au signal du klaksun, tous
les passagers rev6tent une ceinture de liege, qu'ils
trouvent au-dessus de leur couchette. Nous avons ordre
de nous rendre sans bate sur le pont qui nous est assigne, en face du canot dont chacun a le numnro dans sa
cabne.
Le coup d'ceil ne manque pas de pittoresque. Quelques enfants pleurent de frayeur; d'autres, insouciants,
jouent avec les boules de liege dont on les a sangl6s
la maniere de scouts partant en campagne. Une grosse
dame ne parvient pas a assujettir sa ceinture, son man
lui vient en aide. Quand c'est fini,,elle est comme une
tour massive qui excite l'hilarite g6ndrale. Elle-meme a
l'esprit de rire de bon cceur. Par contre, de jeunes dames
sont visiblement humiliees d'avoir a endosser ce corset
peu 616gant; quelques-unes s'y refusent, comntant qu'cn
fera pour elles une exception.
Mais les officiers font 1'inspection et le commandant
est inexorable; tout le monde doit ktre dans la lenue
reglementaire. On fait alors l'appel nominal et on
donne les derniers avis. En cas d'abandon du navire,
on s'6quipera comme on vient de le faire; les enfants
et les femmes seront embarques les premiers dans les
canots, puis 1.s homnres. La r6p'tition est termin6e. Dieu
veuille que nous n'ayons pas besoin de nous en servir!
3 Dicembre. - En nous eveillant a l'aube, nous apercevons, au nord-est, File de Crete, appel6e aujourd'hut
Candie; nous la c6toyons pendant plusieurs heures. Le
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souvenir de saint Paul et de Tite, son disciple, nous
revient a l'esprit : eux aussi ont navigu6 dans ces parages.
Nous c6l6brons pieusement la messe de saint Francois Xavier, modele et patron des missionnaires. Nous
lui demandons de nous donner son zele apostolique, et
aussi un peu de ses succes dans la conqukte des Ames.
La mer continue d'etre exceptionnelleirent belle.
4 Dicembre.- Comme pour faire mentir ma r6flexion
d'hier soir, voici que, ce matin, le vent souffle avec violence, les vagues s'enflent et moutonnent. Mais la masse
inorme du Sphinx en est A peine 6branle : pareil a son
bomonyme du d6sert, il demeure A peu prbs stable et
continue sa marche majestueuse.
Un des jeunes Peres belges ayant pass6 sa tate A travers un hublot pour mieux jouir du spectacle, reqoit un
violent paquet de mer qui le souffltte et l'inonde. Mais
il prend son mal en patience. <<Maintenant, dit-il en
riant, je pourrai dire par exp6rience que 1'eau de mer
est salee. )
Le mauvais temps augmente et retarde notre arrivee h
Port-Said, oi nous abordons enfin A seize heures et
demie, au lieu de quatorze, heure pr6vue.
C'est notre premiere escale depuis Marseille. Nous
admirons, en entrant au port, une belle statue en bronze
de Ferdinand de Lesseps, le grand Franqais dont le
genie a concu l'idce du canal de Suez et dont la tenace
volont6 l'a r6alis6e, malgr6 de multiples difficultes. 11
a creus6 le desert sur une longueur de 161 kilometres,
reliant ainsi la M&diterran6e A la mer Rouge. De Lesseps est reprsetnt6 debout sur une stele; son visage est
tourne vers les navires qui viennent d'Europe et sa main
etendue leur montre le chemin A suivre pour franchir le
canal et arriver A la mer Rouge.
Port-Said m'a fait l'impression d'une ville cosmopo-
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lie, oi l'on entend toutes les lan ues, oii l'on voit toutes
les races et tous les costumes. Beaucoup de maisons
attirent les regards par des balcons et des verandas
de bois. L'on m'a assure qu'elles ont t&6bities avec le
mat6riel rapport6 de Madagascar apres l'expedition
francaise de 1895.
Pendant que les passagers se dispersent en ville, je me
mets en qukte de l'h6pital municipal, tenu par les Filles
de la Charit6. J'avais, pour elles, diverses commissions
et je tenais a les saluer.
Elles m'accueillent avec l'aimable cordialiti qui les
distkngue et me donnent, pour quelques heu-es, une g6nreuse hospltalite. Elles soignent les malades dans leur
grand h6pital, mais une de leurs oeuvres de charit6 les
pl s n:e itoires, c'est en:ore de recevoir ainsi au passage
les missionnaires et les soeurs qui vont au loin ou qui en
viennent. Cela fait tant de bien de se retrouver en
famille aprbs de longues journies passees en mer!
A vingt et une heures, tous les passagers rejoignent le
Sfhinx pour le depart, fix6 k vingt et une heures etdemie.
La colonie des Pires belges s'est accrue d'une unite, qui
nous attendait a Port-Said et qui venait de Jerusalem.
C'est, lui aussi, un jeune pr6tre de trois ans d'ordination.
Heureuse mission d'I:hang, qui reqoit ainsi de tels renforts!
Nous sommes huit pr&tres a bord et, chose plut6t
rare, pas une religieuse.
Avant -de nous ccucher, r.o-s jetons un ccup d'ceil sur
1'entre6 du can-l de Suez. Chaque ri e est 6claire de
lumieres blectriques, q -i, de loin, semblent une ligne de
feu. L'ensemble rappelle, en moins b:au, le d6troit de
Messine.
5 Dicembre. - Apres nos messes et un rapide dejeuner, nous sommes sur le Font. La fraicheur matinale est
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ddlicieuse dans ce ciel bleu, mais c'est surtout le paysage
qui nous attire avec les souvenirs qu'il 6voque. Ne
soimes-nous pas, en effzt, en Egypte, sur cette terre
dont la civilisation disparue a &t6 l'une des plus
anciennes du monde? L'Egypte, terre des Pharaons,
de Moise et des H6breux! L'Egypte, terre du Nil myst&rieux, du Sphinx et des Pyramides! Nous voguons
en ce moment sur une sorte de grand lac, au milieu
duquel on distingue la ligne du canal, tracie, de distance en distance, par des py!6nes et des bou6es fixes.
Les initi's, qui ont d6ji fait le voyage, nous expliquent
que, pendant la nuit, nous avons djia navigu6 dans le
canal proprement dit, encaissh entre les sables, et que
sous peu, nous y entrerons de nouveau.
- C'est dommage, ajoutent-ils, que vous n'ayez pas
pu voir, a cause d! la nuit, la grazieuse station d'ElKantara, qui estla t&te de ligne du chemin de fer
qui va a J6rusalem. C'est par li, dit-on, qu'a pass6 la
Sainte Famille, lors de la fuite en Egypte, car c'etait et
c'est encore la route des caravanes venant de Palestine.
Ismailia, autre port sur le canal, revendique aussi
l'honneur du passage de la Sainte Famille, et Pon m'a
montr6, a mon voyage de retour, le chemin que suivent,
de temps immemoria 1, les caravanes qui descendent du
nord-ett.
I-mailia est une oasis merveilleus', situee en plein
d&sert, et la Compagn;e da Canal 1'embellit chaque jour
par des plantations et des constructions du meilleur
goit. A l'en ree ce la vlle, une statue de la Vierge
etend ses bras sur le canal et b6nit les voyageurs qui
passent. Un peu plus loin, sur une dune de sable, se
dresse l'imposant monumre it, en forre d'obblisque, erig
face a I'endroit m6me oil eut lieu, le 3 f6vrier 1915, I'attaque turco-allerande ccn t re le canal de Suez. On sait
que cette attaque &choua grace a un religieux domini-
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cain, qui privint a temps les autorit6s francaises et
angiaises. Quelle aurait 6t6 1'issue de la guerre si les
Turcs, maitres du canal, avaicnt emp&ch6 le transport
des troupes d'Extrnie-Orient?
Les Filles de la Charit6 ont, a Ismailia, deux maiscns
tres prosperes, un h6pital et une cole, toutes deux
magnifiquement installees, selon toutes les exigences
de l'hygiene et du progres modernes. A leurs
ceuvres crdinaires, les sceurs de l'h6pital ont ajout6
recemment celle d'un ( dispensaire ambulant >. Les
dimanches et jours de fete, elles s'en vont jusqu'k
80 kiloametres, 1oo et plus dans le desert, avec une automobile A six roues, specialement am6nag6e pour ce
genre de voyages. Elles s'arrbtent tant6t ici, tant6t 1l,
sur le sable, et les pauvres indigenes viennent en foule
a leur rencontre. Elles soignent les yeux, pansent les
plaies, distribuent des remedes et des vetements, etc.
Cet apostolat leur permet de faire un bien considerable,
en particulier un grand nombre de baptemes d'enfants
a l'article de la mort Le passage i Ismailia est un des
souvenirs les plus agreables de mon voyage.
Vers reuf heures, le Sphinz sort du lac qui nous cache
un peu le canal et s'engage entre deux rives itroites. Elles
ont exactement 58 metres de largeur; deux grands
bateaux comme le n6tre n'y peuvent passer de front et,
quand il y a croisement, Pun doit se garer a la station
pr6c6dente, air6nag&e A cet effet avec des dimensions
plus vastes; ou bien, si le bateau est de petit tonnage,
il s'amarre sur les bords et laisse le paquebot continmer
sa route, car les rgglements donnent a celui-ci la priorit6 du passage.
Au delh des berges, c'est, a perte de vue, la plaine
desertique de sable jaune. Pas de veg6tation, pas d'habitants. C'est h peine si, de loin en loin, on apercoit quelques rares palmiers, qui eveillent vaguement I'idee d':ne
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oasis, oh vivent quelques rares chameaux et quelques
moutons. N'6taient la ligne tel6graphique qui nous suit
et le panache de fumbe blanche qui indique le chcmin
de fer de Suez A Port-Said; n'&taient surtout les nombreuses stations aux maisons europeennes

aux tuiles

rouges, qui jalonnent le canal, on se croirait en plein
desert saharien. Le desert, voila sans doute ce qu'6tait
ce pays au temps des Pharaons, voila ce qu'il serait rest6
sans 1'initiative hardie de Ferdinand de Lesseps.
A dix heures et demie, nous arrivons a Suez. Une
oasis, qui se d6yeloppe en longueur du nord-ouest au
sud, 1'annonce de loin; et c'est une jouissance, pour les
yeux, de se reposer enfin sur un peu de verdure. La ville
parait moderne et presente l'aspect des cit6s europ6ennes; des autos, des v6los courent le long des quais;
des groupes d'enfants nous saluent de la main.
Le Sphinx d6passe Suez et va stopper un peu plus
loin, a Port-Taufiq. Les Filles de la Charit6 de cette
localit6, pr6venues par la bonne sceur Jones, de PortSaid, montent A bord. C'est i Part-Taufiq que la sceur
Chevignard a 6t- longtemps superieure, avant d'aller
fonder la nouvelle maison d'Addis-Ab6ba en Ethiopie.
Ses anciennes compagnes sont heureuses de lui envoyer
des nouvelles et aussi quelques provisions, qui lui seront
pricieuses. Je m'en charge volontiers.
Nous ne nous arretons qu'une heure a Port-Tauftq et
les passagers ne sont pas autorisis i descendre A terre.
Mais nous sommes envahis par une nu6e de vendeurs de
toute espece, qui veulent abs-lment nors 6couler leurs
marchandises : bibelots indigenes, colliers de perles,
bijoux divers, cartes postales, etc. Ils baragouinent un
peu toutes les langues, sans en parler corr-ctement
aucune; ils sont de toutes les couleurs, mais ils se ressemblent tous en un point : c'est qu'ils sont egalement
voleurs et menteurs. Ils commencent par demander des
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prix fabuleux, a grand ienfort ce cris et de gcstes pour
calmer vos protestations. Malheur a qui se lais-e intimider par cette indignation factce! Si l'on n'en est pas
dupe, ils finisscnt par vous conner leur bric-a-brac pour
des prix raisonnables.
A onze hcures et demie, le Sphinx repiend sa marche
vers le sud et, apres quelques instants, nous sommes
dans la mer Rouge.
Qand on sort de Suez, celle-ci est resserrie et, pendant plusieurs heures, nous apercevons encore ses rives
aux montagnes arides et brfiles. Mais quels souvenirs
n'6voque-t-elle pas en nos ames! C'est la que Dieu a
accompli un de ses plus. grands miracles, en faisant
passer la mer a pied sec au peuple hibreu quittant
1'Egypte pour se rendre dans la Terre Promise. C'est
dans ces d&serts, qui s'6tendent devant nous A pcrte de
vue, au nord-est, que les H6breux camptrent pendant
plus de quarante ans, la qu'ils requrent la manne, figure
prophetique de 1'Eucharistie, la que Dieu dbnna h Moise
les Tables de la loi sur le mont Sinai. Nous apercevons
en effet dans le lointain la masse geante d'une montagne 61ev6e, qu'on nous dit tre le Sinai
Ces grands souvenirs nous plongent quelques instants
dans le silence et chacun se laisse aller a ses m6ditaticns.
Puis mes amis belges, bien inspires, entonnent successivement le psaume 113, In exitu Israel de Egypto et le
cantique de Moise, au livre de 1'Exode, Cantemus
Domino. Ces textes v6nerables, plusieurs fois mill 6naires, oil se traduisent si bien la foi et la reconnaissance de tout un peuple pour le grand miracle du passage de la mer Rouge, sont mieux compris quand on les
lit sur les lieux memes du prodige.
6 Dicembre. - Rien de saillant A signaler aujourd'hui. Le Sphinx marche a bonne allure dans une mer
d'un bleu intense, sons un ciel sans nuages. La temp&
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rature s'eleve sensiblement. A midi, il fait aussi chaud,
n-i•e a l'ombre et sur le pont, qu'en France au mois
d'aoi'it. La nuit sera dure a supporter dans nos petites
cabines.
7 Deermbre. - Nous passons, vers ii heurez, au
large de Djedda, port de la c6te asiatique qui donne
acces a Midine et a la Mecque, les villes saintes des
Musulmans, illustr&es par Mahomet, le fondateur de
1'Islamisme. Chaque ann6e, des milliers de Musulmans
d'Algrie et des autres pays du monde abordent
a Djedda pour faire le pdlerinage de la Mecque, qui
leur assure, selon leur croyance, la possession du paradis. Le gouvernement francais facilite le passage a ceux
de ses colonies.
C'est en cette Arabie, dont nous c6toyons les rivages
a 1'Est, que Mahomet a compos6 son Coran, indigeste
compilation de fragments empruntis au Judaisme, au
Christianisme, et melanges au gre d'une puissante imagination orientale. La fortune politique et religieuse de
ce livre, que le prophete eut l'habilet6 de faire passer,
dans I'esprit d'un peuple ignorant et credule, pour une
reve~ltion de l'archange Gabriel, est deconcertante.
C'est lui qui a d6chain6 contre la religion chr6tienne la
plus formidable des attaques ext6rieures qu'elle ait
subies et qui menaca un moment de la submerger. L'islanisme, d6bordant son pays d'origine, d6ferla a I'ouest
comine une vague et s'6tendit sur toute l'Afrique du
nord, depuis l'Egypte jusqu'au Maroc. De li il bondit
en Espagne et monta jusqu'au centre de la France. Au
nord-est, il passa en Perse, en Turquie, gagna les iles
de la M1diterranee et p6netra dans 1'Europe centrale,
jusqu'en Autriche et en Pologne. C'6tait comme une
tenaille plant6e au coeur de la chrktient6, et si les pinces
de cette tenaille 6tai-nt parvenues a se fermer au nord
28
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de 1'Europe, c'en 6tait fait, humainement jiarint, du
christianisme.
Mais la Providence veillait. Pendant des ,it;es, les
Souverains Pontifes, conscients du danger, ne ceieant
de prEcher la croisade contre l'infidele musulman,
devenu 1'ennemi hireditaire. Ce faisant, ils n'unt pas
seul-nent sauve la religion chretienne, ils ont sauav
aussi l'ird6pendance des nations europtennes. Grace a
leurs efforts, la puissance musulmane fut briske en
France, a Poitiers, par Charles Martel, en 732; en
Espagne, a Grenade, par Ferdiand le Catholique, e
1492; dans les iles et en Greae, k LApante, par Don Juan
d'Autriche, en 15i1; en Autriche, a Vienne, par Jeaa
SoLieski, en 1683.
Depuis lors, la puissance politique de l'slam n'a fait
que d&cliner; actacllement, ete ne semble plus dangereuse. Mais sa puissance religieuse demeure consid.rable.
Reflichit-on assez, dans les milieux catholiques, que
1'Islam est une religion qui compte plus de 200 millions
de fideles, sincerement croyants pour Ia plupart, et
animbs d'un esprit de proselytisare ardent, qui les fait
pne6trer toujours plus avant dans les Indes, en Chine et
surtout au centre de l'Aftique? Daigne le Bon Pasteur
ramener a i'unique bercail toutes ces brebis dispersees,
qui vivent encore loin de sa houlette!
8 Dicembre. - Aujourd'hui, deuxiene dimanche de
l'Avent et Immaaculee Conception de la Sainte-Vierge.
c'est grande fete dans nos maisons de France. Ma
pensfe se reporte aux beaux ofices de Saint-Lazare, de
la rue du Bac, de Notre-Dame de Pouy, du.Berceau de
Saint-Vincent-de-Paul. Elle s'envole aussi a Alger, oi
des retraites se cl6turent, en ce jour, a la maison centrale et i Husse:n-Dey. Je prie la Vierge concue sans
p&ch de benir la double famille de saint Vincent et
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toutes les oeuvres qui lui sont confi6es dans le monde
entier.
A bord du Sphinx, la fete est bien modeste; nous !a
souiignons cependan:. Il y a dejx messes pour les passagers, 1'une a 8 heures, l'autre a 8 heures et demie;
elles sont suivies toutes deux; une centaine de pers .nes
v assistent et cinq y ccnimunient.
La chaleur devient penible; le thermometre avait
atteint 40 degrss hier dans la journee; il marquait
encore 30 degres hier soir a 2r heures. Bon nombre de
passagers - j'etais de ceux-lA - out pass6 la nuit sur
le pont. Aujourd'hui, . 14 heures, nous comptons
43 degres sur le pont, . 1'ombre.
Pendant que nous prenons le repas du soir, un cri de
frayeur retentit soudain; on se leve, on se pricipite, on
s'informe. C'6tait an po.sson volant qui prenait ses
&bats et qui, att re sans donte par la lumiere, venait de
faire irruption a travers un hublot, sur la table, en face
d'une dame, absolument ahurie. II mesurait de 25 a
30 centimetres, et avait de longues nageoires effil16s
qui lui donnaient, au repos, l'aspect d'un martinet on
d'une hirondelle dcployant a dnmi les ailes. Le maitre
d'hotel saisit cet intrus et, passant entre les. diverses
tables, le fit contempler a tous les passagers; puis ii le
jeta. encore vivant,. a la mer.

(A suivre.)

P. VERGES.
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Lettre de scaur CHEVIGNARD, Fille de la Charitd

a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Addis-Abeba, 23 mai 930o.
MoN TRES HONORE PtRE,

Votre binkdiction, s'il vous plait!
Mes compagnes se joignent & moi pour vous offrir
nos meilleurs voeux de bonne fete, vous assurer et de
notre toute fliale soumission et des prieres que nous
ferons a vos intentions, demandant au divin Maitre de
vous accorder la joie de voir de nombreuses vocations
dans la double famille confiee a votre sollicitude.
M. Verges a dfi vous donner sur la Mission toutes

les nouvelles pouvant vous interesser. Depuis son
passage, le nombre de nos enfants internes s'est encore
accru: nous en avons cinquante-cinq. Nous arriverions
facilement a la centaine si j'acceptais toutes les
demandes qui me sont faites. Le nombre de places
est limite; maintenant nous irons jusqu'A soixante. Le
local ne permet pas d'en recevoir davantage.
Depuis Piques, nous avons commence a prendre du
travail. Les enfants que nous avons depuis le d6but,
c'est-a-dire depuis dix-huit mois, ou meme depuis un
an, sont arrives A coudre assez bien, a tricoter, faire
des jours et un pen de broderie. Elles sont une vingtaine de dix a seize ans. Une dame frangaise, qui a un
magasin en ville, nous fournit du travail, surtout des
layettes, ce qui est bpn pour nos debutantes, qui
n'aiment pas beaucoup un ouvrage un peu long. On
alterne tricot et couture : nos petites ouvrieres ne vont
pas encore tres vite, mais ce qu'elles gagnent es.t un
petit rapport. Je leur ai dit qu'aussit6t qu'elles gagneront plus qu'il ne faut pour leur nourriture et entre-
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tien, le surplus sera pour chacune d'elies; cela les a
encouragees A travailler de cinq a six heures par jour,
nous arriverons facilement a la journee des ouvrieres
fran<aises. J'espere que le bon Dieu b6nira cette
oeuvre, qui permettra aux enfants de rester avec nous
et de gagner honn6tement leur vie, sans etre exposies
aux dangers qu'elles rencontreraient en allant ellesmemes travailler chez les particuliers.
Nous sommes assurees d'avoir du travail. II n'y a
qu'un nombre trbs restreint d'ouvrieres en ville et,
depuis notre arrivie ici, les dames europiennes nous
demandaient si nous formerions nos enfants A la couture et au raccommodage; maintenant nous y sommes
arriv6es. Comme nous sommes tres loin de la ville, le
domestique qui va, tous les jours, faire les provisions,
reporte au magasin l'ouvrage.qui est fait et nous rapporte ce qui est A faire.
Veuillez, je vous prie, mon Tres Honor6 Pire, nous
recommander au divin Maitre pour que nous affermissions dans le bien nos catholiques, qui sont en bonne
majorit6, et que les autres ouvrent les yeux a la vraie
lumiere; il y a du bien a faire ici; pour le r6aliser

nous comptons sur les prieres de tous ceux qui s'intrressent A la Mission.
J'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Pere, votre
tres humble et obeissante
Soeur CHEVIGNARD,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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MADAGASCAR

Lettre de MGR CROLZET

&

.I.LE SPPERIEUR GENERAL

Fort-Dauphin, 26 avril i93o.

MONSIEUR ET TRtS HOSORt PERE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Mon cablogramme vous a dit la douloureuse noavelle: M. Joseph Castan est mort 1 Le ban Dieas 'a
rappeli6
lai a I'aurore du 25 avril, lendemain de la
naissance de saint Vincent de Paul, durant ce mois
d'avril qui avait vu son arrivie a Fort-Danphin en 189S
- trente-quatre ans 6coul6s. En M. Castan, la Congregation perd un de ses enfants les plus fidles;
le vicariat de Madagascar, un de ses missionnaires
les plus devouas.
M. Castan, originaire du departement de l'Hirault,
fut toujours animn du disir de se consacrer aux missions difficiles. 11 tait encore simple taudiant i la
Maison-Mere quand je vins a Paris rendre compte
de L'Ctat de la Mission d'Abyssinie, qui vivait alors
sous le regime de grandes difficults. II se presenta

a moi avec M. Pages, autre enfant de 1'Herault, son
ain6 en vocation d'une paire d'ann6es, mais n'ayant
pas encore termin6 son temps d'6tudes. L'un et l'autre
me demanderent de les prendre avec moi; I'Abyssinie
les attirait. Le P. Fiat, a qui je les adressai aussit6t,
donna son consentement; quelques semaines aprSs,
nous nous mimes en route; un vapeur italien, sur
lequel nous nous 6tions embarquis a Naples, nous
porta a Massaouah apres une heureuse travers6e. Des
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son arrivie dans la Mission, M. Castan se sentit chez
lui; pas de surprise, pas de d6ception. Je I'envoyai a
Keren, ou se trouvait le grand s6minaire et ot, par
consequent, il aurait plus de facilit6 pour continuer
ses etudes thoalogiques et se former A la laage,
tout
en observant les maeurs et les coutumes de ce pays,
si nouveau pour lui. II se pr6para done a recevoir
I'ordinationsacerdotale et, en peu de temps, se rendit
a langue familibre. Rien de particulier ne marqua les
premieres annees de son s6jour en Abyssiaie. Ea
1893, la situation de la Mission devint tres dilicate en
face de la volont6 ferme des maitres du jour decidis
A nous reavoyer. D6ja plusieurs confreres &t~ient
rappel6s et plac6s en diverses maisons. Ii Ctait un
point surtout oi ii .fallait us hormme calme, prudent,
de sang-froid, c'6tait Akrour. Cette region itait surveille depuis longtemps et je pr-voyais qu'on chercherait A compromettre les confreres en tichant de
trouver des preuves de complicit6 avec les chefs abyssins prets A se r6volter. Il y eut, en effet, des perquisitions qui ne donaerent aucun resultat, grAce i la
prudence de M. Castan, que j'avais mis la tate de la
maison quelques mois auparavant.
Le moment vint oui confreres et steurs durestrentrer
en France, fivrier 189 5.
M. Castan fut provisoirement place A Evreux, en
qualit6 d'econome. II n'eut pas longtemps A occuper
ce poste.
J'ýtais A peine nommu vicaire apostolique de Fort-

Dauphia a Madagascar, terre de predilection de notre
saint Fondateur, que M. Castan s'offrit pour venir
partager les difficult6s et les travaux que devait .entralner la fondation d'un Vicariat, en un pays que nous
ae connaissions que par le mal qu'on en disait ; et on
ne se privait pas d'en dire!
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Le 25 fevrier 1896, nous partimes de Marseille sur
un vapeur des Messageries Maritimes.- M. Castan,
Frere Joseph Collard, Frere Pierre Renaudin et
Frere Cazeaux, tous ayant appartenu a la mission
d'Abyssinie; a Suez, M. Pietros Gaber, qui etait rest6
fidele A sa vocation, vint nous rejoindre. H6las! je
reste seul aujourd'hui de cette iquipe, destinke i
reher 1648 a 1896. Apres un arret de vingt-quatre
heures a Diego-Suarez et un sijour de deux semaiues
i Tamatave, chez les reverends Peres Jesuites, oi
nous fimes traites avec la plus grande cordialit6, un
bateau, appartenant a une maison allemande, nous
trabsporta A Fort-Dauphin, oil nous primes pied
le 7 avril.
A peine arrive, M. Castan se mit a l'oeuvre. Lui et
M. Pietros reunirent gargons et filles, et nous eimes
deux 6coles, avant d'avoir une maison a nous loger.
Cette initiative, cette activit6, M. Castan les conserva
et les d6veloppa. En peu de temps, il possedait assez
la langue pour faire le cat6chisme et rendre des services spirituels. Nous 6tions pen nombreux en face de
l'immense 6tendue qui nous 6tait confi6e. M. Lasne,
mort coadjuteur, 6tait venu se joindre A nous au mois
d'octobre. II fallait penser a la C6te Ouest, qui n'avait

jamais vu de missionnaires et oii se trouvait une population trbs refractaire. Les relations 6taient tres difficiles. Seul, un petit voilier de quinze tonnes nous
reliait deux ou trois fois l'an avec Tulear.
Tullar, aujourd'hui en pleine prosp6rit6, n'existait
presque pas comme centre; seuls quelques rares colons

s'y 6taient fixes et le g&neral Gallieni avait mis 1a
deux officiers et quinze legionnaires. Les environs
n'6taient pas sirs et la population europeenne s'etait
4tablie sur l'ile Nossive, t 18 milles sud en face de la
baie Saint-Augustin. C'6tait li cependant qu'au mois
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d'aoit 1897 j'emmenais M. Castanet le Frdre Cazeaux.
M. Lasne, qui etait venu visiter les catholiques, avait
lou6 trois grandes cases, construites en roseaux et en
feuilles. M. Castan et le Frere s'installirent comme
ils purent. Is trouverent meme le moyen de disposer
et arranger un grand hangar qui servit de chapelle.
Je passai quelques jours avec eux et rentrai a FortDauphin sur un bateau de guerre.
Je laissais sans la moindre inquietude, en ce poste,
deux hommes sur lesquels je savais pouvoir compter,
M. Castan et le Frere Cazeaux. M. Castan, conservant
toujours son calme, son sang-froid, sa bonne humeur,
envisagea la situation sans illusion aucune, se mit a
1'oeuvre, et rien ne put ! arr6ter. Je peux dire, sans
crainte de me tromrcr, que la mission de Tulear
et des environs, si prcspere aujourd'hui, est son oeuvre.
II a je:6 les fondements de ce bel 6difice, qui a
grandi, s'est d&velopp6 et a gagni 5 Dieu des ames
fideles. La ou rien n'existait, Dieu a son peuple.
tpuis6 par ses travaux et ses privations, M. Castan
fat oblig6 d'aller prendre en France un repos bien
mirite. II semblait qu'il n'avait plus rien a donner i
la Mission, et pourtant il nous reservait un exemple
admirable de gin6rosit6 et de d6vouement. II est difficile d'6crire tout ce qu'il a fait de beau et de grand
dans ses dernieres annies.
Tout le monde a entendu parler de cette maladie
affreuse qu'on appelle la lepre. Tout le monde a parl6
avec pitie et effroi des 16preux. II en est fort peu qui
sachent an juste ce que c'est. Pour se faire une idke de
la r6pulsion qu'inspirent ces malheureux, dont les
chairs tombent en lambeaux, ii faut les avoir vus de pres
et en grand nombre. M. Castan n'h6sita pas un seul
instant a accepter l'aum6nerie de la leproserie de
Farafangana, oh vivent, dans des cases separees, ces
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malheureux, dont le nombre varie de deux a trois
cents. Pendant sept ans, il a vecu dans une modeste
case, elevie pros des villages des malbeureux, qu'il
n'a jamais plus abandonnes. II 6tait l; chez lui. II recevait ces pauvres malades dans sa case, s'entretenant
avec eux, toujours souriant et bon, sans tdmoigner la
moindre repugnance. 11 se procurait des ressources et
alors distribuait du linge, des douceurs, nmnageait
d'agr6ables surprises, et tout cela simplement. II leur
a construit une chapelle, il le! a catichises, a eu la
consolation d'en baptiser un grand nombre. Il recevait a l'6glise tous ceux qui d6siraient assister aux
offices, leur donnait la sainte communion, et, croyezmoi, quand on est pass6 par 1I, qu'on a vu, qu'on a
respire 1'odeur fetide des plaies, il fallait, pour r6sister, avoir, pardonnez-moi l'expression, a bon estomac
et I'esprit de Dieu ).
Ce qui est a considerer, c'est que jamais M. Castan
ne s'est regard6 comme nn heros de la charite. 11 n'a
jamais jonu de la trompette, ni sonne du cor. II e
s'est jamais fait valoir. Ses peines, ses difficultes, ses

consolations, il gardait tout pour lui, coxservans omnia
kaee in corde suo.
De Farafangana vous recevrez des lettres vous
disant ses derniers moments, la douleur de ses chers

16preux; moi, je vous envoie quelques souvenirs que
je conserve avec emotion de ce confrere qui, a part

une tris courte interruption, a
sa vie de missionnaire et auquel
viritable affection. Je prie pour
de la plus. vive confiance. II a

pass6 avec moi toute
j'&tais attache par une
lui, mais je suis animi
fait trop de bien aur

frtres d6shrites de Notre-Seigneur pour n'avoir pas
reeu la recompense da ciel. Tous les 16preux qu'rl a
gagnes a Dieu lui seront ure cour brillante a son
entr6e dans la vie 6ternelle.
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Je me recommande a vos prieres et suis en NotreSeigneur, votre trbs religieusement divou6,
J. CROUZET,
vic. apost.
Lettre de Mgr SEVAT e M. LE SUPERIEUR GENERAL.
Farafangana, le 4 mai 1930.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait .
Je me trouvais A Fort-Dauphin pour les ftes de
Paques, quand nous etmes la douleur d'apprendre
la mort de M. Castan.
Mgr Crouzet vous cibla aussit6t la triste nouvelle.
Et, je le sais, lui encore ne manquera pas de vous
adresser ses souvenirs sur le digne missionnaire qu'il
emmena avec lui en Abyssinie, qu'il ordonna pritre,
et qu'il emmena ensuite a Madagascar, quand cette
mission nous fut confie en 1896.
Moi, mon Pare, je vous dois quelques details sur
ses annies passees a Farafangana et sur son decks.
C'6tait de toute sonarme et de tout son coeur sacerdotal qu'il se devouait i ses chers 1ipreux depuis
1921. Avec son 6tat de sante si pr6caire, il lui aurait
&et difficile de se livrer & un autre minist.re; et if
aimait A dire que la Providence lui avait r6serve ce

poste de choix, oi ii pouvait encore travailler en
terre malgache, lui qui aimait tant la Mission. Son
retour au milieu de nous fat aussi en quelque sorte
providentiel pour les missionnaires de Farafangana,
dbji surcharges de travail a mesure que les oeuvres
prennent de 1'extension : notre bon P. Castan etait
la 16proserie; on n'avait plus a s'inquieter, i la
paroisse, des pauvres malades d'Ambatoabo.
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Pendant neuf ans, ii fut done tout entier a ceux
qu'il appelait volontiers i ses enfants n. 11 passait son
temps a les instruire, 5 les consoler. Combien de
graces requrent ces pauvres gens, grice au zele du
P. Castan! Sa bont6 bienveillante, sa patience, sa
douceur les amenaient tous ou presque tous au baptame un jour ou l'autre; et, par ses soins, il se constitua vite a la l6proserie un courant de vraie ferveur,
si bien qu'un bon nombre de malades etaient a la communion quotidienne.
L'ame et le salut de ses malades 6taient 6videmment
a premihre preoccupation de 1'aum6nier. Les tourner
vers Dieu et la vie 6ternelle, leur apprendre la r6signation chritienne au milieu de leurs souffrances,
etait, avant tout, son travail de tous les instants. Mais
soulager aussi ces pauvres corps meurtris, d6figures,
leur procurer un peu de bien ktre faisait encore l'objet de ses soucis. De concert avec nos chores sceurs,
il s'ingeniait, par les aum6nes qu'il recevait, a am6liorer le c6t& matiriel des malades. II leur procurait
des vctements, des couvertures et divers objets destines a meubler leurs modestes cases.
C'est, pour ainsi dire, les armes a la main qu'il
succomba a ce poste de d6vouement et d'abn6gation.
Le matin du samedi saint, alors qu'il s'appr&tait i
c6lebrer la sainte messe, il confessa encore quelques
e1preux. Les confessions terminees, on s'itonna de
ne pas le voir sortir du confessionnal. Les malades
presents s'inquietbrent et allbrent prevenir les sceurs.
L'embarras de la parole et I'inertie du c6te droit
rev6lkrent tout de suite la paralysie.
Le malade transport6 en hate dans sa chambre, on
fit venir le medecin, qui ne manifesta pas d'inquietude pour un denouement immediat; et on pouvait
esp6rer une amelioration.
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Pendant cetemps, le cher malade,qui avait d'ailleurs
conserv6 toute sa connaissance, ne cessait de prier.
II voulait avoir continuellement son chapelet dans sa
main valide, et souvent il en portait la croix a ses
lvres.
Cependant, . cause de 1'Ftat g6n6ral, au bout de
quelques jours, des complications se d6clarerent ;
et le m6decin avertit M. Jourdan que la maladie
empirait ; qu'il itait, par suite, urgent de pr6parer
le malade A recevoir les derniers sacrements.
11 les refusa tout d'abord, ne se croyant pas, vraisemblablement, si malade ; car il ne souffrait pas.
Puis il se ressaisit quelques heures aprbs et fit appeler
M. Jourdan.
11 fit alors avec une grande g6&nrosit le sacrifice
de sa vie, et regut avec une piete touchante le saint
Viatique et I'Extreme-Onction. Puis, avec calme, il
s'associait visiblement aux dernibres prieres.
Doucement, ii rendit son Ame a Dieu le jeudi
matin, 24 avril ,vers deux heures.
On me dit tous ces details A mon arriv6e et on
ajouta que les obseques du v6n6r6 d6funt furent
magnifiques. Toute la population europ6enne y assistait. A sa suite, malgre certaine dificult6 A passer le
fleuve pour se rendre A la l•proserie, bon nombre de
nos catholiques malgaches n'h6siterent pas et voulurent accompagner A sa derniere demeure la d6pouille
du venere aum6nier des 16preux.
L'immense tristesse, la consternation meme de nos
pauvres 16preux, il est facile de la comprendre. Ils
voyaient disparaitre leur soutien, ce pr&tre si bon, qui
les aimait tant et qui les avait entoures de tant de
sollicitude pendant de nombreuses annbes !
Et c'est, je le devine, a Tulear 6galement, que la
nouvelle du d6ces du digne pretre porta le deuil...
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Pendant les deux anmoes que j'eus i passer dans ce
poste, j'ai po me rendre compte moi-imme du souvenir imp6rissable que laissa le bon P. Castan daus
le cceur de ses premieres ouailles; car c'est lui qui
fonda cette mission tout a fait au debut.
Quant i nons, man Pere, nous perdons un excellent
confrbre et ua bon 'missionnaire. qui tenait bien sa
place, malgre ses inirmit6s. Non, plutOt, nous ne le
perdeas pas; car nous avons la confiance que nous
avons un nouveau protecteru de notre Mission, et que,
di haAt du ciel, il intercedera pour nous et pour nos
chers Malgaches.
Paisse la divine Providence nous envoyer des missionnaires de cette trempe pour continuer l'euvre de
Dieu sur cette terre si chOre au coeur de saint Vincent!
Daignez agr&er, man Pere, I'assurance de mes sentiments de profende v6niration et d'hamble ob6issance
tn Notre-Seigneur.
A. SEVAT.
Letre de ssau MAZE, Fille de la Ckati
A M. LE SUPERIEUR GENERAL

Leproserie d'Ambatoabo.
Tats HOaNRt PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait !
Ma lettre vous arivera certainement en retard, mais
vous me pardonnerez, n'est-ce pas? parce que la grande
pert. de notre cher et vcadre avm6nier, le P. Castan, m'a rendue incapable d'6crire une lettre jusqu'3
ce jour. Oui, le bon Dieu ne pouvait nous demander
un plus grand sacrifce que celui-lI. Le P. Castan,
depuis neuf ais, se dbvouait sans corpter pour cette
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16proserie, qu'il aimait tant; qui pourra dire tout le
biwn qu'il y a fait? Dieu seul; et Dien seul aussi a pw
le r&compenser. 11 est heureux, lui; mais nous, nous
le pleurons et sentons ce que nous avons perdu.
C'est le samedi saint au matin, vers six heures,
qu'6tant au confessionnal des lepreux, il fut frapp6
d'une attaque de paralysie an c6ti droit; ce qui le
priva de la parole, et ce fut la peut-&tre la plus
grande souffrance, pour lni comme pour nous, de ne
pouvoir nous dire un seul mot. Sa maladie ne dura
que cinq jours, du samedi saint a la nuit du mercredi
an jeudi suivant. Pendant tous ces jours, il nous a
kdififs tous par sa patience et sa priere incessante;
car, quoiqu'il ne pft parler distinctement, ses IRvres
remnaient et sa main gauche (fa setrle dont ii pouvait
encore se servir) ne cessa de serrer son chapelet,
qu'elle 6grenait continuellement, ne s'arr&tant que
pour porter de temps en temps le crucifix a sa bonche. La nuit de son agonie et de sa mort fut trrs
p6nible. M. Jourdan, sup6rieur de la Mission de
Farafangana, resta cette nuit ala lMproserie et assista
le cher nmmrant jusqw' la fin. Les sceurs de la l6proserie, nous: etions toutes 1l aussi, unies- dans la douleur et dans la priere. La d6powille mortelle fut
expos6e dans la petite 6glise des 16preux, lesquels se
succ6daient pour prier et voir encore unne fois lear
cher Pire.
Le vendredi matin eut lieu son enterrement; je
crois que tous les vaahka, c'est-a-dire tous les Europeens de la colonie, 6taient venus. M. le Chef de la
province et M. le Chef du district n'y manquerent
pas. Les trois missionnaires de Fara.fangana et
M. Gracia,. arrive expres de Vangaindrano, disposerent toutes choses d&s la veille pour rendre cet
enterrement le plus digne qu'il fit possible. C'est
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donc dans le petit cimeticre situe a une extr6mit6
de cette leproserie meme, que repose la depouille

mortelle du saint et vbnCri M. Castan, tout a c6te
du tombeau de S. G. Mgr Lasne et de notre premier
aum6nier, le bon M. Hiard. Dans ce m6me cimetiire
reposent aussi deux jeunes missionnaires, M. Coindard et M. Marty, et deux Filles de la Charit6.
Sa Grandeur Mgr Sevat se trouvant pour lors
absent, 6tant a Fort-Dauphin, fut averti par dip&cheet
il eut la tres grande bont6 d'interrompre son itineraire
de voyage et de revenir sur ses pas a Farafangana
pour prendre part a notre deuil et nous consoler par
sa presence, et aussi pour tout disposer de maniere
que nous et nos pauvres lipreux (presque tous chritiens) ne soyons pas priv6s du ministere d'un missionnaire ; ainsi M.Fromentin a et6 rappele de Manakara,
du moins provisoirement, et c'est lui qui, tous les
matins, nous vient dire la sainte messe et administrer
les sacrements aux malades.
Hilas ! le bon Dieu nous a encore demand6 un
sacrifice en rappelant a lui Mile Marguerite Gettliffe,
qui, depuis trente-trois ans, se divouait dans ce vicariat et surtout pour la 16proserie; elle est morte ,
Fort-Dauphin, oh elle 6 tait allie se reposer un peu:
Oh! quelle belle ame et quelle belle vie et quelle
belle couronne elle a maintenant au Ciel !
Veuillez, mon Tres Honor6 PNre, vous souvenir
tout particulierement de nous dans vos prieres et

nous envoyer a toutes et a nos chers l6preux aussi
votre paternelle b6nidiction.
J'ai l'honneur d'atre, en Notre-Seigneur, votre tres

soumise et humble fille.
Szeur Marie MAzt,]
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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Lettre de scrurALBINOLA,Fillede la Chariti,a M. COSTE
Fort-Dauphin, le 20 mai 1930.
MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais.'
Les Annales nous tiennent au courant de ce qui se
passe en France, dans nos deux maisons-meres, si
cheres a nos cceurs; et puis de lI nos connaissances
vont plus loin a nos soeurs des autres missions; ce
qui fait qu'on peut mieux prier pour se soutenir les
unes les autres.
Chez nous, c'est un pen plus calme. Nous n'avons
pas a lutter contre cette famine qui existe en Chine,
ni contre toutes ces menaces r6volutionnaires qui
mettent tous les jours en danger la vie de nos missionnaires de I~-bas. Nos luttes a nous sont des luttes ae
sourdines contre leurs moeurs d6plorables, tous leurs
sortilges et superstitions. Le Malgache n'a pas les instincts tres relev6s; il s'en faut de beaucoup. Les plus
jeunes enfants sont au courant des 6vinements de la
vie, comme les grandes personnes. Cela est df, peutetre, a ce que toute la famille loge dans la mime
case, piece carr&e de quatre metres. Vous pouvez
comprendre de 1 le mal que nous avons avec nos
enfants pour leur faire comprendre l'horreur de tout
cela.
Grace a Dieu, l'arbre commence a donner des fruits
et, parmi nos grandes, nous avons un petit nombre
d'enfants de Marie qui sont r6gulibres tous les dimanches a venir r6citer l'office et, dans nos moyennes,
nous avons 6tabli la croisade. Ces deux petits groupes nous donnent bien des satisfactions. Cette aprbsmidi, une de nos meilleures enfants de Marie, Madeleine Bozy, vient de partir pour aller aspirer & Vohi-
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penne et nous attendons prochainement l'arrivee
d'une autre enfant de Marie de Fort-Dauphin, qui
aspirait a Vangainira et qui commencera son postulat.
Quant aux tout petits, ils sont vraiment trop
mignons. Nous en avons cent d'inscrits a la creche,
soixante-dix qui viennent r6guliirement. Leur plus
grand bonbeur, tant aux grandes qu'aux petites, qst
d'aller, le mercredi apres-midi, an rivage; 1U elles peevent se baigner et surtoot chercher des coquillages,
ou d'autres fruits de mer, dont ellesse font un vrai
regal. Pendant ce temps, nos anciennes, qui sont
meres de famille, viennent travailler A l'ouvroir au
profit de la vente, qui a lieu au mois de novermbre,
afn de bien achalander leur comptoir; elles oat ea
mime temps une instruction du P. Lerouge, qui se
d6pense et qui est d'un devouement sans pareil pour
ses Malgaches: Oh ! je vous assure que le travail ne
manque pas, mais plut6t les otvriers; on voudrait

tant faire pour retirer ces pauvres gens de I'ignorance
oi ils sont plongss! Je les recommande a vos prieres.
Je ne veux pas etre plus longue, craignant de roas
ennuyer par mon bavardage.
Je reste, en Jesus et Marie Immaculee, votre flle
respectuesse.
Sceur ALBINOLA.
i. f. d. I. c. s. d. p. m.

ASIE
SYRIE

Letire de M. JEREMIE AoUN,prltre de la Mission,
, M. LE SUPERIEUR GENERAL
Tripoli de Syrie, le

20

juin 1930.

MONSIEUR ET TRts HONORt PERE,
Votre binddiction, s'ii vous plait!
Naturellement, le pire est content d'avoir des nouvelles de ses enfaats. Pour satisfaire ce d6sir, je viens
par la pr6sente, mon Tres Honor6 Pire, vous donner
des nouvelles de nos missions de Tripoli-Liban dans
le courant de cette ann6e.
Nous avons donua douze missions. Le bon Dieu a
daign6 benirce travail. Ii y a eu beaucoup de bien :
des retours a Dieu, des rxconciliations, des restitations, etc.
Une de ces missions a dur6 tout le Careme. C'est
Zghorta, qui compte a pen pros douze mille ames, la
moitie en Am&rique et les autres dans le Libaa.
Sa Beatitude le patriarche maronite nous a demand6
par son vicaire, Mgr Abdalla Conri, de donner la
mission a Zghorta. Nous avons accept6. Le lundi du
Careme, Mgr Abdalla arrive avec deux boas religieux
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libanais pour nous aider, et le soir du meme jour, nous
avons ouvert cette mission, qui a dur6 jusqu'h Piques.
Sa Grandeur presidait, tous les soirs, l'office liturgique, assistait au sermon etdonnait la b6nddiction du
Saint Sacrement. De temps en temps, il disait quelques
mots, donnant des avis, etc. Dans lajournbe, il s'occupait des affaires de la population, reconciliations,
proces, etc. En un mot, Mgr Couri durant cette mission etait un moddle de pi6t6 pour le peuple et de
zele pour les pasteurs des ames.
Les quatre derni&res semaines, Sa Grandeur adonni
la confirmation a plus de huit cents personnes, chaque
cat6gorie a part.
On prechait trois fois par jour; le matin i la messe,
et le soir i quatre heures et a six heures. Il y avait nn
concours extraordinaire. Tout le temps, 1'6glise etait
bond6e; les hommes avant tous les autres. 11 y en
avait qui arrivaient une heure avant les offices pour
trouver une place.
Nous avons donne deux retraites : I'une a quatre
cents filles, dans la chapelle de nos sceurs; l'autre i
plus de trois cent cinquante garcons dans la grande
6glise.
A part les trois premiers jours, qui etaient comme
une preparation, il y avait des centaines de commanions tous les jours; et la Semaine sainte, tout le
monde s'est approch6 de nouveau des sacrements.
Nous avons eu plus de quatre mille confessions
gen6rales et plus de vingt mille communions.
Dhs l'Fge de douze ans, ici presque tous portent le
scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel et la
mbdaille miraculeuse, et recitent le rosaire. A Zghorta,
l'archiconfr6rie du Sacr6-Cceur de jesus compte plus
de mille trois cents membres; et la congr6gation
de la sainte Vierge, autant.
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Nos soeurs ont beaucoup aide pour preparer les
flles; il fallait allerchercher dans les champs celles
qui ne viennent pas a 1'rcole et les attirer par I'appit
d'une r6compense. Nos sceurs ont deux congr6gations:
celle des Enfants de Marie et celle des Saints Anges,
qui font beaucoup de bien.
Quelques retraitants prirent goat a la confession;
apres les sermons, ils revenaient de nouveau trouver
leur confesseur pour mieux purifier leur conscience.
Comment remercier Dieu pour tant de graces ! Oui,
mon Tres Honore Pere, nous vous prions de nous
aider le remercier de tant de bienfaits et a obtenir
de lui qu'il conserve ce bon peuple dans la vraie- foi
et eloigne de lui les loups de l'enfer, qui r6dent jour
et nuit tout autour pour ravager la bergerie du Seigneur
par les mauvais exemples et les mauvais livres.
Le Vendredi saint, avant I'adoration de la Croix, j'ai
donn6 la b6n6diction apostolique ou papale et les
indulgences plnieres, et nous sommes rentr6s a Tripoli
pour prendre un peu de repos.
Au mois d'octobre 1929, M. Ackaouy, notre superieur, a prech6 une retraite de huit jours a tout le
clerg6 catholique de Damas.
Malgre notre.vieillesse, nous travaillons encore un
peu dans la vigne du Seigneur.
Je finis, mon Tres Honor6 Pere, en demandant votre
benediction pour les missions du Liban et pour le plus
indigne de vos enfants.
AOUN JERaMIE,
i. p. c. m.
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PERSE
Le/tre de M. Abel ZAYIA, pretre de la Mission,

hM. BERTHOUNESQUE, Visiteur de la province de Perse
Ourmiah, le

ii mai 193o.

MONSIEUR LE VISITEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Mardi, 6 courant, a dix heures cinq minutes du
matin, nous avons senti ici un tremblement de terre
venant de 'ouest A l'est. A quatre heures du soir,
j'appris que Salmas 6tait ruine; plus tard, nous
apprimes que la souvelle etait exageree; il fut dicide
quand mime que je partirai pour administrer ls
blesses et enterrer les morts, au cas ou il y en aurait.
Je ne pus partir qu'a neuf beures et demie du soir. A
:nae heure et demie du matin nous itions juste devant
la montagne des Souratis (bas-reliefs), une lampe de
l'auto s'6teignit, le chauffeur descendit pour la riparer. Tout d'un coup, je sentis 1'auto tr.pider et saater en 'air; elle fut projet6e da sad au nord et se
diplaga, sous ce-choc, de So centhmatre. Le chauffear
roula sur la chauss6e; je crus que 1'auto s'emballait;
iastiactivemeat, je cherchai le frein et l'extincteur
6 1ectrique, maisaa m&me
oment des rochers rottlAret
de la montagne avec un fracas bpouvantable. Alors
seulement je compris qu'il s'agissait d'un s6isme d'une
force inconnue jusqu'ici. Comme nous 6tions 6loignbs
de la montagne d'une centaine de metres, nous n'avions

pas a craindre d'&tre atteints par la chute des pierres
qui tombaient de la montagne. Nous restimes sur
place pour en voir la fn. Connaissant parfaitement la
plaine de Salmas, je regardai du c6t6 de Dilman;

j'aperqus au-dessus un nuage de poussiire, je vis un
pateil nuage surKhosrova, Haftouvan, Sarna, Oulak,
Patavour, Cohna-Chaher, etc. Alors,je me suis dit que
pas une maisonn'etait debout. Cinq personnes arriverent
pros de nous venant de Dilman et nous annoncerent
que le pont etait emport6, que la chaussee 6tait inondee et qu'il serait impossible d'avancer. Le chauffeur,
craignant pour sa vie et surtout pour sa belle auto,
recula. Je voulais aller k Khosrova a pied, mais je
pensais que Djamalabad et Gavilan pouvaient avoir
besoin de mon ministere; je suis done revenu A Djamalabad; quelques maisons tombees, quelques b&tes
icrasees, pas de personnes mortes. M6me chose 5
Gavilan. Je pris conge du chauffeur, qui revint A Ourmiah. je cherchai un cheval ; je ne le trouvai pas. Je
louai alors un ane, sur lequel je mis ma chapelle, et
je pris le chemin de la montagne. Parti a huit heures
du matin, j'arivai a Khosrova, ou plut6t ce qu'on appelait autrefois Khosrova. A six heures du soir, Orlikana, Zendacht et Chorgol n&taient pas tres 6prouv6s;
mais a peine je commentais a descendre dans Ia
plaine de Salmas que je voyais la terre fendillEe sur la
gaache; da c6t6 d'Aghian et Zivadjouk, sur ]a pente
de .a montagne, un sillon d'environ i m. 5o de profondeur et 4 kilometres de long. Cette partie de la
plaine a baissi de plusieurs metres; l'eau, qui sortait
autrefois 6 'mtres plus bas, sort maintenant au-dessus de la route; elle ne trouve plus les memes fissures
pour s'infiltrer, mais suit d'autres passages. En un
autre endroit, jadis prive d'eau, je contemple une
belle source, dont l'ean est delicieuse.
A Sarna, tout est par terre; pas une maison debout,
quelques pans de mrw, presquetoutes les b&es mortes,
ainsi que quatre personnes. Le tremblement du 6
avait mis les gens str leur garde; ils dormaient

-- 836 dehors ; autrement pas un ne serait en vie. Oula pleure
sept morts. Khosrova n'est plus qu'un tas de mottes;
dans cette localit6, trente-quatre morts et quatorze
bless6s.
A mon arrivee, les pauvres survivants6taient accroupis sur le fumier devant le cimetiere, immobiles tout
en iarmes. Quand je parus, ils ressentirent comme une
commotion electrique et pleurbrent de joie.
J'ai oubli6 de vous dire que, pendant les deux
heures d'attente pros des Souratis, j'ai compt6 sept
grands tremblements et plus de mille relativemenat
petits.
Ici, a Khosrova, il y en a quatre ou cinq par heure.
Ces pauvres gens, dans la crainte d'etre engloutis,
demanderent a se confesser; n'ayant pas le temps de
les entendre chacun en particulier, je leur donnai
une absolution g6nirale, qui leur donna courage. Le
jeudi matin, tandis que je disais la messe dans no
jardin, un tremblement de terre fit tomber la croix
que j'avais suspendue A un arbre; je la fixai mieux;
apres la cons6cration, je tins fortement le calice de la
main droite ; tout alla bien, mais je ne respirai
qu'apres la communion. Tout le monde communia ;je
portai le bon Dieu aux malades: mais avec quelles difficult6s! Dans ces ruines, on ne pent guere marcher ;
j'aurais voulu vous y voir; heureusement que je n'avais
pas perdu mon pied de chivre des montagnes; quel.
quefois, comme ces dernieres, je marchais sur quatre
pieds.
Pour vous faire comprendre la force de ce tremblement, je ne vousciterai qu'un fait; car autrement je
n'en finirais pas.
Vous connaissez la pierre tombale de M. Darnis;
elle a 2 metres de long, 6o centimetres de large et
75 centimetres de hauteur ; elle a 6t6 projet6e loin de
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sa base, a 5o centimetres du sud au nord, comme
beaucoup d'autres objets. Patavour ressemble a lin
champ labouri: onze cadavres, cinq bless6s.
A Gulizan et Oula, pas de chretiens morts; a Haftevan, deux morts; a Mallam, soixante-dix morts;
j'ignore quelle fut ailleurs I'6tendue du desastre.
Ces pauvres gens ont perdu tous leurs biens et
presque tous leurs animaux domestiques. Ils ont pu
me donner, pour mon voyage, un pain et un ceuf.
Je revins le vendredi soir et, le lendemain, j'appris
que les secours du gouvernement commencaient a
arriver.
Croyez-moi, en 1'amour de Notre-Seigneur et de
Marie Immaculbe, votre tout d6voui.
Abel ZAYIA.

CHINE
LE PELERINAGE DE TONGLU
Lettre de M. CORNET, pritre de la Mission,
i M. LE SUPfRIEUR GENERAL
Hopeh, ix juin i930.
MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE

Votre benidiction, s'il vous plait!
L'attention de l'univers entier est fix6e sur la Chine.
Le quart de la population du globe qui s'agite dans
cet empire, grand comme vingt-trois fois la France,
excite l'intr&t, tout au moins un intir&t de curiosite.
La presse publie des informations qui, pour 6tre imprimees en langage propre au pays oh elle se lit, n'en
restent pas moins ( du chinois n. Tout ce que peu-
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vent discerner et retenir de cet amas d'incoh&rences
les lecteurs un instant intbresses par la vue confuse
de cette d&composition end6mique lointaine, c'est
que les Chinois s'entre-tuent eax-m&mes avec un zile
et, en meme temps, une fraideur d6concertante pour
quiconque n'est pas familiarisk avec leur histoire;
c'est qu'ils persccutent souvent les adeptes de la
foi; c'est qu'ils enlivent, ranqonaent, massacrent les
missionnaires da ban Dien; c'est qa'ils d6truiseat
leurs oeuvres, aniantissent souvent enquelques heures
les fruits de longs, patients et g6ndreux efforts.
Voila, il me semble, de quel ceil les spectateurs
occidentaux doivent consid6rer les 6v6nements qui se
repetent ihlassablement depuis le soi-disaat atablissement de la Republique en Chine.
Ce serait bien le cas de repiter un mot c6lbre:
u Ah! que la R6publique 6tait belle sous I'Empire! ,
Pour vous, Monsieur et Tres Honore PNre, l'indiff6rence g6ndrale et forcze de ces spectateurs lointains vous est inconnue. Vos fils et -vos filles sont
meles la lutte; ils sent jetis dans la bagarre; ils

sont happ6s par l'6chauffourke. Vous les voyez tourbillonner devant vous, kclaires par le reflet des incendies, se mouvant dans des nuages de fum6e dans
lesquelles trainent des relents de sang et de carnage.
Et votre coeur s'emeut, s'attendrit.
En effet, quels sont ceux de vos missionnaires qui,
au cours de ces ann6es dantesques, ne se sont pas
trouvis dans des situations de nature A 46gitimer
toutes les craintes A lear 6gard! Combien encore, ea

ce moment, vivent dans,'angoisse, 6casks ,parle pr&sent, effraybs par wn avenir gros d'inconau, s'atteadant jour et nuif au pire! La pensde des dangers
qu'ils courent rnit et jour aussi vous assiege. Mais
vos craintes ne doivent pas vous eip&cher d'etre fier

d'eux.

S'ils tremblent,

839 ils tiennent.

Quand

tout

s'icroule, ils demearent; et quand tout est aneanti, ils
reconstruisent. Que cette constataion, Monsieur et

Tres Honors P&re, vous soit une consolation au milieu de vos soucis peniblest Vous les offrez a. Dieu
chaque joar, et chaque jour Dieu les fait siens. Combien pourraient vous confier que, dans les heures ot le
danger les environnait de toutes parts, oh tout semblait conspirer contre eax, contre leur existence
mine, ume force soudaine les maintenait droits et
fermes et leur faisait envisager les pires situations
avec un calme qui faisait 1'admiration des fideles et
des brigands, et une s6renit6 qui les surprenait euxmemes grandement!
Telle est, il. me semble,la fagon avec laquelle d'Europe on doit envisager les 6v6nements de Chine.
Mais serait-ce I le tout de cette Chine? Est-ce que
zien de consolant n'y viendrait frapper nos .regards,
fatigues de tant de scenes affligeantes?
Que non pas! Dans lIe ciel noir de la Chine, une
&toile a brille et sa clart6 toute celeste nous est a la
fois un gage de protection et un appel pressant a
1'esp&rance.
Et c'est de cet: heureux tvanement que, pour faire
aninstant 6cran a vossoucis paternels et vous apporter un peu de joie, je veux vous entretenir.
Plusieurs fois, au cours. de ces dernieres ann6es,
votre attention a ki attire par ce qui vous 6tait rapporti du village de Tonglu. L'an dernier, vous avez
aiaei appris qt'uue inauguration solennelle da pilerinage projet6 l. avait 6tC accomplie vous lisiez que
Mare vouIait manifestement etre honorie, en ce lieut,
d'un cuite particalier. Le concile pl6nier de Shanghai
n'avait-ii pas decr6ti l'adoption, pour repr6sentation
de Marie Reiae de Chine, de 'imnage de Notre-Dame,
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Reine de Tonglu, vinbree en ce lieu? Des faveurs
frappantes obtenues avaient corrobor6 cette conviction. Si la Reine des cieux, Marie, Mere de Dieu,
manifestait ainsi de diverses facons sa volonti d'etre
tout sp&cialement v6nerie a Tonglu,c'ktait d n'en pas
douter qu'elle voulait y manifester sa puissance et y
exercer sa mis&ricorde.
Ce sentiment 6tait profond6ment ancre dans le
cceur de tous. Et c'est parce qu'il 6tait ainsi, vif et
tendre a la fois, que les pelerinages qui, pour la pre.
miere fois, cette ann6e, s'accomplirent au sanctuaire
de Marie, connurent un si consolant succes et produisirent des fruits de sanctification si visibles et nombreux.
Le village de Tonglu ressemble ; une capitale de
Chine en miniature. Un rempart de terre l'entoure,
dont le pied baigne, la moiti6 de 1'annee, dans une
douve obligee. II est glorieux, ce rempart. C'est
contre lui, couronne de defenseurs, n'ayant pour
armes que leur foi en 1'assistance de Dieu et lear
confiance en Marie, qu'en 19oo vinrent d6ferler et
mourir les assauts opiniatres des Boxeurs, diaboliquement resolus a an6antir, en Chine, le nom chritien. II est perc6 de quatre portes, qui sont : la porte
du Salut, la porte du Saint Roi David, la porte de
l'Archange-Gabriel et la porte de Saint-Michel.
Nous sommes en pays paien. Ces noms, passant par
nos lkvres, y laissent une saveur incisive et forte.
Au milieu, i pen pros, de 1'espace circonscrit par
cette enceinte est un quadrilatere form6 par un haut
rempart crenel6, en briques, d'environ cent metres de
c6t6. II repr6senterait la ( cit6 interdite ) ou imperiale
de la capitale. Et cette analogie est faite pour plaire.
A 1'int6rieur, selon un plan adopt6 g6n6ralement
dans de semblables circonstances, s'l66vent des cons-
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tructions, qui sont: l'6glise, vaste pour la Chine et
dont les deux fleches hardies sont vues jusqu'i vingt
kilometres a la ronde. Une remarque en passant: bien
que vaste, ainsi qu'il vient d'&tre dit, cette 6glise
devient de jour en jour trop 6troite. Ensuite, les bUtiments de la residence, tout en rez-de chaussie bien
entendu. Ils forment assez bien un cloitre monacal
adjacent a l'6glise. Puis des communs et d6pendances
oblig6es,'un jardin potager, enfin des locaux, appuyes
au rempart, sur une partie du circuit et affectes a des
destinations diverses, telles que 6coles, salle de confirences, parloir pour les femmes, etc. Et si les souvenirs de la grande guerre ne sont pas de nature a
reveiller en vous, Monsieur et Tres Honor6 Pere, des
emotions trop penibles, je vous confierai, presque a
voix basse, qu'il se trouve aussi, par Ia, dans un coin,
un arsenal: des canons, de jolis canons, et de vilains
crapouillots, tubes de fonte cercl6s, tous les dix centimetres, de frettes en fer forg6. De longues pieces
en bronze d'un calibre respectable, allongent leur cou
tourn6 et verdatre sur des affuts constitues par des
roues de char agreste, soustraites A Ceres au profit
de Bellone. De gros obusiers en fonte, juch6s sur leur
trains de roues, se donnent des airs d'hippopotames
ecrasant un pousse-pousse japonais.
Tous ces engins de mort representent les troph6es
enlev6s aux Boxeurs au cours des combats furieux que
leur livrerent les chr6tiens retranch6s au village et
6chapp6s au massacre. 11s n'ont plus aucune valeur
contbattive. Ils viennent des anciens parcs d'artillerie
impiriaux et n'auraient d'utilit6 que dans un mus6e
retrospectif d'artillerie. Toutes ces pieces sont a
mbche, bien entendu, de meme qu'un certain nombre
de coulevrines effiles, qui, elles du moins, sont
encores capables de porter la mort dans les rangs des
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seides du diable, si la fantaisie leur reprenait de vovloir chercher noise aax vaillawts chrCtiens du pays.
Ces derniers tiennent A leur arsenal. I leur semble
que le bras de Marie est plus puissant lorsqu'il se
repose sur ces gros joujoux, plus tapageurs que
mechants. Mme la transformation des pieces de
bronzr ea cloches qu-i chanteraient les gloires de
Marie, envers qui ils out un culte si vif, ne leur a pas
souri. Leur arsenal leur rappelle des jours de terreur
et de mort, et leurs canons des jours de victaire. Ils
l'aiment. Eh bien! c'est un sentiment honn&e et
avouable, certesEntre c la cite interdite ouimptriale w et le rempart
existe le village. Remarque d'ailleurs superflue. Les
habitants sont au nombre d'environ quatze mille, dont
plus de trois mille sont chr6tiens.
Voila done le cadre dans lequel se derculeront les
cremnonies des pelerinages qui vont se succeder au
sanctuaire de Marie durant une partie du mois de
mai, la seule dpoque de I'annee of les travaux des
champs et I'6tat des chemins permettent des p&ergrinations. Et pour la premire fois en Chine, depuis
que le monde est monde, Jisus et Marie vont etie
acclamis pubbiquement, circonstance qui donne a ces
manifestations une portie historique coasiderable.
Des ententes pr.alables avaient en' lieu entre
M. Trimorin, cur6 deceans,et les chefs des paroisses
qui se proposaient de venix en pElerinage. Des jours
avaient &6t fixes, dans des vues d'ordre comprehensibles, car les pllerins de 'an et de I'autre sexe
devaient. tre h6berg6s dans les locaux dont il a tih
parl6 il y aun instant. An village, pas de Terminus
ai de Palace H6tel. Seule, la maison du bon Dieu est
aminagýe de maniere i pratiquer 1'hospitalite. Et
elle est amplement satisfaite quand elle a pe loger

quatre ou cilq 6vqques, cinq ou six fois autant de
pretres et cent ou deux cents fois autant de pelerins.

Ce qui n'empeche pas que ce nombre de pelerins se
trouve doubl6 en certaines circonstances. Alors les
chretiens du pays logeat chez eux cet excedent, pratiquant g6nireusement la charitLe
l'egard de leurs
fxeres.
Je ne saurais &tre taxi d'exageration en avanaant
que la r6gion entiere attendait le jour oa il serait
donn6 aux fideles de venir manifester leur amour A
Marie. Et des fideles, dans la region, il en existe, et
cinq ou six fois autant au kilomitre carre qu'en France
ou en Belgique. Une seule r6gion de Chine, a ma
connaissance, pourrait revendiquer une densit6 de
population chrtienne an plus 6gale A celle de la
r6gion au milieu de laquelle tr6ne Notre-Dame de
Tongl ; elle est dans la prefecture de Son-kiang-fou,
province de Kiang-sou. Ici, il y a des chr6tiens et des
chapelles dans tons les villages et at nombre de
cinquante A trois mille selon I'importance des localitis.
Done, jour est pris. La concentration des groupes a
lieu dans les chefs-Iieux de paroisse. Bannieres et
6tendards out 6t6 prxpares avec soin. Car ce n'est pas
son drapeau dans sa poche que l'on va per6griner A
Tonglu. C'est A lear ombre quel'on s'ebranle et c'est,
prec6des par eux et le cur,, qu'en un bel ordre 1'on
part et 1'on traverse les villages qui se trouvent sur
le parcours, au chant des hymnes et des cantiques.
Pas de respect humain. Chacun chante A pleine voix
son amour de la tris sainte Vierge.

Des paroisses vinrent de soixante et quatre-vingts
kilomrtres. Nombre de pelerins accomplirent ce trajet eq jeunant.
Vous voyez cela, Monsieur et Tres Honore Pere:
tous les chemins convergeant vers le sanctuaire de
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de mai, dans ]es deux sens, par des groupes de pelerins allant jusqu'a cinq cents membres des deux sexes,
depuis l'enfance jusqu'A la vieillesse, et priant, chantant, processionnant publiquement; et cela en un pays
oh, il y a trente ans seulement, 1'on coupait succinctement la t&te au premier individu rencontr6 suspect de
christianisme. Vous voyez ces grandes manifestations
de foi en un pays ou jamais cela ne s'6tait vu, oi seulement les corteges idolitriques en l'honneur d<u demon

s'etaient produits au grand soleil du bon Dieu.
Les fideles sentaient cela. Un sentiment de fierte
semblait les ennoblir, les grandir, roborer 'leur foi.
Aussi etait-ce avec entrain et, plus encore, avec ferveur qu'ils chantaient leurs hymnes et cantiques,ainsi
que leur invocation ch&re a Notre-Dame de Tonglu:
Sainte Mire de Dieu, Reine de Tonglu, priez pour
nous.

L'arrivee au village se faisait avec un rite soign6 et
geniralement observe. Croix et banniire en t&te, en
un ordre parfait, les pelerins franchissaient les portes
du village en chantant. Du haut des tours de l'6glise,
les cloches joignaient leurs voix a la voix des fideles
pour magnifier la Reine du village. Le vieux bourdon
en fer, A la voix 6raill6e, arrach6, en 1900, A une
pagode, ou, des si&cles durant, il avait convoque les
idolAtres A leur culte diabolique, grincait d'une
maniere qu'on dirait contrite, mais alors d'un repentir
qui se fondrait dans l'amour. C'est tout un symbole,
cette voix eraill6e, us6e au service du diable, qui
jette ses derniers accents A Marie.
Sur les murs des habitations, de grands carris ou
losanges de papier de couleur, coll6s a des intervalles
reguliers, portent chacun un grand caractire peint en
noir. Une succession de ces carr6s fait une invoca-
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tion a la Vierge Marie, refuge des p6cheurs, Reine
de Chine, Reine de Tonglu, secours des chritiens.
Les pierres, pardon ! les briques parlent.
Les chants s'achevaient au pied du tableau, desormais c6lebre, de Notre-Dame de Tonglu.
Comme les arriv6es avaient toujours lieu le soir,
d&s que les paroisses annonc6es 6taient presentes, un
grand salut solennel du Tr6s Saint Sacrement avait
lieu. II ouvrait les exercices du pelerinage. L'6glise,
vaste, et, parce que sans chaises, ni bancs, ni accoudoirs quelconques, capable de contenir des foules
comprimbes au maximum, s'emplit. Alors des centaines et des centaines de voix masculines et feminines chantaient a deux chceurs les motets du Salut.
Impression puissante.
Ici, rien d'alambiqu6 ; pas de diva gloussant des
Ave Maria, effarouch6s d'etre prononc6s par une telle
bouche et le plus souvent sans l'ombre de pit6; pas
de premier t6nor prenant des positions de trois quarts
et faisant des petits effets de plastron. Non, un
peuple entier, dans la simplicit6 de son coeur et la
candeur de son ame, exhalant sa foi, son amour et sa
reconnaissance a J6sus et A Marie.
Dans la chaude decoration de l'6glise, sous le
ruissellement des lumieres, portes par cette harmonie
aux vibrations profondes, parce que humaines, les
cceurs se fondent en un seul cceur et les ames palpitent, s'envolent.
Le Salut achev6, les confessionnaux sont assi6g6s.
Des groupes demeurent dans l'6glise, ne pouvant
s'arracher a la douceur du saint lieu.
Enfin, tout de m&me, bien avant dans la soir6e, l'on
se retire dans les locaux affectes B l'usage des phlerins, chaque sexe ayant les siens bien separ6s. Le
repas est pris en commun. Les memes vastes mar-
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mites hemisph6riques ont cuisine Ie meme menu pour
tous. Par exemple, ni bisque savante, ni spooms
au vin de Samos, ni financiere aux quenelles, non,
une nourriture saine qui apaise la faim, une faim
excitle par une journ6e de fatigue, une nourriture
qui repare les forces et n'obnubile pas les facult6s.
Brouet de millet, farcide nouilles de fiucle,agr6mente
de boules de pate de froment, cuites A la vapeur. Des
tasses d'eau chaude, hum6es a petites gorgees, scellent
cette r6fection, gofitee de tous.
Des paroisses ont amen6 leur orchestre. De vieux
airs, dont l'origine se perd dans la nuit des millnaires ecoul6s, et joues dans les cours, donnent une
touche d'un caractere special a ces agapes absolument
fraternelles, dont les pelerins d'ailleurs font les frais.
La lune est dans le ciel. Dans le firmament profond,
les 6toiles sourient et, tout a l'heure, la paix divine
d'une magnifique nuit de printemps s'itendra sur
plusieurs centaines de creatures du bon Dieu, cndormies la louange de Marie sur les levres.
La journme du lendemain constitue essentiellement
la journ6e du pllerinage. Messe solennelle. Predication. Succession d'exercices pieux, accomplis en commun et chant6s avec ensemble et par tons: chemin de
croix, saint rosaire, etc. Tous les fideles savent chanter ces longs exercices, et par coeur. Ces centaines de
poitrines, exhalant sur une mrlop6e sp6ciale et d'un
caractere franchement religieux la supplication, impriment a l'Ame une emotion de la qualite la plus haute.
Dans la soiree, a lien la procession du Tres Saint
Sacrement dans le village. Jesus, Roi de Chine, est
porte dans son domain,, dont la michancet6 de ses,
sujets l'avait jusqu'a ce jour tenu 61oign6, et il y est
port6 avec toute la solennit6 possible.
Cette procession qui se deroule dans un ordre par-
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fait, sous les rayons d'un brillant soleil, dans un
village tout a 1'adoration, remplit le coeur d'une allgresse insoupconn6e. J6sus n'est plus l'h6te du tabernacle seulement ; il prend possession de la rue; il est
enfin chez lui; et on I'y acclame merveilleusement.
Les groupes divers, paroisses, 6coles, confreries, se
font suite, priant et chantant, chacun selon ses
moyens. Ici hymnes, lU cantiques, plus loin litanies.

Le chant des litanies laurentiennes est delicieux
tout simplement. 11 est empreint d'une pi&t6 que je
dirai mystique et intense. Aussi est-il le chant prifir6 des fiddles. II est tres difficile a quiconque
entend ce chant ex&cute par une foule, de retenir ses
larmes. Et pourtant, vous savez, Monsieur et Tres
Honor6 Pere, un vieux missionnaire de Chine, c'est du
cuir bouilli, rebelle a tous les 6mollients. II en a tant
vu ! Mais a Tonglu, foi de vieil endurci, il faut avoir
des yeux en watelproof pour qu'ils ne s'humectent
pas et un coeur dess6ch6 au four pour qu'il ne batte
pas la plus suave des g6nerales.
Le clou, c'est l'amende honorable prononche en
face du Tres Saint Sacrement, au milieu de l'esplanade pr&cedant I'Iglise, par M. le cur6. La foule
s'est agenouillie. Les chants se sont tus. Le silence
s'est fait de lui-meme, gonfl6 de mystere. Jesus est

encens6. Des fleurs lui sont jet6es. Alors, M. le cure
demande pardon . Jesus pour toutes les infid6lit6s
dont il a 6tC l'objet, il le prie de sanctifier les ames,
de guerir les malades, car des infirmes ont 6t6 appor-

tis. Oui, qu'il abaisse un regard de mis6ricorde sur
ce peuple, qui l'adore, l'aime, le sert. Alors, l'acte de
contrition est psalmodi6 et cette supplication, ainsi
modulee sous le ciel bleu, intens6ment, dans l'adoration muette des choses, prend un caractere d'une
intensiti extraordinaire. Les ycux s'humectent, les
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larmes sourdent sous les paupires. Chaque ame communie A toutes les ames et toutes ensemble commanient a Jesus.
Des faveurs spiciales, que la voix du peuple qualifie de miracle et qui presentent A premiere vue ce
caractere, ont t6e reques. Le moment d'en parler
venu, vous serez tenu au courant. Enfin, Jesus, dans
un geste large, a b6ni son peuple. Celui-ci se relive,
penetre dans l'6glise. Les visages sont graves, refltant une emotion puissante; les chants montent de
nouveau; c'est v6ritablement le ciel.
Puis le Salut solennel de cl6ture. Et c'est fini, il
faut s'en retourner, reprendre contact avec la terre.
Mais l'on est plus fort. Un rayon d'en haut a traverse
l'ime et r6chauff6 le cceur.
Les paroisses qui peuvent encore arriver le jour
meme chez elles s'en vont, bannieres d6ployees et
chantant encore. Les autres, avant I'aube du lendemain, assisteront a une messe, y communieront et se
hateront de partir. Certaines ont jusqu'a 8o kilometres
A faire, a pied pour les hommes, partie a pied et en
char pour les femmes.
D'autres paroisses arriveront le jour meme et les
belles solennit6s se renouvelleront, toujours avec la
mime piet6 vive, avec le meme entrain. Et, j'ajoute,
emportant avec elles les m&mes faveurs.
N'est-ce pas, Monsieur et Tres Honor6 Pere, que,
lisant ce r6cit inerte, vous vous sentez quand meme
le cceur all6g6?
Si j'6tais porte, j'emprunterais un vers du bon
Copp :
Au ciel noir de ce temps, on voyait cette

dtoile.

Ah ! oui, le ciel de Chine est noir. Mais une 6toile y
brille. Ou bien, en effet, il faut renoncer A toutes les
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Juminres que nous vaut la foi, ou bien ii faut croire
que Marie, ayant voulu 6tre honoree publiquement et
d'une maniere magnifiquement sp6ciale, a l'intention
de faire 6clater sur la region, sur les missionnaires,
ses mis6ricordes.
Et sur qui, s'il vous plait? Sur l'Iglise de Chine,
cela va sans dire, cette pauvre Eglise, si durement
ballot6e et sur des oceans si divers, et avec cela si
cruellement 6prouv6e; ensuite, cela va de soi, sur les
fidMles qui constituent l'Eglise visible. Et n'y auraitil rien pour les missionnaires, les missionnaires du
Vicariat de Paotingfu ?
Dans le noir de leur ciel, une ktoile y luit-elle ?
Le noir, le noir opaque de leur ciel, vous le savez,
Monsieur et Tres Honor6 Pere, c'est leur exode
decid6, presque certain, a prendre les choses par leur
c6te humain.
L'6toile, c'est leur espoir en Marie, Reine de Tonglu. Allons-nous nous trouver dans la n6cessit6 de
croire que les missionnaires, instruments actifs des
volont6s de Marie, Reine des cieux, de Chine et de
Tonglu, n'auraient 6et ses artisans dociles que pour
disparaitre aussit6t 1'oeuvre voulue achev6e?
Nous sommes en i930. II y a un siecle, la tres
Sainte Vierge, Reine des Ap6tres, apparaissait a la
venerable Catherine Labour6. L'horizon politique et
religieux 6tait sombre alors en France, et d'ailleurs
un peu partout. Les plus confiants en l'assistance de
la Providence divine s'effrayaient. Des grondements,
venus des masses profondes du peuple, semblaient
vouloir s'amplifier jusqu'au renversement de l'ordre
politique et social 6tabli. C'est le moment que choisit
la tres Sainte Vierge pour apparaitre & sa privil6giee
et l'assurer que les deux families de saint Vincent
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passeraient A travers la d6flagration sans en 6prouver
de dommage.
Monsieur et Tres HIonork Pre, je ne crois pas
timeraire de penser que, a cent ans d'intervalic dans le
temps et a des milliers de lieues dans I'espace, Marie,
en choisissant cette annie pour 6tre 1'objet d'ardentes
supplications de la part des fideles, instruits de ses
mis6ricordes et de leurs devoirs envers elle par les
missionnaires vos enfants, n'ait pas voulu signifieri
ces derniers qu'ils n'avaient rien A redouter des
nuages qui se montrent A l'horizon.
Au ciel noir de ce temps, luit pour nous cette

6toile.

Apres ce que nous avons vu et entendu duraut tout
ce mois de mai beni, nous devons lever les yeux vers
cette 6toile. Notre esprit de foi nous impose ce devoir.
Le dil6gua apostolique est venu faire son pilerinage; toute la r6gion, par la bouche d'une centaine de
d616gu6s, I'a supplie de nous laisser a ex. Alors, dans
le ciel noir, une dichirure s'est produite; un rayoa
d'esp6rance y filtre. A i83o r6pond 1930.
C'est sur cette conviction que je vous quitte, Monsieur et Tres Honor6 Pere, vous renouvellant i'assurance du respect et de l'affection avec lesquels je
demeure, en l'amour de Notre-Seigneur et de Marie
Immacul6e, votre tres humble et tris obeissant,
Joseph CORNET,
i. s. c. m.
SHANGHAI
UNE MAGNIFIQUE CtREMONIE A L'HOPITAL SAINTE-MARIE

Une double c6remonie a eu lieu Il'h6pital, au milieu d'une assistance nombreuse et des plus brillantes.
On devait proceder A la b6endiction du pavilion de
l'h6pital r6serv6 aux marins des forces navales fran-
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ýaises d'Extreme-Orient 'et &la remise de la croix de
la Legion d'honneur a seur Marie (Mme Reisenthel),

visitatrice des Filles de la Charit6 pour tout I'ExtrdmeOrient.
Bien qu'aucune mention des deux ceremonies n'eiut
&t6 faite dans la presse, tous les amis de l'h6pital
Sainte-Marie etaient presents et ils etaient si nombreux qu'ils formaient une v6ritable fouleremplissant les grandes allkes et les magnifiques pelouses.
Mgr Haouis6e 6tait present, ainsi que de nombreux
Peres appartenant A toutes les missions de Shanghai
et aux grandes institutions catholiques d'enseignement. Il y avait aussi beaucoup de sceurs. On remarquait le consul ge6nral, M. Koechlin, l'amiral Mouget,
le commandant Fernet, le colonel Noiret, le colonel
Marcaire, le capitaine de fregate Le Franc, le medecin-chef Brochet, le commandant B6renger, les commandants Marfaing et Duboin, les lieutenants de
vaisseau Robin et de Bryas, tous les officiers du
Waldeck-Rousseau, de la Marne et de l'Alerle, la plupart des officiers du d6tachement frangais de Shanghai, les medecins militaires, la plupart des mide-

cins francais de Shanghai, les medecins chinois de
l'h6pital et beaucoup d'autres personnalites que nous
n'avons pu noter en raison de la foule considerable
des assistants.
Les dames etaient. venues nombreuses, et L'on remar-

quait aussi beaucoup de personnalites chinoises.
On commenca Ipar la b6indiction du pavilion des
Marins, qui fut donnee par le Pere Noury. La musique
du Waldeck-Rousseau se fit entendre ensuite. Les offi-

ciels quitterent le pavilion et se rendirent sur la
grande pelouse qui lui fait face. D'un c6te, un detachement d'infanterie de marins se trouvait align6, et,.
de l'autre c6t6, lui faisant face, un d6tachement d'in-
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fanterie coloniale. Faisant face au pavilion et consti-

tuant un troisieme c6t6 reliant les deux autres, un
groupe de religieuses se tenait sur deux files, la saeur
Marie (Mme Reisenthel), au milieu, a quelques pas en
avant de la premiere ligne.
L'amiral Mouget s'avanca vers la soeur Marie, suivi
du lieutenant de vaisseau de Bryas, des officiers superieurs et des personnalites officielles, et prononfa le
discours suivant :
a MA SCEUR VISITATRICE,

, Des m&rites tels que les v6tres sont bien au-dessus de toute recompense terrestre. Mais si les hommes
n'ont pas le pouvoir d'6lever assez haut leurs palmes
pour couronner dignement des vertus parfaites, il ne
saurait leur etre d6fendu, tout au contraire, de manifester leur gratitude aux creatures d'61ite ayant bien
servi les causes qui leur sont chbres.
, Et c'est, ma Soeur, parce que vous avez admirablement servi la cause francaise que le gouvernement
de la R6publique vous a d6cern6 la Legion d'honneur.
Sur ces services, votre modestie fait volontiers le silence; je les ai connus par des lettres 6chang6es
entre notre consul g6n6ral et M. de Martel au moment
oui il s'est agi d'etablir, en votre faveur, la proposition definitive, qui a &6t aussit6t sanctionnee par la
grande Chancillerie. II m'a suffi de prendre dans
ces lettres les phrases principales pour composer le
texte d'une citation magnifique que voici ( Madame Reisenthel, qui a 6t6 nommee Visitatrice
" des Filles de la Charit6 en Chine, est arriv6e i
« Shanghai, siege de sa residence, en 1928. Elle
a dirige avec une tres grande comp6tence et beauu coup d: d6vouement les oeuvres locales de cette con, gr6gation : l'h6pital Sainte-Marie et le dispensaire.
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a Mais ce sont surtout les services qu'elle a rendus
a pendant la guerre qui lui constituent des titres 6mia nents A une nomination au grade de chevalier de
a la Legion d'honneur. A Constantinople, en 1914,
c elle est accus6e d'espionnage, emprisonnee, puis
« expulsbe de Turquie pour avoir des sentiments trop
t franqais. Elle vient a Salonique, ou elle installe et
a dirige jusqu'A I'armistice trois h6pitaux militaires
, temporaires.
( Au moment de l'incendie de la ville en 1917, elle
a dut se r6fugier a Zeitenlik et organisa un poste
« de secours pour les victimes de l'incendie. ,
c M. Koechlin ajoutait dans sa lettre A M. de Martel : c La croix de la L6gion d'honneur serait la digne
Mr6compense des qualit6s exceptionnelles d'energie et
i de courage patriotique dont Mme Reisenthel a fait
a preuve dans I'accomplissement de son ministtre. »
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les merites que
la France a eu A coeur de reconnaitre en attribuant la
Legion d'honneur A Mine Reisenthel.
" Pour la remise de cette distinction, nul lieu ne
pouvait mieux convenir que l'h6pital Sainte-Marie.
N'est-ce pas, en effet, dans des cadres semblables a
celui-ci par les lignes essentielles, qui n'avaient peut8tre pas le meme aspect plaisant, mais oil r6gnait le
m&me esprit de devouement, de sollicitude et de
bont6, que Sceur Marie s'est d6pensee sans compter
tout au long de son existence ? Elle y fut souvent A la
peine. Nous sommes heureux de I'y voir a 1'honneur.
4 C'est assur6ment le sentiment de toute l'assistance qui m'entoure Oserai-je dire que c'est plus particulibrement le sentiment des officiers et marins de
ma force navale? Ils savent que, si lamaladie s'abat sur
eux, ils trouvent ici, dans un rayonnement souriant,
non seulement des soins &claires et d6voues, mais
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encore une charitable tendresse. Ils savent aussi que,

s'il est dans leur destin de ne pas se relever, ils seroat
entoures, jusqu'i leur dernier souffle, des attentions
les plus secourables, les plus adoucissantes et que les
Filles de la Charit6 leur fermeront les yeux avec des
precautions toutes maternelles. Enfin, ils ont aujourd'hui une preuve nouvelle de cette admirable sollicitude. Le beau pavilion qui vient d'etre beni est spocialement destin ii les recevoir.
u Madame, j'incline devant vous l'hommage de mon
respect et c'est avec une 6motion sincere que je vous
declare admise dans notre Ordre national.
a An nom du Pr6sident de la Ripublique et en vertu
des pouvoirs qui me sont conf6ris, je vous fais chevalier de la Legion d'honnenr. a
L'amiral remit alors la croix de la Legion d'honneur

a la seur Marie et lui donna l'accolade.

La soeur Marie dit quelques mots, exprimant combien elle 6tait touchie des paroles de I'amiral, et,
tandis que le public applaudissait le nouveau chevalier de la Lgion d'honneur, la musique du WaldeckRousseau entonnait avec entrain la Marche Lorraire,
cel1brant la province dont la sceur Marie est originaire.
KASHING
Lettre de swur DIGIULIO, Fille de la Charite
i M. LE SUPERIEUR GENERAL
Kashing, Maison des Sacrr-Coeurs, 17 mai 1930.
MON TR.ES HONORE ?tRE,

Votre b~endiction, s'il vous plait!
J'espere, par la via Siberie, arriver a temps poar

vous presenter les vceux de la petite famille de
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Kashing. Ses vcex seront accompagn6s de nos plus
ferventes priires, afiad'obtenir ce que nous vous dcsirons. Oui, nous avons la ferme confance que notre

Immaculee Mere, dans cette annee de grace, vous
obtiendra, pour vous et pour toutes les ames qui vous
sont connfes, toutes les graces que vous d6sirez.
Je ne vous donne pasde nosnouvelles, vous en avez
deja eu par notre respectable sceur Econome et par
le bon M. Moulis, si devou6 pour notre maison. Je
tiens a vous remercier, mon Tres Honor6 Pere, pour
1'allocation que vous avez eu la bont6 de nous donner.
Nous avions eu des moments d'anxi&t6, mais notre
joie a tde plus grande quand nous avons appris que
nous pouvions continuer a faire du bien A nos chers
maitres, et cela par Notre Tres Honor6 Pere.
Ici, A Kashing, on est dans la paix, et le nombre de
nos prot6ges augmente toujours. Le bon Dieu aussi
nous donne le pain de chaque jour. La vie devient de
plus en plus chore, mais, heureusement, le bon Dieuaugmente aussi ma confiance et je suis sAre que le n6cessaire ne nous'manquera jamais.
Notre bon M. Segond est encore a notre h6pital;
on le soigne du mieux qu'on peut; mais, humainement parlant, il n'y a pas espoir de le gu6rir. Toute
notre confiance est en notre Mere Immacul6e et, par
elle, nous esp6rons que ce digne missionnaire sera
conserv6 au cher seminaire de Kashing. Je le recommande a vos prieres.
Malgr6 ma resolution de ne pas 6crire longuement,
je m'apercois que je suis tombee dans mon d6fant.
Le Tres Honor6 Pare me le pardonnera: je n'6cris pas
souvent, et puis il est bont
En vous renouvelant nos meilleurs vceux, je vous
prie de nous binir toutes avec tout ce qui nous est
conf6.
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Dans les Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie, j'ai
l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Pere, votre tres
humble et tris obbissante flle.
Soeur DIGIULIO,
ind. f. d. 1.c. s. d. p. m.

VICARIAT DE KIAN
LES TROUBLES
(/ournal de M. de Jenlis)

A la fin d'avril, la population de Kian a &tC plus ou
moins effrayee par le depart pr6cipite pour la capitale
du maire de Nan-chang, qui 6tait, depuis dix jours,
ici. Ce monsieur a bonne volonte pour enrayer le
peril rouge, mais ses conseils seront-ils suivis? Puis,
deux jours apres, c'est le general de division de la
XVIII" qui, ne se sentant pas en suret6 ici, a pr6f6re
transporter son quartier general a 200 lys plus bas,
a Chang-chu, et, bien entendu, les troupes qui d6pendent de lui I'accompagnent et notre garnison est
diminuee d'autant. II ne reste A Kian et aux alentours
que trois regiments.
Le cure de Chang-chu, M. Paul Teng, m'annonce
qu'il a l'ennui de loger 1'6tat-major dans sa nouvelle
r6sidence. Au moins, il obtint grace pour la chapelle.
3o avril. - Mon vicaire, le P. Paul Lo, arrive,
dans la soir6e, de Taiho, pen apres le bataillon qui y
6tait en garnison. II m'explique qu'au moment du
depart des pioupious, il eut maille a partir avec la
police locale pour r6cup6rer le mobilier qu'il avait
pret6 aux pioupious qui logeaient en face de chez
nous. Leur chef logeait a la residence et avait sign6
une liste. M. Lo fut insulte, malmene; son boy,

emmene a la police, puis relach6. Enfin, de d6pit,
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le pauvre Pere loua un cheval et descendit a Kian
avec les soldats.
Les premiers jours de mai, il pleut presque tous
les jours; 1'eau monte. Nous avons failli avoir une
deuxieme inondation. Mais, au moins, la nappe d'eau
qui entoure Kian nous preserve de la venue des communistes d'en face et des alentours.
6 mai. - Le temps s'6tait remis au beau; le Pere
Lo, ayant appris, la veille, qu'un autre bataillon allait
monter a Taiho, se dbcida a y retourner, bien que
son affaire avec la police ne fat pas arrangee. Seulement, a cause du grand nombre de voyageurs qui
retournent, et de la difficult6de passer, a 12 lys d'ici,
le petit fleuve de Yung-sin, grossi par les eaux, le
Pere Lo arrive B la residence verssept heures du soir,.
une heure apres l'arrivee des pioupious, qui y sont
dija install6s et ont tout mis sens dessus dessous!
On passa cette premiere nuit tant bien que mal et, le
lendemain, il obtint du chef qu'on nous laissAt 1'6tage
de la residence, mais ils emportirent presque tous les
meubles. Les pioupious de ce bataillon sont beaucoup
plus mauvais que ceux du pr6ecdent; aussi, plut6t
que d'ouvrir l'eglise chaque matin, le P. Lo va dire la
messe a I'ecole des femmes.
A Kian, ce meme jour, de huit heures et demie a
midi, nous sommes tout etonnbs d'entendre une fusillade de l'autre c6t6 du fleuve, face ala ville, avec
mausers et canons en fer, comme le Vendredi saint.
Ily a quelques blesses et un mort de notre c6t6; la
garnison r6pond avec les mitrailleuses; mais, comme
les rouges sont dissimules dans les broussailles de
l'autre rive, impossible de les atteindre. I1 y en a plus
d'un millier et six drapeaux rouges.
7 mai. -

M. Russo, de Wanan, m'apprend que les
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communistes ont fait de nouveau une incur ion an
grand march6 de Leang Kiou, a Ioo lys au-dessoos
de Wanan, et se sont empares de son jeune catichiste, un excellent chr&tien, confesseur de ia foi en
1927, et d'un orphelin de dix-sept ans. On parle de
5oo dollars poor sa ranqon; autrement, apris trois
jours, c'est la mort.
8 mai. - Arrivee, a Kian, du gineral de la XlI i-vision de Kan-chow. II y a quelques jours, un de ses
r6giments 6tait venu l'attendre ici a Kian.
9 mai. - Sans doute en l'honneur du gen6ral,
arriv6 la veille, les rouges d'en face recommencent leur
s6r6nade vers neuf heures. Et pour leur r6pondre, notre
h6te essaie les nouveaux engins qu'il a rapport6s de
Nan-King. C'est lugubre, on se croirait sur le front.
Heureusement, le fleuve qui nous s6pare des rouges
coule a pleins bords, et le

7 2"

regiment, venu de Kan-

chow a Kian
la rencontre du g6neral, fait bonne
garde. Il y a quelques bless6s du c6te de Kian.
1o mai. - La fusillade continue, pas trbs nourrie
dansla matin6e, mais, le soir, versquatre heures, comme
nous entendions les confessions en vue de la solennit6
de saint Joseph, c'est un vacarme d'enfer pendant
plus d'une heure. Heureusement que les bombardes
dont se servent les rouges n'ont pas la force de passer
le fleuve. Pour nous, nous nous confions en Marie,
dont c'est le mois, en saint Joseph; et puis uous
sommes encore dans la neuvaine de la Translation.
xI mai. -

Le bombardement d'hier n'ermpche pas

Mgr Mignani de r6pondre a l'invitation du cur 6 de la
paroisse Saint-Joseph, M. Capozzi, pour aller c6lbrer
la sainte messe et donner la confirmation dans la
vieille eglise de Kian. M. Bonanate et votre serviteur
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assistions Monseigneur. Ily eut cent vingt communions
ettrente-huit confirmations. Toutes les communaut6s de
la ville: Filles de la Chariti, Sainte Anne. etc., avaient
envoy6 une d6putation. Apris d6jeuner, la fusillade
recommenqa de r'autre c6te du fleuve, presque en face
Saint-Joseph. Cependant, a midi, avec Monseigneur
nous 6tions huit convives pour faire honneur au convivium europeo-chinois offert par les chretiens. Et tous
les seminaristes du grand seminaire r6gional, sous la
direction de M. Brulant, chanterent un Salut solennel.
Le soir, a cinq heures, on annonce que de nombreux
radeaux de bois descendent de Kanchow et qu'il y a
un r6giment de pioupious pour les prot6ger; qu'I miroute de Taiho a Kian, ce r6giment a etC att aqu6 par les
rouges; avec leurs mitrailleuses, il en a abattu une
bonne centaine. Les pioupious ont recu une gratification de ioooo dollars pour cette conduite de bois
et le gen6ral est bien content d'avoir du renfort pour
essayer de remonter k Kanchow avec sa flotte.
12 mai. -

La legon d'hier donnie aux rouges par

les soldats montes sur les radeaux a 6t6 bonne. Aujourd'hui, calme plat; les rouges se sont retir6s dans
les montagnes.
13 mai. -

A huit heures et demie du matin, nous

assistons au depart de la flotte do gen&ral. Quatre
remorqueurs trainent chacun deux ou trois barques,
une grandeet petite canonniere fluviale; et, surchaque
rive du fleuve, un on deux bataillons de pioupious
patrouillent pour 6carter les rouges. C'est un voyage
long et scabreux. Si tout cet arsenal tombait entre les
mains des rouges, qui le convoitent, ce serait un d6sastre et un nouveau danger pour nous.
Les 14 et 15 mai, le calme est revenu, mais la garni-
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son de Taiho est rappelee a Kian et le geniral nous
a laiss6 aussi un bataillon.
Dans mon communique du 6 juin, je vous exprimais
la crainte que nous avions de voir partir notre garnison, les troupes du general Tcheng, pour la capitale.
Nos craintes se r6aliserent, puisque, le 9 juin, toute sa
brigade, a part un r6giment, s'embarqua pour NangChang. Aussi, si le mois de mai a 6t6 relativement
calme, ce mois-ci est plus trouble. Et notre situation
n'a fait que s'aggraver. Nous vivons jour et nuit dans
des alarmes continuelles, soit pour notre securite, soit
en pensant nos confreres qui sont dans la zone rouge
et ne peuvent regagner Kian. II faut croire que les
troupes du gouvernement doivent se trouver en bien
mauvaise posture, puisque nos gros bonnets n'ont
trouv6 rien de plus simple que de rappeler non seulement nos troupes de Kian, mais aussi celles de Kanchow. Le o juin, nous avons eirla bonne surprise de
voir arriver & Kian, en meme temps que le premier
r6giment descendant en barque de Kanchow, notre
cher confrere M. Purino, qui, depuis six mois, 6tait
le vaillant compagnon de M. Russo, directeur du district de Wanan, et qui dut a plusieurs reprises fuir
les incursions des rouges communistes. Nous risquions done de rester &Kian sans troupes r4gulieres,
car celles arrivees de Kanchow avaient ordre de descendre aussi plus bas. Heureusement, A force de t6C1grammes envoyes par la Chambre de commerce, on
nous a promis de nous envoyer une brigade mixte,
la XIII, dont deux bataillons sont d6ja arrives; ce
qui permit aux troupes de Kanchow de continuer la
route. Mais ces pioupious ne valent pas, comme armement et endurance, ceux qui nous ont quittes.
Cette maniere de faire inconcevable de ceux qui
sont en haut lieu, et la possibilit6 de voir la grande
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ville de Kian a la merci des rouges, a d6cid6 le s6minaire r6gional, professeurs et s6minaristes, A partir
pour Nang-Chang, le 12 juin, quinze jours avant les
vacances, sous la protection d'un convoi militaire.
Comme ce grand 6tablissement du s6minaire restait
vide, Mgr Mignani m'a demand6 d'aller y habiter avec
le jeune directeur du petit s6minaire, ses vingt-deux
enfants, ainsi que notre cher confrere A. Purino, rescap6 de Wanan.
A Kian, il y a, en plus du s6minaire du P6-tang,
une maison annexe des Filles de la Charit6 et la
maison-mere des Filles de Sainte-Anne. Donc, trois
messes a dire chaque matin et les confessions a
entendre. Et puis on a toujours peur que quelque contingent de troupes (helas, trop rares!) ne vienne
occuper ces locaux du grand s6minaire, nouvellement
restaur6 ! Cet 6tablissement se trouve a trois quarts
d'heure de marche de 1'6v&ch6.
Voila pour les nouvelles g6n6rales concernant i'investissement de Kian par les communistes, favoris6,
du reste, depuis quinze jours, par le retrait de nos
troupes d'occupation. Pour ce qui concerne la pauvre
ville de Taiho, d6laiss6e par les troupes r6gulires
depuis le 20 mai et d6fendue seulement par deux cents
fusils de la milice locale, la situation n'est pas tenable,
et plus de deux cents citadins se sont retires a Kian.
Mon vicaire, le P. Paul Lo, essaie de tenir quand m6me.
'
II a eu la bonne id6e, Ie 1"
juin, de faire descendre a
Kian les deux vierges de Sainte-Anne; c'est un souci
de moins pour nous. La vieille chr6tient6 de SaintAugustin est quasi au pouvoir des communistes et la
vieille vierge Hou Maria est venue se r6fugier a Taiho,
car les.rouges la menacaient de I'attraper pour la couper en morceaux. Une nouvelle bien affligeante aussi est
la capture te mon digne paroissien Pierre Leou par
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les communistes, le 8 mai, dans sa residence de Ngan-

yen; depuis un mois, on est sans nouvelles de lui. II
avait itC question de Soo piastres pour son rachat,
coliecte faite par chretiens et paiens de 1'endroit;
mais, comme toute la partie sud du vicariat de Kanchow est encore infest6e par les rouges, on ne pent
savoir s'il est relch6 ou non. Je recus aussi une carte
postale du pauvre P. Lieou Job, dat6e de Yen-chou,
2 juin. Leur ville a bien une garnison d'un regiment;

mais, comme, dans toute cette pr6fecture, dont est
charge M. Vittone, ily a un gros chef rouge, "Pan-tefoai,, qui a plus de cinq mille fusils, les reguliers
craignent de ne pouvoir lui resister. Aussi mon fils
spirituel, en m'ecrivant, me fait, pour ainsi dire, ses
derniers adieux. Je voudrais tant apprendre que lui et
M. Vittone ont pu gagner la ville, plus tranquille, de
Ling-kiang.
Ce matin, 19 juin, notre nouveau general Teng-in
est arrive en remorqueur a Kian, salue par les rouges,
de l'autre rive du fleuve, par des salves de mousquets
et de bombardes. Cependant, I'arrivCe du grand homme
rend un peu de confiance a la population; pour nous,
nous mettons surtout notre confiance dans le Sacr6
Cceur, qui ne pourra pas abandonner ses enfants du
vicariat de Kian.
Rene de JENLIS.
RECIT DE M. BARBATO
La situation g6n6rale du vicariat ne fait qu'empirer
de jour en jour et le cercle rouge autour de Kian se
resserre avec une rapidit, d6concertante, surtout
depuis le commencement du mois de juin, oit le gouvernement a appelI au front la V- et la XII* division,
chargies de la defense de Kian-Kanchow.'

-

863 -

A un moment donn6, le i x join, notre ville allait
6tre abandonn6e a la merci des rouges. Ce fut le
motif du depart precipit6 du seminaire central pour
Nan-Chang, install6
Kian depuis neuf mois. Pauvre
personnel du s6minaire ! Ce fut par une vraie misericorde de Dieu que tous arriverent sains et saufs a
Nan-Chang, car les rouges leur tirerent dessus quatre
a cinq fois en cours de route. Heureusement, ils
itaient bien escortis.
Un regiment de soldats reste quand meme A Kian,
en attendant les remplacants. Mais dans les marches
avoisinants, abandonn6s par les soldats, les rouges
s'en payirent : nous avons ea neuf de nos chretiens
tuns par ces rouges; d'autres sont encore dans leurs
griffes et ceux qui ont pu se sauver sent venus grossir
les rangs des refugi6s catholiques, soit cheznos sceurs,
soit chez nous, de sorte qu'il ne reste plus une place vide.
Maintenant, Kian est vraiment entouri de rouges. A
l'est, il n'y a que le fleuve qui nous s6pare d'eux.
Chaque jour, ils tirent sur Kian et blessent quelques
civils. Au sad, a 5 lys, depuis une semaine, ils font
des efforts diaboliques pour faire le pont en planches
et passer Ie fieuve de Yapgsin. A l'ouest et au nord,
ce n'est que depuis quelques jours qu'ils ont eu l'audace de s'approcher et sont a peine a quelqueslys de
chez nous.
Le samedi z8 juin, du grand s6minaire on voyait
plus de quinze drapeanx rouges plantes sur la colline.
On dit qu'ils 6taientplusieurs milliers, mais heureusement qn'ils n'avaient pas beaucoup de fusils. Les
soldats de la XIIP division, charg6s de d6fendreKian,
paraissent bons et font leur possible, maisnotre espoir
est en Dieu seal : Hi in curribur, hi in equis, nos autem
in nomine Domini exerciituum.
Dans les autres sous-prifectures du vicariat, c'est a
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peu pres comme k Kian, avec cette difference qu'ici
du moins il y a une garnison de trois r6giments;
ailleurs, il n'y a que la milice locale, qui ne peut pas
toujours resister aux communistes.
Voici ce que nous 6crivait M. Russo, le 19 juin : ,La
ville de Wanan a et6 de nouveau prise par les rouges;
c'est pour la cinquieme fois depuis novembre 1929.
Tout le monde, en ville, fuyait a l'arriv6e des rouges
et je fis de meme ; mais, arriv6 a une porte de ville, la
voila ferme ! Je fis un d6tour; les rouges n'6taient pas
loin; j'arrive au fleuve; toutes les barques 6taient
deja passees de l'autre c6ti. II restait une barque
ensabl6e. On r6ussit A la mettre a flot. Quand nous
ffmes au milieu du fleuve, les rouges , Tufi n apparurent sur la berge; ils voulaient tirer sur nous, mais
leur chef les en emp&cha. Comme quoi le bon Dieu
veille sur ses missionnaires. ,
Heureusement que M. Russo eut la bonne inspiration de faire partir pour Kian, avec les barques militaires descendant de Kanchow, son nouveau vicaire,
M. Purino, qui, depuis sept mois qu'il est arrive a
Wanan, a du fuir d6ja cinq fois.
M. Vittone nous 6crit de Yenchow que, chez lui, la
situation est toujours menacante, qu'on est toujours
sur le qui-vive; car le grand chef rouge, Pan-te-foai, a
repris la sous-pr6fecture de Wan-tsai, et il est question du d6part de nos soldats pour la province voisine.
Dans l'apres-midi du 23 juin, nous arrive a Kian,
avec les soldats, M. Lo Paul, de Taiho; le lendemain, M. Vincent Lieou, cure de Pi-hia, est oblig6
de regagner Kian, car les communistes ont pris son
cat6chiste, M. Ou Jean.
M. Lo nous raconte le siege subi par la ville de
Taiho les 18 et 19 juin :
a Les miliciers et les autres habitants de Taiho, a
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cause du p6ril imminent des communistes et de l'absence
des soldats, etaient sur le point de quitter la ville
quand, tout a coup, une paysanne, venant de la porte
du Nord,signale l'arriv6e des rouges. Heureusement,
I'alarme est donnie et on a juste le temps de fermer
les portes de la ville et d'y poster des soldats. Les
rouges sont plus de dix mille; mais ils n'ont que
deux

a trois cents fusils; les autres sont arm6s de

lances ou des c<pien-tan i pour transporter le butin.
Le siege a dur6 deux jours et deux nuits. Tous les
civils valides, pros de trois mille, 6taient oblig6s de
monter sur le rempart, les uns avec une lance, les
autres avec un trident pour empecher les assaillants
d'escalader les murs. Toutes les families de la ville et
la mission catholique etaient tenues de preparer du
the ou du riz liquide pour distribuer aux combattants
qui ne pouvaient quitter les murailles. Comme les
munitions 6taient tres limit6es, on acheta plus de deux
cents gros p6tards. On fabriqua aussi des bombes avec
de la dynamite dont les paysans se servent pour faire
la chasse aux fauves. Le 20 au matin, la bataille a
ht6 plus acharn6e et les miliciers n'avaient plus de
munitions. On itait sur le point d'abandonner la ville,
quand un contingent d'autres miliciers, arriv6 juste a
point, mit en diroute les assaillants.
Nos miliciers ont remport6 une 6clatante victoire;
ils ne compterent que trois morts, tandis que les rouges
en eurent cent vingt (dont quarante 6tudiants) et perdirent trente bons fusils, cinquante ichelies et beaucoup de materiel.
Au moment du danger, le P. Lo promit une messe
au Sacr6-Caeur de Jesus et a sainte Th6rbse si la ville
ne tombait pas aux mains des rouges; le dimanche
22 juin, il r6unit les chretiens pour c6l6brer cette
messe d'action de graces.
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Apris le depart des rouges de Taiho, arrive us
vapeur de Kian portant un bataillon de soldats rguvliers; ils avaient mandat de faire untour d'inspection
et devaient repartir le lendemain. Alors, voyant que
la ville de Taiho
atait laissee sans d6fense et craignant le retour des rouges, M. Lo en profta pour
descendre en barque, avec lessoldats, Kian,ou nous
lui fimes le meilleur accueil. Pendant toute la travers~e de Taiho a Kian, les soldats eurent plusieurs
fois a r6pondre am feu des rouges; et toutes les barques, sur ýune distance de 80 lys, furent ramenses a
Kian pour emp&cher les Tuf de passer le fleuve.
Le 3o juin, les deux protestants pris a Yen-chou, I23 mars dernier, arrivent de Yong-sin et une petite
canonniere les conduit jusqu'iHia-kan. Ce mrme jolr,
une canonniere remonte le fleuve de Yong-sin jusqdi
\o-pou et transporte ici, & Kian, le pont de bois
qu'avaient fait les rouges.
Le matin du i" juillet, un peu apres quatre heares,
ua bataillon de soldats sort pr&cipitamment de Ia
ville par la porte du nord et, un quart d'heure aprts,
commence une fusillade nourrie, comme le 28 join,
tout a coti du seminaire. Apres nos messes, vers
six heures, la fusillade diminue, mais nous voyoes
passer devant notre porte des quantitis de soldats
blesses, port6s sur des brancards. Nous simes que la
compagnie de tete fut encerclie par les rouges et
presque an6antie. La bataille dura jusqu'Dneuf heures
et demie, sur un front de plus de i5 lys, et les rouges
furent repouss6s dans la direction de Pi-ha, N.-O.,
avec quatre cents morts.
Voil la vie heroique que nous devons mener daas
notre vicariat, et cela depuis bientdt trois ans; nous
voudrions la paix, qui est, h6las! bien kloigne de
nous, mais vos pri&res nous y aideront, s'il plait i
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Dieu. J'ai toujours la conviction que le Sacr&-Coeur
et la sainte Vierge ne permettront jamais aux Tufi de
prendre Kian; et, quand tout semble perdu, nous
devons montrer notre confiance aux Sacres-Coeurs de
Jesus et de Marie.
E'douard BARBATO.
Ce recit de M. Barbato porte en post-scriptum ces mots de
M. de Jenlis:

Hier, a six heures, sur le d6sir de Monseigneur, je
suis all6 faire visite a notre sous-pr6fet qui, ancien
officier, avait mend lui-meme la bataille de ce matin.
II me dit que Kian l'avait 6chapp6 belle. Car ce matin,
ce n'6tait pas, comme le 28, des paysans communistes,
mais de vrais soldats rouges. Leur chef, un ex-officier de la 6* armee, s'appelle Houan Lo et d6pend de
Pan-te-foai. Is ont eu pros de quatre cents morts et
,cent prisonniers, parmi lesquels quelques 6lkves officiers rouges. Grace au Sacr6-Coeur, voilt Kian encore
une fois sauv6.
Ren6 DE JENLIS.
Lettre de MGR MIGNANI t

M. LE SUPtRIEUR GENERAL
Kian, 22 mai 1930.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait
Aujourd'hui, 5o* anniversaire de votre ordination
sacerdotale, je viens, avec tons les confreres et sceurs
du vicariat, vous renouveler nos filiales congratulations et vous souhaiter les annies sacerdotales de saint
Vincent en les deposant dans les mains de NotreDame de la Medaille Miraculeuse.
Pour ce qui regarde notre situation, un hymne d'ac-

-- 868 tion de graces s'6chappe de nos cceurs a la misericorde de Dieu, quia non sumus consumpti. Depuis ma

derniere lettre, un peu partout dans le vicariat, nous
sommes passes per ignem et aquam; per ignem, h cause

du feu des communistes, qui sont restes les maitres et
menacent les quatre coins du vicariat; per aquam, car,
apris PAques, l'inondation menaqait d'envahir tous nos
immeubles du faubourg.
Yuen-Chow. -

Le 23 mars, une forte bande de

rouges armes a pris d'assaut cette ville. Notre confrere
M. Vitione, qui en sortait juste une heure avant le
blocus, dut passer par des routes infest6es de communistes pour se rendre a Ping-hiang. S'il avait tardi
encore un peu, il serait tomb6 dans les mains des
rouges, comme quatre protestants, qui ont ete captures. Quand les journaux nous apprirent la nouvelle
de la prise de Yen-Chow par les rouges, comme j'6tais,
depuis plus de dix jours, sans nouvelles de notre confrere, je demandai i sainte Thirese de l'EnfantJesus de le prot6ger. De fait, le 9 avril, jour de sa
prise d'habit au Carmel, je recevais une lettre de
M. Vittone, datee de Ping-hiang, qui me racontait
ses perip6ties et ses malheurs; elle sera reproduite
dans le Bulletin de Pikin. Les rouges voulaient incendier l'6glise et la residence, mais ils se contenterent
de detruire tout, et mirent en morceaux la belle statue
de l'Immaculee. Maintenant, un regiment s'est installe dans la ville de Yuen-Chow; mais tout le territoire reste aux rouges. Cependant, le 8 mai, M. Vittone et son vicaire ont os6 retourner A la residence,
pillee et saccag6e.
Lin-Kiang. -

Cette sous-prefecture est la plus

calme du vicariat, except6 la sous-pr6fecture de SinYu, toujours en danger. Cependant, notre confrere
M. Anselmo faillit tomber entre les mains d'une popu-

-

s8-9 -

lace en furie, qui cherchait a mettre a mort le pr6fet,
r6fugid dans la mission catholique. Heureuscment que
les gendarmes purent dompter cette populace!
\Wangan, avec son vaillant chef de district,
M. Russo, est le district martyr qui merite d'etre cite
i l'ordre du jour; car, depuis le 21 novembre, il a
subi trois fois 1'invasion des soldats rouges. Nos confreres M. Russo et M. Purino ont eu le temps de s'enfair; apres le d6part des rouges, ils sont rentr6s au
poste, continuant leurs oeuvres comme si rien n'6tait.
Kian. - C'est dans cette pr6fecture que se trouve
le cceur du vicariat; et c'est ici auissi qu'on souffre le
plus, car les communistes ont gagn6 toutes les campagnes en forcant le peuple de s'affilier aux rouges et
ont jur6 de prendre cette ville. Aussi, depuis le commencement du mois de Marie, surtout du 6 au 15, il
y a eu des attaques de rouges avec ddcharges de fusils
et canons en face de la ville. Mais les journ6es du 9
au • courant furent trois journ6es de preoccupations
et de crainte, surtout a cause de nos chhres sceurs et
de tant d'orphelines. Mais, cette fois aussi, nous
avons exp6riment6 les misericordes de Marie et de
saint Joseph; car, sans l'avoir demand6, voilU que, le
II au soir, un regiment de soldats, descendant de
Kanchow, surprend les rouges et nous sommes d6livr6s ! Et ce i courant, solennit6 de saint Joseph. j'ai
quand meme la consolation d'aller c6l6brer la sainte
messe a l'6glise Saint-Joseph, qui rappelle le souvenir
de Mgr Rouger.
Nous avons encore besoin de vos prieres, mon Tr's
Honor6 Phre, pour arreter ces brigands qui, jusqu'h
present, nous ont incendi6 deux grandes eglises et
quatorze petits oratoires,et ont saccag6 quarante-sept
grandes on petites stations de mission. Et quand ce
ne sont pas les soldats rouges, ce sont les soldats
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blancs qui nous font souffrir en occupant nos residences !
VoilU a peu pres, Tris Honore Pcre, les nouvelles
rapides; mais ce qui nous fait plus de peine, c'est que
notre ministire sacerdotal est arr&t6, car les missioanaires ne peuvent sortir de Kian, meme pour aller
dans la banlieue, sans risquer leur vie. Chez nous et
chez les soeurs, ii y a plus de trois cents refugis !
Nous avons tous le ferme espoir que la tres sainte
Vierge de la MEdaille Miraculeuse nous fera un vrai
miracle dans cette annie du centenaire de son apparition, et nous avons beaucoup de confiance aux priires
qui se feront dans la chapelle de l'apparition pour
nous et pour toute la Chine.
En vous renouvelant, an nom de tous vos enfants
du vicariat, nos souhaits respectueux, je reste, mon
Tres Honori Pire, votre tout devoue enfant.
Gaetan MIGNANI.
LETTRE DE MGR DUMOND
Kanchow, le 9 mai 1930.

Etant donne les diverses notes qui ont paru dansles journaux, ces derniers temps, sur les conditions
d'ins6curiti dans lesquelles se trouvent les missions
du Kiangsi et particuli&rement la mission de Kanchow,
je crois de mon devoir de. vous pr65enter le rapport
suivant.
Sur vingt-sept missionnaires tvingt-cinq pretres et
deux 6v&ques), cinq ont dfi se r6fugier a Canton et B

Hong-Kong, quinze sont A l'abri des murs de la ville
de Kanchow; il ne reste dehors que sept missionnaires, dont six chinois et un americain. Dans la
ville de Kanchow se trouvent encore huit Filles de 1a
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Chariti americaines, dont quatre venues du dehors
chercher un refuge entre nos murs.
Deux except6es, nos dix-sept residences ont eti A
-diverses reprises visitees par les soldats blancs,
.rouges et par les bandits locaux, cela depuis plus de
trois ans; la plupart ont 6t6 fort devastees et pillees;
deux ont t6 coampletement incendiees avec lears
-dcoles et chapelles.
En ce moment-ci, en dehors de la ville de Kanchow,
il y a un rdel danger, sinon pour la vie, du moins
pour la libert6 des missionnaires dtrangers, et peutktre aussi pour celle des pretres chinois.
Quand cette. p6nible situation prendra-t-elle fin ?
On ne saurait le dire pour le moment Plusieurs
-bandes de soldats rouges, compos6es chacune de
quelques milliers de soldats revoltis, parcourent le
Kiangsi, brilant les mandarinats,' ranconnant les
riches, tourturant les mandarins et les riches qui
refusent de payer les sommes exorbitantes qu'on
leur r6clame. A ces bandes organis6es, it faut ajouter

les communistes ou plut6t les brigands locaux, dont
les m6faits ne sont pas moins redoutables, surtout
pour les pauvres gens qui ne veulent pas les suivre.
La situation des autres vicariats du Kiangsi est h
peu pres la meme que celle de Kanchow. Comment
cette province, si tranquille et si prospere il y a dix
ans, en est-elle venue A pareil 6tat de misere ? Je n'ai
pas a le rechercher: jeme contente d'exposer les faits.
Vers le commencement du mois de mars, nous
apprenions que le. g6neral King Han Ting, caserne
avec deux r6giments au dela des frontieres du FouKien, dans la region jadis evangelisie par les Dominicains allemands, venait d'appeler aupres de lui les
6
quatre regiments qui, depuis six ou huit mois, prot geaient Kanchow; et cela au moment oi les bandes
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de rouges de Tchou-Tee et consorts, repoussees devant
Kinan, remontaient vers Kanchow. Comment expliquer
cette 6vacuationcomplete d'un pays contenant quate
millions d'individus et une quarantaine d'6trangers?
Deja trois regiments 6taient en marche pour la frontiere du Fou-Kien. Le bon Dieu toucha le coeur du
colonel du 4* rgiment; ce brave homme, de l'ancienne
&cole des rares officiers non form6s par Borodine,
consentit a attendre, deux jours, un contre-ordre de
Nanking. Grice a l'appui des consuls de Hankow,

arrivait, le troisieme jour, au colonel l'ordre de rester
pour defendre la ville, et an general King celui de
venir occuper Kanchow avec toutes ses troupes.
Deux jours apres, arrivaient devant les murs de la
ville, qu'ils croyaient 6vacuee, les rouges de TchouTee. Aprbs un essai de prise d'assaut de la ville,
repouss6 avec fortes pertes pour les assaillants, au
bout de cinq jours les rouges levaient le siege de
Kanchow, pour aller visiter les villes des environs. Les
regiments, de retour des confins du Fou-Kien, tiennent
ces brigands a peu de distance, mais ils ne sont pas
en force pour les disperser; du reste, ils semblent
d'accord avec eux pour ne pas trop les gener. Le
lieutenant du general King, en revenant du Fou-Kien,
a 6t6 tue par un de ses regiments r6voltes, qui est
parti avec la caisse. Voil. bient6t deux mois que nous
attendons le g6n6ral King, qui, lorsqu'il donna l'ordre
a ses troupes de se replier sur le Fou-Kien, se trouvait
a la conference des g6n6raux & Nanking. Nous esp&rons que sa pr6sence r6tablira au moins I'union entre
les chefs militaires, dont la desunion ne profite pas peu
aux communistes.
I1y a peu d'espoir que le general King, s'il ne
recoit pas de renforts, puisse faire autre chose que de
prot6ger la ville de Kanchow et les environs contre
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les incursions des rouges et des bandits locaux. Pour
ditruire ces brigands, il faudrait plusieurs armies
venant de plusieurs endroits, c'est- -dire des provinces
voisines; le systeme, employ6 depuis pres de deux ans,
de pousser les bandes rouges dans les provinces voisines ne peut aboutir a rien de serieux.
II est cependant tres urgent que le gouvernement
prenne les mesures n6cessaires pour venir a bout de
ces bandits, dont le nombre augmente chaque jour par
le fait de I'inertie du gouvernement central; leur
audace devient de plus en plus grande ; un fait comme
I'assassinat de Mgr Versiglia et de son compagnon
n'ett pas ete possible il y a deux ou trois ans.
Telle est la situation actuelle de notre chere Mission;
je profite de cette occasion pour recommander a votre
fervente pribre un chacun de ses membres et en particulier votre tout d6vou6 serviteur.
P.

DUMOND,

vic. apost.

INDO-CHINE
Lettre de Saur SEMPg, Fille de la Chariti
a M. LE SUPERIEUR GENERAL

Giadinh, pres Saigon,

25

mai 1930.

MON TRtS HONORt PtRE,
Votre binidiction,s'il vous plait!
Apres s'etre associ6es a la double famille pour fter
le ven6re jubilaire, vos filles de Cochinchine se font
un devoir bien doux de se r6jouir de la distinction
dont leur Tres Honor6 Pere vient d'etre l'objet, tout
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en se plaisant & en rapporter la gloire a no're saint
Fondateur, pour rester dans I'esprit de la communauti.
Apres un mois de vives inquietudes, mon Tr-s IIonori
Pere, la petite famille commence recouvrer le calme.
Les santos s'ameliorent pea & peu et il ne sera pas
n6cessaire d'en venir aux solutions radicales emises
par la Facult6 et les autorit6s.
Le bon Maitre a voulu mettre notre confiance i
1'-preuve, mon Tres Honor6 Pere; ses oeuvres s'edifient sur la croix et nous ne voulons pas nous decourager.
Ma compagne, si fatigune, depuis un mois, par la
dysenterie, al'air de faire une rechute et je crains que
son r6tablissement ne soit long. Je la remplace done
dans son office. Grace a Dieu, nos m6decins sont tris
bienveillants et le personnel montre de la bonne
volont6. Mais nous nous sommestrouv6es bien seules,
mon Tres Honor6 Pire, en cette douloureuse periode
ob personne ne s'est guere inqui6td de nous.
Monseigneur parlait de faire transporter ma compagne a la clinique des Sceurs de Saint-Paul, ce qui
eutit& la derniere des ressources.
Tout est bien qui finit bien et notre Mere Immaculee
a bien voulu se montrer notre gardienne une fois
de plus.
Je termine, mon Tres Honor6 Pere, en sollicitant
votre autorisation pour etablir dans la paroisse l'association des Enfants de Marie. Le Pere annamite y est
tout dispos6 et nous serions heureuses, encette annie
du centenaire, d'offrir ce bouquet a notre Mere Immaculee, que nous nous proposons de f&ter aussi solennellement que possible.
Giadinh deviendra d6sormais le lieu de pilerinage
a la Vierge de la MWdaille Miraculeuse.
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Mgr Dumortier a bien voulu publier dans la Semaine
ieligieuse une traduction des apparitions, que je me
propose de faire 6diter pour la propagande en vue de
preparer nos fetes.
Sa Grandeurs'embarque dans quinze jours pour la
France, avec l'intention, mon Tres Honor6 Pere,
d'aller vous porter des nouvelles de la petite Mission,
dont le bon M. Moulis et la chore soeur Charles ont
d&ja dd vous entretenir.
Nous en confions le d6veloppement a notre Immacul6e Mere en cette annbe de particulibres benedictions, et sommes heureuses, mon Tres Honor6 Pere,
d'avoir 6t6 choisies pour nous d6penser si compltement au service de tant de pauvres ames.
Toute la petite famille vous renouvelle son filial
attachement et j'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6
Pere, votre tres humble et tres ob6issante flle.
Soeur SEMPE
i. f. d. I. c. s. d. p. m.

AMERIQUE
COLOMBIE

Leltre de Seua

DESPLATS, Fille de la Chariti,

a M. LE SUPERIEUR GENERAL
Ecole Saint- mile d'Arauca, 6 mai

1930.

MON TRtS HONORE PtRE,

Votre binidiction, s'il vous plait!
Par la circulaire des vceux, envoyee par notre Tres

Honoree Mere et revue fin avril,nous avons su que le
22 de ce mois sera une date bien chere Avotre cceur.
La peine que je ressens, pour toutes les fetes, de penser que ma lettre et mes voeux arriveront Aune 6poque
si loin de la fete fait que, pour 1'ordinaire, I'ennui
me prend et je n'6cris pas. Mais cette fois-ci, je ne
resiste pas au plaisir que nous 6prouvons toutes A vous
dire combien nous nous r6jouissons et combien nous
allons redoubler nos prieres pour vous, mon Tres
Honore Pere, que nous venerons et chtrissons toutes
ici, comme un Pere en qui nous mettons toute notre
confiance, parce que nous savons (et je le rephte souvent a mes chores compagnes) que, pros de saint Vincent et de notre Mere du ciel, vous avez un souvenir
particulier pour celles de vos filles qui vivent plus
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iloign6es de vous, travaillent et luttent contre toutes
sortes de difficult6s pour faire aimer le bon Dieu
comme vous d6sirez que tous l'aiment.
Nous ne verrons pas les belles fetes de cette annie
de graces,et quand nous lirons ici .quelques d6tails
relatifs a ces fetes,tout sera passe; il ne restera que le
souvenir et les graces que Marie Immaculee r6pandra
sur toutes les Filles de la Charit6 du monde entier.
Dites a cette bonne Mere de ne pas oublier vos filles
de Saint-tmile d'Arauca, de nous donner beaucoup
d'imes a conduire A son divin Fils et de fortifier mes
compagnes, pour qu'elles remplissent, comme elles le
font jusqu', present, sans d6faillir et avec joie, les
devoirs que leur impose notre sainte vocation dans ce
recoin de terre si'isol6. Mais enfin, nous avons notre
bon J6sus dans son tabernacle, et les Peres ne nous
laissent manquer de rien, quant au spirituel.
En ce moment, il y a un changement. M. Martinez
va a Tame, et le bon M. Calas vient le remplacer ici.
Nous I'attendons samedi.
Beaucoup de nos soeurs Colombiennes se sent embarqu6es pour notre chbre France. Qu'elles vont jouir,
et ouvrir les yeux... grands... comment ? Je ne les ai
pas vues avant de partir; nous sommes si loin d'elles!
Si vous les remarquez dans les groupes, saluez-les pour
moi. Pauvres petites! qu'elles jouissent, gitez-les
un peu.
La rentree de classe est tres bonne. Deux cents
externes, quarante internes, quelques visites aux
malades quand il se peut, association des Enfants de
Marie, une petite congr6gation [de Sainte-Th6erse
pour les Missions, etc. Pendant la Semaine sainte,
Mgr Potier est venu faire les offices. I1 est rest6 huit
-jours, et bien vite il est reparti, car les pluies annon<ant 1'hiverse faisaient fortes. Les superieursviennent
30
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un, lois et ne reviennent plus. Peut-etre aurons-nousta
jo:e supreme de voir, I'annce prochaine, notre sceur
Levadoux. On dit qu'elle va mieux. Nous avons tant
pric et offert tant de sacrifices pout cela ! O men Pere,
me pardonnerez-vous de vous faire perdre ainsi le temps?
Envoyez-nous une grande benediction et croyez-moi,
en Jesus et Marie Immacul&e, votre tres humble et tres
obeissante fille.
Soeur DESPLATS
i. f. d. 1. c. s. d p.m.

MES PREMItRES TOURNEES EN COLOMBIE
[Journal de Soaur Levadoux (Suite)]

15 Juillet 1929. - Parties -de Buenaventura, r6confortees par la sainte communion, dont nous etions pnvees depuis Patiama, nous prenons le train, a six heures
du matin, en compagnie de la sceur Visitatrice, de
son Assistante et de ma sceur Savoye, qui nous attendaient au port depuis trois jours et 6taient venues nous
recevoir a bord. Le temps 6tait couvert; tout a coup une
pluie copieuse vient nous rafraichir pendant que nous
tra\ersons ]e grand pont jet6 sur un bras de mer pour
relier 'ile de Buenaventura a la Colombie; nous continuons a mon er A trav rs ces paysages toujours grandiose; et imnosants des Cordilleres. La bonne petite
soeur Girault ne se lasse pas de contempler ce parcours,
tout nouveau pour elle.
A Couze heures trente, le train entre en gare de Cali.
La bonne sceur Economne, avec de nombreuses sceurs de
toutes les maisons, se precipite pour nous recevoirLe bon M. Bret, visiteur, ses deux confreres, M. Rui.
et M. Bozec, sont la aussi. A la hate, nous saluons tout
le monde, nous reservant de donner des nouvelles de nos
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v6eres Suprieurs dans une entrevue plus opportune.
Une auto nous enleve; en un clin d'oeil, nous arrivons a
la Maiscn Centrale. Tout le personnel, mobilis6 dans la
cour, no'is attend dans un Lrofond silence. Des que ,la
porte s'ouvre, toutes les physionomies, radieuses, laissent
deviner Ia jo:e intime qui inonde tous les cceurs. Un
beau et respectueux plongeon fut le premier s.alut. Nois
traversons une double hale de blanches cornettes et de
petits bonnets du S6minaire pour nous rendre a la char
pelle, oi, au chant du Magnificat, nous remercions le
bon Dieu et notre bienfaisante Etoile dcs gxices recues
pendant notre longue traversee.
11 tardait 4 nos soeurs de pouvoir donner libre cours
aux sentiments de douce all6gresse qui les animaient et
de les traduire enfin dans un laugage tout 6nu d'abord.
puis ple.n de confiance et d'abandon, dans ce prenmier
salut, qui r6unit, dans la salle de Cominuiuaut de la
Maisnc Centrale, les nombheuses sceurs venues pour la
circonstance.
Le texte des derniers t6lgrammes recus, exprimant
le paternel et bienveillant salut de nos v6n6ris superieurspour leurs cheres Filles de Colombi4e fut la r6ponse h
ce premier discours de bienvenue. A trois heures, c'est
le Swminaire qui nous invite. Dans ce petit sanctuaire
de aecueillement et de silence, nous rappelant celui de
Paris, les vingt-cinq petits bonnets, ne voulant pas etre
inferieurs en gratitude . leurs sceurs ainees, nous font
entendre, avec leurs chants pieux, soigneusement pr6pares, un expressif salut de circonstance. Dans ee sejour
de paix, qui fait revivre en nous les saintes impressions
et la douce atmosphbre de nos premiers debuts dans la
saint! milice de la Charit, .les heures s'coulent suavement; mais leur rapidite, nous riveillant de ce r&ve
enchanteur, nous fait prendre aimab'ement cong6 de no,
int(ressan'es benjamines pour faire quelques visites de
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convenance. Ainsi se termine notre premier apr&s diner
d'arrivie.
Le z6. - Notre-Dame du Mont-Carmel. Messe d'action de graces. La recon-aissance attire c'e nouveaux
bienfaits; c'est afin de les attirer sur notre nouveau
charrp d'action que ncus e'evons ros pli&res vers le ciel,
inaugurant notre mission sous les aus ic:s de NotreDame. A huit heures, les soixante-quinze orphelines de
la Maison Centrale nous invitent i passer prbs d'elles un
delicieux moment; un discours, fort bien prepare, nous
montre qu'elles \eulent prendre part a la joie de leurs
Lonnes maitreswes et contribuer, dans la mesure du possible, par la ferveur de leurs prires et de leurs sacrifices, au bon succes de notre mission, qui parait les int&resser. Leurs bornes dispos.tions sont recmpenses,
car !aseanze se termine par une copieuse distribution de
bonbons, de chapelets, de medailles.
Ensuite, c'est une de16gation du Conseil des Enfants
de Marie qui se pr6sente. Ces jeunes filles, pieuses,
d6vouees, ai rant leur association, se preparent c'e tout
leur caour aux belles fetes du centena re. Nous 6changeons des id6es et formons des projets, pleins, pour
el'es, de douce esperance.
Dans 1'aprbs-midi, rous allons rendre la visite a nos
dignes missionnaires et recevoir la benediction de Sa
Grandeur Mgr I'Evique de Cali.
Le 17 au matin, nous nous disposons a nous mettre
s&reusment h l'ouvrage; nous consultons auparavant,
chez la bonne soeur Visitatrice, la carte glographique
des maisons de Colombie et ensemble nous faiscns i'itineraire d'une pre!i(re tournee de voyages, suivant les
temps, les circonstances des maisons; nous examinons
surtout les moyens de communication pour faire beaucoup de t-ra\ ail en peu de temps, afin que chaque maison
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L&nefic e largiment de la grace de la visite. A deux
heureb ct demie, au mroment de sortir, noas sommes retenues par les membres du Conseil des Dames de l1 Charite, personnei tres dignes et recomwandables. La Prnsiden e nous parle avec beaccoup d'intr&t d? n3tre
chere chapelle de la Maison-Mere, de leurs oeuvre..
R6 2 cndant a l'invitation de la bonne soeur Asiis ante,
nous nous rendons ensuite a 1'h6pital, ou nous sommes
accueillie; par les sceurs avcc des dimonstrations de
joie d'autant plus grandes qu'elles avaient d6sir6 depuis
plus longtemps la visite. Apres un txpressif salut, la
bonne sceur Ass'stante nous prie de retarder jusqu'au
22 no're d6p3rt, Four assister a It fete d: no re saint
Fondateur qui doit avoir lieu chez die le 21. Pour faire
plaisir a tout le monde, nous acceptons volontiers. De
IA, nous aliens saluer nos sceurs de 1'Asile des mendiants.
Le z8, apres une impor ante s4ance de Cons:il dans
la mati:6e, notre soir6e se passe en visites aux autorites:
gouverneur, m6decins, administrateurs, consuls, etc.,
en comFagnie de la bonne .ceur Laborie, et nous trouvons encore le temps d'aller saluer nos chores soeurs
malades de la maison Sainte Ros». II est bien juste que
ncus pFrve :ions d'honneur ces respectables ainkes de la
famill-, affligbes par l'infirmit4 de 1'Age ou la sauffrance Fr6matur6-, et que nous leur apportions, avec
le maternel int6r&t de Notre Tres Honoree More, le mot
du cceur qui console, rejouit et calme to ites les douleurs.
Le 19. - Grand jour de f&e au ciel et sur la terre
p:ur nos deux familkls dispersies sur tous les points du
globe. Premiere messe a cinq heures un quart. Nous
unissons nos prieres a celles d- nos heureuses sceurs de
Paris pour nos v6neres Sup4rieurs. Tcus les cceurs
vibrent a l'unisson. Le chceur des chanteuses nous fait
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entendre ses accents embras.s d'amour pour le P&e
des pauvres et des orphelins. A sept heures, une messe
solennelle nous r6unit de nouveaw. a la chapelle. M. Ruiz,
missionnaire, nous idifie, pendant trois quarts d'heure,
par un panrgyrique aussi fervent que persuasif, tel
qu'un bon fils peut parler d'un tel pere. Cette jounre,
consacr6e a la Maison Centrale, se passe le ceur en f&te.
A trois he.res, apres la. solnnelle b6nidicticn du saint
Sacrement, le respectable Pere Directeur nous invite a
visiter les fondations de 1'agrandissement de la chapelle, et ensemble nous y d6posons des mkdailles miraceleuses, afin que notre divine Mire benisse et prenne
possession de ce sanctuaire qu'on lui destine. Notre
bonne sceur Visitatrice avance d'une demi-heure les
exercices du soir, pour nous faire assister i une representation donn-e par les orFhelines. De six a huit, elks
nous tiennent sous le charme de beaux chants, de rbles
bien rendus, b:en ap;ropr,6s, nous montrant Esther
devant Assu6rus. Les cos umes du temps rehaussaient
les p-rsonnages. La simpIicit-, la discipline et la bonne
tenue des orphelines, qui assistent avec nous, pendant
deux heures, a cette retite fte, nous montrent Itur
bonne formation.
Le 2o.' -

A six heures et demie du matin, la bonne

soeur Visitatrice nous quitte pour se rendre a Cartago,
oiA commence la retraite annuelle. La matinee se passe,
Four nous, a Ia Maison Centrale. A trois heures et demie,
ma sceur Ass;stante vient nous. chercher, elle nous
reserve une surprise! En arrivant a l'h6pital, nous y'
trcuvons Ics trois soeurs s-rvantes de Palmira, verues
pour nous souhaitte la bienvenue et assister avec nous
a la fete du lendemain.
Comme premieres vepres, ncus passons une dliciense
r&r6ation, car toutes nos sours sont avides d'entendre
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parler de no.re chere Corrmunaute, de i.oS vinri&s Sup&ricurs. Toutes les fetes ont une octave; pour les enfants
de saint Vincent, celle de leur saint Fondateur ne saurait passer inaperque; elle se celcbre cn Colombie aussi
solenncilement que possible.
Le 21, toutes les cloches de l'h6pital sont en mouvenent, c'est l'ann:nce d'l'ne grande fete. Tous les fideles
accourent pour chanter, avec nos cheres sceurs, les
louanges de saint Vincent, Pare des nombreux pauvres
qui trouvent dans cet asile un reinmde a tous lears
maux. A cinq heures un quart, premiere messe, c6l6bree
par Sa Grandeur Mgr Perlaza, ex-ev&que de Cali;
puis dijeuner et courte felicitation a Sa Grandeur. A
sept heures, une messe soltnnelle, avcc diacre et sousdiacre, nous reunit ce nouveau. Un beau et intiressant
panegyrique du saint par M. Buitrago, missionnaire
lazariste, nous fait trouver trop courts les precieux instants pendant lesquels le pieux orateur tient tout son
auditoire sous le charme de sa parole chaude et persuasive. Nos sours de toutes les naisons de Cali assistent
a cette deuxieme messe; mais, a cause de leurs occupations, elles sont obligees de se retirer sans tarder; elles
le font avec peine; au diner, nous sommes cependant
une quarantaine.
Le soir, a six heures et demie, une manifestation inattendue de gratitude de la part drs prisonniers malades
nous appelle dans leur sal'e; n:us ncus tendons pre.
d'eux, accompagn6es des gardcs armes, qui ne les
quittent ni le jour ni la nuit; et quelle n'est pas nottr
surprise et notre emotion en entendant 1'un d'eux nous
declamer de son lit, avec les accents d'un cceur pen6tre
de reconnaissance pour les bons- traitements re;us a
l'hbpital, un discours de sa composition et empreint des
sentiments de la plus fine d6licatesse, qu'il est rare C
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trouver dans une personne de cette categorie; tant il est
vrai de dire qua I'amour et la reconnais-ance transfornient les ames. Nous lear faisons passer en 6change
un d6ei:i.ux momen , en repondant A leur discL.urs par
des paroles de consolation et d'esperance, compatissant
a leur t:iste sort Une distribution de m6dailles et de
bonbons fut le compliment et la conclusion de cette interessante r6union.
Le 22, depart pour Santander, qui inaugure notre
tourc6e. Le train nous empcrte a treize heures. Pendant
deux heures et demie, nous suivons, a travers de magnifiques pAturages entour6s de montagnes, la grande ligne
de Cali-Po-ayan. A quinze he--res et demie, heureus.
s rprise, nous trouvons A Timba la bonne sceur Henao
avec une come agne, venues a notre rencontre. Elles nous
aident a thanger de ligne et nous passons a celle de
Timbi-Santander, oi nous descendons, A sept heures et
demie, au son des instruments d'une soci6tW de musique
de sport; c'est a reine si nfus pouvons nous cuvrir un
pass-ge jusqu'. 1'auto, qui vole a la naison de nos
sceurs, peu 6loign6e de la gare. La, malgr6 1'exiguitR
de la chapelle, quelques enfants se reunissent et chantent
a gorge deployee un superbe Ave Maris Stella;
c'est tout
juste si la pauvre voite de la petite chapelle ne s'est pas
effondree sur nos t6tes.
Apres avoir salu6 la petite famille, nous visitons les
quelques appartemen's de nos seurs, qui nous rappellent
ceux de Nazareth, oih la plus grande pauvret6 est en
honneur. C'est une pelit. m'ison 'e lo'age faite pour
un petit et pauvre menage plus que pour une communaut6. En outre, elle tombe en ruines et est 6loign 6e de
plus de cent mktres de l'&ole, ce qui est une source d'inconv6nients pour nos soeurs, dont le moindre est la perte
de temps en allkes et venues.
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L'&cole, divisde en six classes, qui contiennent environ
dcux cent vingt enfants, r monte h 1902. La maison et
I'oeuvre c':endcnt de la municipalite.
La ville de Santander, capitale du dCpartement, presente l'aspect d'un grand v llage aux n:aisons basses et
obscures. En plus du petit oratoire de nos sceurs, il y a
une chapelle et une vaste eglise pour les fideles, devant
laquelle s'6tendent une grande place et un beau jardin
public. La ville est importante, puisqu'elle compte se;ze
mille habitants. Elle s'appelait jadis Quilichao, a cause
des Indiens Quilichaos qui la peuplaient Ce nom indien
signille :
Terre de l'or ,. Elle est situde a 45 kilometres de Cali, 180 kilometres de Buenaventura et se
trouve a i 185 metres d'altitude. Son climat est chaud:
on y cultive du cacao, du riz, du caf&, de la canne 3
sucre; ses abondants et grands pAturages sont arroses
par le Cauca.
C'est le point terminus d'un' des ramifications du
train du Pacifique; de plus, une belle route lui permet
de communiquer ave: les autres cantons et villages par
le moyen d'automobiles.
Le 24, la bonne sceur Paz et une compagne viennent
nous chercher; a onze heures, nous quittons nos sceurs de
Santander pour passer h Caloto, a une demi-hcure de
distance. Cette petite ville est la patrie de Camilo
Torres. Sa population est de neuf mille habitants.
23 degr6s de temp6rature habituellement; comme altitude, 1oSo metres au-dessus de la mer. 23 lieues la
separent de Popayan; de.x rivieres l'entcurent : Palo
la Grande et Palo la Petite, qui se changent en torrents
a la saison des pluies; memes produits qu't Santander;
des champs de tabac immnenses s6parent les deux villes.
Vis-t-vis 1'ecole, un petit h6pital annex6 a 1'6tablissement et encore inachev6, plus ou moins rempli suivant
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les epoques. Les classes, fondees en I894, recoivent
deux cent trente enfants, divises en six degris; i1 y a,
en plus, douze orphelines.
La visite, termine le 26 au soir, nous laisse scus la
bonne impression du devouerment et de la piet6 de nos
soeurs. Nous repartons pour Santander, en compagnie
de la bonne soeur Paz, qui se fait avec plaisir notre
cicerone jusqu'au Zarzal.
Le 27, au matin, nous prenons la direction de Cartago, oif nos sceurs qui font la retraite rclament une
petite visite. Notre train arrive i Cali A midi : le changement de ligne no nous permet pas de sortir de la gare
pour aller prendre une legere r6fection; mais, 6
agreable surprise! nos bonies sceurs Visitatrice, Assistante, Fconome sont li avec des provisions de bouche.
Vite, elles dressent la table sur nos genoux; rien ne
manque, et nous faisons un excellent diner dans le train,
sans nous inqui6ter des allants et venants; et c'est dans
cette attitu-e int6ressante que nous saluons Mgr Larquere, qui fait route avec nous jusqu'. Buga. Le train
part h une heure, s'arr&te successivement a Palmira, a
Buga, oiu nos soeurs sont A la gare pour nous saluer au
passage, a Bugalagrande, La Paila, Zarzal. La, nous
devons nous separer de la bonne sceur Paz; en 6change,
nos chires sceurs Pat no et Meyer se joignent a nous,
avec une compagne, pour continuer la route jusqu'a Cartago. Nous arrivons le soir, a 5 h. 1/2, couvertes de
poussiere; nous secouons non seulemnent celle de nos
pieds, mais surtout celle de nos cornettes et habits, pour
nous presenter au logis. Nos soeurs de la retraite, en
grand silence, nous attendent, rangbes dans la cour
d'entr&e. Notra salut fut de prime abord aussi silencieux que le leur, nous r6servant pour une entrevue plus
intime. A 7 heures, nous nous rendons k la salle de
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retraite pour porter a nos iýxurs le -bon mot de nos ven6ris Sup6rieurs. Toute. les retraitantes icoutent avec une
avidit6 sans egale.
Le 28, depart pour Roldanillo. L'auto qui nous
emmene est digne d'un musee d'antiquit6s; nous nous
denmandons, lorsqu'il s'ebrande au bruit de vieills ferrailles, si nous arriverons saines a destination. Notre
chauffeur pense diff6remment et s'elance a toute vitesse;
heureusement qu'il est prudent aux nombreux tournants
de la ioute 6troite, coupant ]a n o.tagne, a certains
endroits, d'une facon si brusque qu'une rencontre produirait un choc inevitable. Cette vitesse sans mesure est
une habitude en Colombie, car nous rencontrons sur la
route deux autos entierement brllks, n'ayant qu'une
Tai- le carcisse de fer, de bonnes marques, au dire de
notre conducteur. Nous arrivons un peu avant 6 heures,
bien impressionn6e3 par la bonne apparence de la maiscn. La chore soeur Meyer et ses bonnes ccmpagnes nous
font les honneurs de leur petite maison d'6cole.
Le 29, au matin, nous sommes solennellement revues
par une messe de Requiem, chant6e a toute vitesse. La
maison est situ6e tout h l'extr6mite de la ville, au pied
iniite de la Cordiekre,; elle.a ,i
& fond6e en 191o pour
a. tre domaine *dela cure.
une 6cole de filles t continuI
Elle est divisde en tros classes pr maires et une superitue. L'aisoziation des Enfants de Marie y est prospere,; u petit groupe vi:nt n-us sa'uer aimablement.
L'association de J'Enfant-Jesus est 6tablie dans les
petites classes. Roldanillo est une petite ville de dix
iaille habitants entre Bolivar, la Union et Versalles,
fondie cn 16oo par quelq-es habitants de Buga, sur la
viert
icui son nom. Deux
o, r'oi
riiere du Polrdeak
jours et demi, *passis cher nos cheres soeurs, leur
paraissent un reve; il faut cependant soiger k se ieparer.
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Le 3o, nutre bonne soeur Angel vient nous chercher
cn auto pour nous conduire chez elle a Bolivar, a I h. I/2
seulemedt, sur une route n-agnifique au bord du Caeca.
Le temps est superbe; le bon Dieu temppre, un instant,
les areeurs d'un soleil b.flant d'apres-diner. Un petit
incident nous arrete : une vache ent6t6e se met devant
1'auto et malgr' le bruit de la c.rne r.ste la, nous barrant le passage; le chauffeur lui fait sentir un peu sa
mach ne pur l'obliger a se retirer. A notre arrivee, la
petite maison de nos soeurs est promptement viwitee;
trois pieces au rez-de-chauss6e: voila tout. Le puits, avec
son fetit toit au milieu du jardin, nous rappelle les maisonnettes de Jud6e. Nous sommes 6difi6es et surprises
de constater comme nos sreurs se contentent de peu, tant
pour elles que pa~r kurs classes; c'est a peine si dies out
le necessaire comme meables; elles sont obliges de transFor:er leurs pauvie3 chais:s depaillEes d'un office 1
I'autre. La, nous apprenons i faire de belles armoires
avec nos c-i ses d± l'6cono-rat, en les mettant verticalement. De plus, l'emplacement des classes laisse bien
a dsirer A cause de l1'tr~itesse de la cour de recr6ation
Les enfants, oi elles ne trouvent pas assez de place pour
jouer.
Nos sceurs sont cependant tres heureuses de se sacrifer pour les pauvres (t accept nt de bcn coeur toute;
ces rrivations. Une seule leur semble dure, celle de la
sainte mes-e, dont elles sont priv6es souvent, A cause de
l'hcure tardive oj elle est c6l6br6e et des absences fr&q.en'es du cure, qui a plusieurs paroisses a sa charge.
Cette maison d'6cole d6pend de la municipalit6; elle
est fond6e depuis seize ans, regoit, dans les quatre
classes, cent quatre-vingts enfants, a une association de
cinquante Enfants de Marie. Les Dames de la Charite,
au nombre de quarante, font r6gulierement la visite des
pauires a domicile.
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Avant de nous retirer, nous allons salucr notre divin
Maitre en son 6glise de Bolivar, tres rapprochbe de la
mai on de nos sceurs. En y p6n6-ran', nous sommes
agreablemen; surpris s de la proprete, des peintures et
des statues. Tout y respire un grand sentiment de respect a la Majest6 divine. Comme la paroisse est sous le
vocable de sainte Anne, sur le maitre-autei se trouve unc
nmagnifique statue de cette grande sainte, que nous avons
prize pour les oeuvres de cette parcisse.
Mais c'est le tour c'e Bugalagrande; la bonn- smur
Ccrdoba et un2 compagne viennent nous le rappeler; nos
sceurs veulent avoir le plai-ir de no:s accompagner,
nous partons aussi nombreuses qLe possible jusqu'i
Roldanillo; nous y faisons une halte de quelques minutes
et disons une deuxieme fois au revoir A cette chere petite
maison ct A nos sceurs de Bolivar pour continuer notre
voyage a Bugalagrande. La route que nous suivons est
magnifique, le soleil se couche en laissant au firmament
des teintes que nous ne nous lassons d'admirer; nous
traversons tour A tour de vastes pAturages, des forkts
vierges, voire meme un pont suspendu sur le Cauca, de
plus de too metres de long, malheureusemnent si 6troit
qu'(n ne pe.t s'y croiser. Un peu avant d'arriver a
Bugplagrand-, notre chauffeur, bon ingknieur frangais,
qui no-.s co duit dans son auto personnelle, nous fait
remarquer que nous sommes en face de Bolivar et que,
si 1'on traqait une route droite pour s'y rendre, la distance ne serait que de 7 kilombtres, au lieu des 60 que
nous venons de parcourir.
A 6 h. 1/2 du soir, nous p6n6trons dans le petit
B6thanie de Bugalagrande, oiu nous attendent avec
la maison. Quelle
impatience les deux soeurs rest6es
tranquillite, quel air de recueillement, de paix profonde
on y respire Nos quatre sceurs sont seules avec une
employee, car ce sont les vacances. Tout est simple

dans cette petite miaiseft; nos seeurs ont juste le
tncessaie : trois petites pieces asset e~ig•es, dans
lesquelles elies vivent plus heur-uses que dcans les plus
supeAbes palais. Cette fondation date d'une dizaiae
d'antes. La petite ville de Bugalagrande est tros calme,
trbs agrbable, son dimat, plut6t douK, de 24 1
25 degg6s; 4elle est sitate - I'ouedt du Cauca, qui 'arroe, et tomptet
uit tnille habitaits. Nous jouissons
dans cette petite thwison, ~i tout 'est jfnee t gai, depuis
la bonne sceur Cordoba, dix ans de vocation, jusqu'i sa
plus isnte xomwpagne, de qnu-ques mois sedeament de
vbcation.
Le O
aou5 atn matin, . peine -vons-neus ýces la iisite
qute no chres sorurs setrantes Ae Buga, s~ur Sambel t
sceur P'otiet, avec une compagne, sont lI pout nous
ermmener. Noi quatte soeurs de Dttalagratde pr6parent
en hate quelques ctomissions poor Buga, vile oi elies
s'appro'isionfinet, et vieineft, contetites, nous accompagner j*sque-li. Done divls6es ýis deax autos, n wis
rous 'dirigeons stnr Buga pat ute belle route departtttetitale, bcord6e -h et 'la dAe petites maisons convertes
tde chaume, comme la plupart dans ces pays, si pauvres,
si antihygidniques qu'on n'enl voudraft pas pour des
attimaux. Notts avons peine a penser que des families
chitfientres -iiverit li dedans.
Nous traversons Ta~lua, belle xiille de trewte-dinq mille
habita:nts'; fnos passons -devant tin magtii.fique collkge
de jeunes filles, tenu par des ~eligigetses francseraines.
D'est le 2 ao~it, fete "dela 'Portiotnule; nous descendons
STP'gfise 'BeT•ult,
'desservie par les Pres frarciscains,
pout y fairee un visite au Saint Sacrement. Aprbs mne
fet•'ehte priete at divir Prisomnier, nous jetons tzn coap
'tVeil stit le 8•ltor
mde
'l'&tie.Les stattes slrtott -attirent
notre attention et -ttritett ute particultýre mrentiom.

Vra:mnent I'artijte qui ks a eintet a fait prfuve de
gout! La Trbs Sainte Vierge cst re\ tue d'ume magnifque tunique d'cl rose voyant et d'un mant.au bleu
fonce. Le Sacr-Cceur de JYus parait ktre reveu de la
tun que de son {/ere nourricier, car ii est en violet, et
saint Jean Ils surpasse tous en beaute, car ii est en
jaune avec un ni•anieau roge. Les sentiments du discip • bien-aime n'ont pas
bien compris ou du moins
hti
out 6t6 f~cheusement interpr6tes, car I'expression des
ye-x et du visage est celle d'une personne cn fureur;
peut-ktre, dans la pensee de 1'artiste, est-il courroueC
<contre Jes juifs! On dirait qu'il veut avaler le genre
humain. Le che-iri de croix, avec les personages en
Telief, est de toute beauti, aiasi que les peintures des
bas-co6ts, dont un represente la mort de saint Joseph, et
I'autre la mise au s6pulcre d?Notre-Seigneur. Dans une
des chapelles laterales, nous saluons, en passant, la statae
de notre bienheureux P're.
A gauche, une graide porte lat6rate est ouverte; nous
nous approchons et voyons sur le mur, dans presque
toite la longueur d'un corridor intkrieur, une peinture
repr6sentant Moise frappant le rocher. Au premier plaa,
les Israelites se d6salttrent a cette source mysterieuse;
au dea.xiene plan, les chaimcaux, les droriadaires desceudmt charge6s de ke'r• cavaliers (figure de Ia s~,rce
d'eau vive oi chaque Tnatin rgous prenons les forces
xicessa res pow continuer notre route).
Apres cette eourte tape, nws egagnons ein haie notre
vNhicule. Tout j coup, Bo.is apercevoos as loin conRnme
wne :mromise anppe noise. Qu'y art-il? Norl s approchons
et voyons tine vritable nude de corbeaux qui s'acharonent

i divorer i bels dets le eadavre d'un pauvre qiad4rude. Ils font conscinciaseusImut lear oface, 4tant les

suls iagents asitaires charghs du nettoyage g,&iral,
A Io . 1/2, nols awri\vn$ an collbge de Buga, o0 nAws
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sommes cordialement accueillies par la bonne sceur Sambel et n's socurs des deux mnaisons rcunies, htureuses
d'avo r a Lur tour, avec la grace de la visite, dcs nou-

velles de nos v6nerbs Sup&rieurs. Cette maison, qui va
appartenir sous peu . la Communaut6, est vaste, bien
situee et, tout en ayant un seul corps de bitiment, se divise
en trois parties, avec, chacune, un petit jardin et une
cour. La premiere partie en entrant comprend les classes
libres, les salles d'6tude, de piano, dactylographie, les
parloirs, la communaute. Dans la deuxi'me partie se
trouve l'internat, de quarante a cinquante enfants, et
1'orphelinat, dortoirs d'enfants, ouvroir, lingerie, buanderie, cuisine. La troisitme partie, qui a une entr&e donnant sur une des ru:s principales, est riservee aux
classes, soutenues par la municipalit6; on y recoit aussi
de cent cinquante a cent soixante enfants pauvres. L'asscciation des Enfants de Marie compte cent cinq jeunes
filles, les Dames de la Charit- sont quatr-v ingt-dix,
dont quinze actives se d6vouent a la visite des pauvres

avec une sceur. La maison est une ruche silencieuse, car
les enfants sont en vacances. Dieu veuille nous minager plus lard l'opportunit6 de les voir en class-!
Le 5, a 8 h. 1/2 du matin, la bonne sceur Potier ne

manque pas de venir nous chercher. Nous sommes recues
chez elle tres joyeusement, au son de toutes les cloches,
petites et grandes; le carillon ctait tel qu'on avait peine
i s'entendre. L'h6pital est orn6 comme aux plus grands
jours de fete : a 1'ext6rieur, les drapeaux de Sa Saintet6, de la France, de la Colombie s'entrelacent et se
confondent; a l'interieur, des guirlandes multicolores
forment des arcs dans tous les corridors. Nous entrons
'dans la chapelle tout illumin&e. Un Magnificat bien prepare nous y retient quelques instants; puis nous saluons
nos cheres soeurs, dont la joie est peinte sur le visage;
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nous visitons nos chers maitres les pauvres dans leurs
salles respectives; ils ne sont que soixante-dix, car ii y a
des salles en r6paration.
Ce qui attire surtout notre attention, c'est la cuisine.
Un vaste appartement bien aere, tres clair, divise en
deux pieces; dans la premiere, au centre, se trouve un
grand foumeau Laroche de Paris, dernier modele, avec
une parfaite installation de tuyaux e: reservoirs pour
fcurnir 'eau bouillante et l'eiu froide partout. Quatre
belles tables de ciment comipletent I'aspect de propret6; des ouvertures tres grandes laissent pBnetrer I'air
abondamment; et une claire-voie, au-dessus du fourneau, augmente encore la lumiere. C'est la cuisine
moddle, unique en Colombie.
La deuxieme piece sert de depense. Le lavabo des
ustensiles de cuisine, avec eau chaude et froide, permet
un service dans les meilleures conditions. Ici nous
sommes agr6ablement surprises de rencontrer le premier
lour en fonte, de la memae n:arque que la cuisine, ainsi
qu'une boulangerie tres bien tenue. Les PP. Redemptoristes nous avaient, ce jour-la, invitees pour nous montrer le Christ miraculeux de Buga; nous ne pouvions
refuser cette aimable invitation.
Aprbs la visite de l'h6pital, nous nous rendons a
l'6glise ou I'on v6n&re ce Christ, dont l'histoire est miraculeuse. En 1850, vivait pres de Buga, qui n'6tait alors
qu'un petit village, une pauvre Indienne, blanchisseuse
de profession : depuis des annees, elle d6sirait un crucifix et s'6tait propose, a force d'&conomies, de s'en procurer un a Quito, oi il y avait des sculpteurs sur bois.
Pleine de son d6sir, chaque semaine, en recevant le prix
de son travail, elle mettait quelques centimes de c6te.
Elle reunit ainsi la somme de 70 reales (.quivalant a
35 francs de notre monnaie); contente, elle va porter
cet argent au cure de la paroisse pour le prier de faire
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venir le crucifix. Clhenun faisant, elle rencontre un Indien
de sa connaissance, pere de famille, que 1'on cýnduisait
en prison pour une dette de 70 reales, exactement la
soinme qu'elle avait en main.. Emue, la bonne Indienne
n'hesite pas un instant; elle met son tresor dans la main
du pauvre homme; celui-:i paie sa dette et rentre dans
sa famille en benissant Dieu et sa bienfaitrice, qui
reprend le chemin de sa cabane en songeant a recommencer ses &conomies. Cependant, Dieu, qui du ciel a dia
sourire a l'acte de chariti de la pauvre Indienne, saura
bien le lui rendre au centuple. En effet, peu de jours
apres, pendant qu'elle lavait a la riviere, tout occuple
de l'objet de ses desirs, elle voit fotter sur les eaux un
petit crucifix en bois. Elle n'en croit pas ses yeux; estce une illusion? Non! le crucifix vient jusqu'a elle. Elle
le saisit avec vn transport de joie indicible, le presse
sur son cceur, tout en se demandant d'oi il pouvait veoir.
Elle est la seule chritienne de ces rives. C'est un don
du ciel. Elle vole a sa chaumiere, plus heueuse que si
elle possýdait tous les tresors du monde. Immn diatement, elle l'enferme dans un petit coffret, jusqu'a ce
qu'elle puisse lui faire faire un pi6destal. Deux ou trois
jours se passent quand, pendant la nuit, la pauvre
fenune est &veillke par des coups venant du coffret. Elle
se leve, vole A son tresor! O meveille! le crucifix a
pris de plus grandes dimensions. Elle se croit I'objet
d'un rave! Elle doit se rendre a l'evidence, car le crucifix continue de grandir et atteint d6jý la taille d'un
enfant de sept ans. Aussitot elle fait part de ce qui se
passe a M. le cure et aux autorites du pays, qui se
rendent dans la pauvre cabane et se trouvent en face
d'un cracifix d'une dimension inconnue dans le pays.
Comment cette pauvre feiaoe s'est-clle procuri un tel
tr6sor? Elke est a peine connue dans le village! Avec
quel argent? Elle gagne avec peine son pain de chaque
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jour. Cependant, le crucifix est la! Tous se r6p6tent
qu'il y a la an prodige et pensent a faire des recherches;
mais Notre-Seigneur fait &elatersa puissance par des
miracies; ta •c*aunimee deietst un sanctuaire, les pblerinages se succedent et le crucifix est ven&r sous le nom
de Christ mirac~neux.
Apres la rr~rt de la pauwre Indienne, on projette
d'difier une chapelle sar I'emplacement de la mis6rable
cabane; mais le leuve est au pied de la pature demeure;
impossible de faire un 6difice en cet endroit, il faut
chercher un lien plus corvenable. Les antorites se
tetirerit, se demandant o~ ils doitvent construire.
Mais, la mnme nuit, sans aucun ph6nomene naturel, les
eatix 'A flew grossissent d'une maniere extraordinaire
et, guidces par une main invisible, 'dtournent iewar
cours et se creusent un autre lit a une distance consid•rable du premier. Comment ne -pasreconnaitre la volont
de Dieu, si clairznent manifeste!1 On construisit ha
chapelle a i'endroit de la cabane; on la noimna t'Ermi-

tme.
Les pelerins contirrent des'y rendre en fonvle. Cepenaant, comme la chapelle n'est pas gard6e, les visiteurs
ne se g•nent nullement potr difrgurer le Christ en'fe
oatrparrt paTr morcearx pour en emporter, e'haoun, quelqaes 'ragmerfts; -an point qu"en 1860 an envmavextraordinaire, del6goi par '&6tque de 'Ppayan -pour faire les
visites canoniques, surpris de voir le Christ en si maavais etat, donna aocdre de le r6duire een cendres. Mais,
6 miracle'? aussit~it la sentence pranoncee, le Christ
s-couvrit d'une sueur abondante et, grandissant jtnsqu'a la taille qu'il a anjourd'hui, il reprit un aspect plus
gracieux. Aussit6t le visiteur canonique rtracta sa sentence. La suetr contirtra encore pendant deux Joirs
autssi copieuse; tc qui -permit a une multitude de pTersonnes pieuses, non setilement 'dAtre rtCmorins, mais1de
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coton, pour la conserver pricieusement et s'en servir de
remede.
Le Frere Ridemptoriste qui nous accompagne nous
assure qu'on ignore de quelle matiere est ce Christ; personne jusqu'a pr6sent n'a pu s'en rendre compte. II a
ete rcpar6 une fois aux genoux. Un jour, le P. Supirieur trouve que la tkte a besoin de peinture et donne
ordre au Frere de la retoucher. Le Frere se met de suite
<n mesure d'ob6ir et s'approche du Christ avec ses pmceaux; mais, au moment oir il touche la tkt-, il est pris
d'un tremblement tel que le Superieur et lui renoncent a
leur projet.
Avec quelle d6votion, melIe d'une sainte 6motion,
nous no s sommes ag-nouillkes et avons bais6 pieusement les pieds de ce Christ mir culeux, lui recommandant toutes nos intentions et surtout celles de nos v6n6ris Sup6rieurs! L'eglise ou basilique erigee en son honneur par les soins des PP. R6demptoristes est une merveille de propret6, de goit, de sculptures; la disposition
des lumieres, les statues, rien ne laisse a d6siZer. Nous
saluons notre bienheureux Pere sur le vitrail qui fait
pendant a saint Francois de Sales. Les autels, sculptis,
<ea bo s de c&dre, sont des chefs-d'oeuvre d'art; on sent
que la main habile qui les a travailles a ete inspirie par
la piet6. Nous admirons aussi les sculptures des portes;
celles de la porte d'entr6e repr6sentent tous les instruments de la Passion, le voile de sainte V&ronique, la
tunique sans couture de Notre-Seigneur, voire meme le
coq de saint Pierre.
Mais revenons i notre h6pital de Buga, fondi en 1891.
II est tres bien situ6, hors les murs, recoit, des deux
c6tes, l'air pur de la Cordillkre. Sans architecture,
n'ayant qu'un rez-de-chauss6e, il est tres commode, car
toujours les salles sont reli6es par des corridors en
ciment.
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Le 7, a 8 h. 1/2, press6es jar les deux sueurs servantes
de Cerrito, x.ous faisons nos adieux pour nous rendre en
caravane a cette ville. Nous traversons le grand et magnifique pont du Guaitara et prenons la route d6partementale, que nous suivons a peu pres pendant une
heure. Cette route plate est bordee par de grands piturages, d'immenses champs de riz, de canne a sucre;
nous passons devant de vraies petites boutiques de colporteurs, dont les noms pompeux de Costa-Rica, NewYork, Bon-March6, excitent en nous une douce et
franche hilarit. Nous arrivons vers dix heures et admirons cette grande maison d'6cole, situ&e entre les montapnes; mais la chaleur y est suffocante; pas un brin
d'air; nos seurs font un bon purgatoire sous ce beau
skhil de feu.
En plus de l'imareuble, il y a de; jardins d'agrement, des potagers, beaucoup d'arbres fruit.ers, voire
m&me quelque peu de vigne et un grand terrain, ce qui
fait qu'on se croirait en pleine campagne. Cette propriet6 a &t6 donn6e a la Communaut6, en 1903, par un
saint pretre, M. Campo. Par une coincidence permise
par la divine Providence, nous assistons, le 8 au matin,
a la messe de la paroisse, qui 6tait un service solennel
pour 1'ame de cet ecclesiastique. Nous demandons i
Dieu de r6compenser sa grande charit6 en lui donnant
le lieu de rafraichissement, de lumiere et de paix.
NoJs visitons les quatre classes, oil ns sceurs r6unissent deux*cent quatre-vingts enfants. La aussi, les
enfants sont en vacances; nous sommes salu6es par quelques orphelins de la maison centrale de Cali, qui s'y
trouvent en villegiature. A l'ceuvre des 6coles s'ajoute la
visite des pauvres.
Le soir, nous faisons nos adieux a la petite famille
pour nous rendre a l'h6pital de la meme ville, oh la
bonne sceur Gutierrez nous attend avec ses compagnes,
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loin des baits du ino.de, en face da cimetere. Vraiment la situation de i'h6pitai se prte aux seieases
m&ditations et les pauvres malades qui succorbent i
leurs maux ne sont pas lom de lear dermiere deneure,
car plasicArs n'y viennent que pour terminer lear vie de
souffrance ici-bas.
La manibre dent on enterre ces maalhenreux est vraiment pitoyable : de larges feuilles de bananier, arbre si
commun dans ce pays, lear servent de linceul. Apres
les avoir enveloppEs dans ce suaire veg6tal et garrottis,
on les porte sur an simple planche et on les jette ainsi
en terre sans cercueil. En gineral, on ne trouve pas,
dans ces regions encore a dami civ.his6es, le culte ees
morts et ce respect inn6 chez l'Europeen. Dans beaucoup de villages et mkme dans certaines villes, ce sont
les prisonniers qui portent les morts en terre sur leas
6paules, les bras du pauve d6funt pendant de; deax
c6ts, presque toujours au milieu des blasphemes psef6res par ces malheureux, 'accompagn6s pourtant de
deux gardes. C'est la tout le cortege fun•bre et les suffrages qui accomnpagment ces pauvres ames. C'est on
spectacle navrant. Dans les h6pitanx, nos soeurs tAchent
d'inculquer les principes de foi et de respect qui doivent
animer tout chrtien pour la depouille mortelle de cexr
qui s'endormerit d-ans le sein -de t'lglise catholique.
Nos seurs de lh6pital font aassi la visite des paavres
malades a domicile, car, itant les seuls m~decins de ia
ville, on les consulte comme des oracles; ce qui lear
donne l'occasion de faire an bien immense.
A Palmira, grande impatience .pour savoi h qadlle
heure on pourra venir nous chercher; on -ne se lasse pas
d'appeler an tlephone; nous lear diso•s donc qu'h
3 heares 'ous se~ons a leur disposition. Mais leur desir
est si grand qu' a 2 heares les deux sceurs servantes, sour
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Llorente et sceur Mosquera, sont la avec le President de
1'administration, qui ne veut pas attendre pour pr6senter
ses hommages i la Communaut:.
A 3 h. 1/2, nous partons de Cerrito, bien accompagn6es, et continuons de traverser les inmmenses plaines
du Valle, que nous admirons de loin et en courant, car
le temps presse. Ici c'est une fabrique de sucre, plus loin
une de tabac. A 4 h. 1/2, nous ktions chez nos seurs de
l'6cole Saint-Vincent, oh soeurs et orphelines nous saluent joyeusement; puis la bonne sceur Mosquera nous
fait les honneurs de sa maison, qu'elle mettrait sur un
bon pied, si la municipalitk lui laissait toute libert6 pour
cela. Nous admirons, entre autres plantes du jardin, un
arbre magnifique qui n'a que des fleurs d'un beau violet
et pas de feuille; on le nomme ( Guaranday ,,.
La maison a 6t6 fondee en 1893; il y a trois classes
externes, que fr6quentent deux cents enfants pauvres.
De plus, cinquante internes. L'association des Enfants
de Marie compte quarante membres. Chaque mois, par
le soin de ces jeunes filles, trois petits blasons de notre
Mere Immacul6e visitent quatre-vingt-dix families et,
pendant un jour dans chacune, notre bonne Mere du Ciel
fait son oeuvre de protection. Les Enfants de Marie
s'occupent aussi de 1'ceuvre de la propagation de la foi,
fondee dans leur association en 1927, ainsi que I'atelier
du Saint-Sacrement, qui fonctionne chez nos sceurs pour
la confection et l'entretien des ornements et linge
d'tglise de la paroisse.
Palmira est une belle ville de quarante-cinq mille ames,
une heure de train de Call; il n'y a que deux paroisses:
celle de la Basilique avec trois pr6tres et celle de la
Trinit6 avec deux. Cinq pretres pour quarante-cinq
mille Ames, c'est bien insuffisant. Heureusement que,
depuis quelque temps, trois Phres Carmes sont venus
augmenter le nombre des pretres et preter, ainsi que les
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aum6niers des troismaisonsde nossoeurs, aideau clerge.
Le xz,nous assistons A la seconde messe

a la basi-

lique ou temple de N.-D.-du-Rosaire; cette basilique,
inachev6e encore, sera tres belle. Le diner r6unit les
sceurs des deux maisons. Puis nous nous rendons a
l'h6pital, oi la bonne soeur Llorente, sceur servante,
nous attend et fait c6l6brer une solennelle benediction.
Nous visitons ensuite nos chers Maitres sur leur lit de
douleur. Que de miseres et de souffrances sur cette
terre! Heureusement que le Ciel en sera la r6compense.
L'h6pital, fond6 en 1893 dans la maison Saint-Vincent, fut transf6r6, 1'ann6e suivante, a 1'emplacement
actuel. Il y a soixante-cinq lits pour hommes et cinquante pour femmes, et, de plus, deux salles, de six a
huit lits chacune, pour les orphelines qui servent
d'employees. Les anciennes salles sont incommodeset
peu hygieniques; mais la salle d'operations, ses d6pendances et le nouveau pavilion pour pensionnaires ainsi
que la chirurgie sont tout a fait modernes.
Le 13, a onze heures, la bonne sceur Llorente nous
accompagne a la maison de la Trinit6; car la sceur
servante, la bonne sceur Arboleda, ne peut venir nous
chercher, retenue chez elle par une crise de cceur. Nous
la trouvons debout a notre arrivee. Cette maison
d'6cole est la plus ancienne de Palmira; elle date de
1889 et appartient a la municipalit6, qui entretient
quatre sceurs de classes. De plus, une soeur s'occupe,
toute la journ6e, de la visite des pauvres a domicile et
des Dames de la Charite, qui sont quatre-vingts. Ces
dames ont, tous les premiers mercredis, chez nos soeurs,
leur r6union mensuelle, pr6sid6e par le digne M. Ruiz,
de Cali. Chaque annee, elles se r6unissent aussi pour
leur retraite annuelle a la maison de la Trinit6.
(A suivre.)

Soeur LEVADOUX.
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URUGUAY
M. MICHEL DE

LEON

Le 29 mai 1930, jour de 1'Ascension, a l'age de
quarante-neuf ans, un des bons ouvriers de la pro-

vince de 1'Argentine, M. Michel de Leon, a pass6 de
la mission de la terre a la mission du ciel.
II naquit le 2 mars 1881, A Rocha, capitale de

'un
des d6partements de la r6publique de l'Uruguay. JI1
6tait le quinzieme et dernier enfant d'une mere profond6ment chr6tienne.

M. George et M. Gimalac, en tourn6e de mission,
remarquirent cet enfant 6veill, espiegle, mais franchement pieux, qui leur declara qu'il serait tout heureux d'6tudier pour 6tre un jour missionnaire comme
eux.
11 entra done a notre 6cole apostolique de BuenosAires, ou il fit ses 6tudes primaires et secondaires,
et fut admis au s6minaire le 17 mai 189 7 . Apres avoir
fait les saints vceux le 20 mai 1899, il fut envoy6 . la
Maison-Mere pour y terminer ses 6tudes de philosophie et de th6ologie, commencees d6ji a BuenosAires.
Son premier poste fut le petit s6minaire de Quito,
et ici peut trouver place un fait que notre cher d6funt
se plaisait a raconter et qui le d6peint au vif avec ses
qualit6s et ses d6fauts. Lorsque le Tres Honor6 Pere
Fiat lui annonqa son placement h l'quateur, il
r6pondit carr6ment qu'il n'irait pas, que c'6tait impossible, qu'il voulait rentrer dans sa province, et, sans
plus,il sortit de la chambre du Tres Honor6 Pere pour
aller, en pleurant, raconter son histoire au bon M. Delanghe. Celui-ci, qui le connaissait bien, 1'6couta en
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silence, et quand il eut fini : c Mon enfant, lui dit-il,
allez a la chapelle, racontez au divin Maitre tout ce

que vous venez de m'exposer, et ne sortez pas du lieu
saint avant d'avoir entendu et m6diti la r6ponse de
Notre-Seigneur.

) Ainsi fut fait. Une demi-heure

aprbs, le jeune clerc allait se jeter aux pieds du Tres
Honori Pere, lui demandait pardon et lui declarait
qu'il 6tait pr&t, resolu a aller oh il voudrait bien
l'envoyer.
Ce caractere emport6 lui a jou6 parfois de bien
vilains tours; mais son grand esprit de foi lui donnait force et courage pour s'humilier et demander
pardon. Je crois bien que, selon le pr6cepte de l'Esprit-Saint, le soleil n'a jamais disparu de l'horizon
sans qu'il efit confesse sa faute et g6nereusement
r6par6 le mauvais exemple qu'il avait pu donner. En
peu de temps, il avait deja fait de grands progris.
Victime, a une 6poque, d'imputations calomnieuses,
je l'ai vu se taire, soutfrir en silence et attendre l'intervention de la divine Providence.
Cette divine Providence, qui ne se laisse jamais
vaincre en g6n6rosit6, recompensa en particulier 'esprit d'ob6issance dont il avait fait preuve a Paris, en
disposant son retour dans sa province d'origine.
Les confreres de notre maison de Montevideo, en
plus des missions et du service de la paroisse, sent
les aum6niers d'une grande maison de nos soeurs,
1'( Asilo de Mendigos P, aujourd'hui « H6pital Pasteur. ) Or, a un moment donni, le gouvernement dt
l'Uruguay exigea que I'aum6nier de cette maison ffit
enfant du pays. C'est alors que M. Bettembourg fit les
d6marches necessaires pour rappeler M. de LUon, qui
arriva diacre a Montevideo en octobre 1905 et y fut
ordonn6 pritre par Mgr Isassa, e 28 du m6me mois,en
la fete de saint Simon et saint Jude.
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Pendant les sept annies qu'il remplit les foactions

d'aum6nier, il s'acquitta de son office a la satisfaction de tous: administrateurs, seurs et vieillards. Ces
derniers surtout ne pouvaient se r6soudre a perdre ce
jeune prtre, qui les aimait, les visitait, causait avec
eux, 6coutait avec patience l'histoire d'un chacun
(toujours la m&me) et qui, disaient-ils, , leur faisait
de si jolis sermons D.
Mais M. de Leon 6tait destine aux missions. Cette
eatvre, dans l'Uruguay, fat fond6e,en 1884,par donation d'une excellente famille et par contrat entre
1'evcchi
et la Congregation. Ce contrat fut revoque
en 1920, lorsque 1'Uruguay forma une province eccl6siastique par la division du territoire en plusieurs
ivech6s; mais les missions subsisterent, parce que les
confreres, avec la permission de M. le Supirieur
gineral,avaient ea soin de reunirla somme necessaire
pour assurer une rente annuelle qui permet a deux
confreres de travailler gratuitement a cette oeuvre
pendant toute 1'annee.
Dans l'Uruguay, ii y a deux sortes de missions :
Il Les missions dans les 6glises paroissiales;
2' Les missions rurales qui se donnent dans quelque maison de commerce, dans les ( estancias ,,
grandes proprietes foncieres, 1. oix se trouve un local
un peu approprie. Habituellement, on fait deux tournees par an, et chacune dure au moins trois mois et
quelquefois plus.
.Les missions dans les 6glises paroissiales sent
ordinairement pr6sid6es par un e6vque. qui administre,tous les jours, le sacrement de la Confirmation.
Ce sacrement est le grand cheval de bataille pour
attirer les fidles, Sacrameatum saecni, comme disait
lMgr Stella. Dans ces missions, nous suivons notre
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directoire et les choses se passent comme partout
ailleurs.
Pour les missions rurales, apres s'etre entendu avec
M. le cur6, qui a deja determine les endroits (ordinairement de trois en trois lieues), au jour fixe, les
missionnaires partent, emportant avec eux tout ce qui
est necessaire pour la c61ebration de la sainte messe
et l'administration des sacrements. Des l'arriv6e, le
premier soin est de preparer le local qui servira de
chapelle. Ces missions durent de cinq a six jours,
pendant lesquels on fait tout ce que l'on peut pour
enseigner a ces pauvres gens, presque toujours tris
ignorants, les choses les plus n6cessaires de notre
sainte religion.
Le matin, on les fait prier pendant la messe, on
leur en explique les c6ermonies, puis vient une instruction doctrinale, suivie de l'explication du catichisme aux petits et aux grands de quinze a vingt-cinq
ans qui n'ont pas fait leur premiere communion. Enfn
on baptise, on confirme et on marie ceux qui se pr6sentent. L'apris-midi, vers les trois heures (afin de
permettre a ces bonnes gens de rentrer a temps chez
eux), recitation du chapelet, instruction et ben6diction du tres Saint Sacrement. Pjesque partout, on
peut garder la Sainte R6serve, ce qui n'est pas un
petit avantage pour les missionnaires.
Ensuite, apres avoir pens6 serieusement & leur vie
spirituelle par I'accomplissement de leurs exercices
de pidt6, les deux missionnaires, mont6s sur de bons
petits chevaux du pays, vont visiter quelques malades
et aussi bien souvent (1'un n'emp&chant pas I'autre)
ils font des visites interessees aux perdreaux et aux
livres qui foisonnent dans ces contrees.
Notre cher confrere, M. de Leon, avait dijh manifest6 plus d'une fois le d6sir d'etre envoye en mis-
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sion; aussi, grande fut sa joie, le jour oii on lui
permit de se d6vouer corps et Ame a cette ceuvre. II
avait requ du ciel l'esprit et les qualitis du bon missionnaire; il avait le goiut, je dirai meme la passion
des missions. " C'est la premiere des ceuvres de la
Congregation, disait-il souvent; nous devons done
i'aimer plus que toutes les autres.,,
Sa parole 6tait facile, 616gante; on l'6coutait partout avec plaisir. Mais ce qui agr6ait le plus dans ses
predications, c'6tait cette simplicit6, ce don de savoir
se mettre a la portie de son auditoire; ce qui surtout
faisait du bien, c'etait son respect pour la parole de
Dieu, son grand esprit de foi. Les fideies se rendaient compte, bien vite, qu'il etait vivement pFn6tre
des v6rites qu'il annoncait, et que son cceur d'ap6tre
voulait a tout prix faire passer ses convictions, ses
sentiments dans 1'esprit et dans le cceur de tous ses
auditeurs; de 1, la vie, l'entrain, la force qui animaient
toutes ses predications.
Travailleur infatigable, dur a la peine, toujours
condescendaut, il ne savait rien refuser aux cur6s qui,
en cours de mission, lui demandaient de parler en
faveur d'oeuvres de jeunesse, de charit6, etc.
Rentr6 & la maison apres quelques jours de repos
bien m6rite, il s'occupait saintement. II lisait beaucoup et presque toujours la plume a la main, analysait, prenait des notes. Cela nous explique comment
ii a pu traiter, selon le t6moignage d'un cure, une
quinzaine de fois les memes sujets, dans une m~me
paroisse, sans jamais se rip6ter. Tous les pr&tres de
l'Uruguay sans exception l'estimaient, le v6enraient,
je dirai plus, I'aimaient sincerement.
Pourquoi ? parce qu'il remplissait bien son office,
parce qu'il 6tait bon, aimable, condescendant, mais
aussi et surtout parce qu'il 6tait discret: sourd, muet,

avewgle, il ne disait jamais rien de ce qu'il avait vi
dans les paroisses ao ii avait travaillk.
onu entendd
Terrassi par une terrible maaladij qui le miunai et
le faisait souffrir depuis djiquuelquts ainLes, co••ew
les vaillants il est tomb6 Its armes I la main et face i
I'ennemi.
C'est en cours de mission que son veoere sup&ritAu

a et le chercher pour le transporter notre maison
de PUnion, oh, pendant une viagtaine de )ours, it a
dono• l'exemple de la patience, de la rsignation et
de la conformit6 a la sainte voloati di bon Dieu.
C'tait une des plus beUes Reurs de 1'&cole apoatolique de la province. Dieu veuille qa'elle en produise beaucoup de semblables pour le bien de nos
eambres, si Aprouvees par le manque de personnel!
Philippe PRAT.

CHILI
Lettre de swur BERPNE, Fille de la CAlaitl
t la Tr~b Honaee Mere LEBRUN
Santiago, avril i930.
MA TRES HONOREE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Le prachain dtpaxt de nos chires soeuis pour Paris
me rappelle que, depuis longtemps deji, je vous avais
promais ua petit compte rendu de notre chbre maison
et de ses ceuvres et aussi des beles fetes qui oat
ouvert l'ann6e du centenaire des Apparitions.
Nous avions convoque une communion gisurale, 1
matin du 27 novcubre, toutes les Enfants de Marie,
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tant actuelles que celles deja etablies dans le monde;
et toutes, dans leur filial amour pour notre M1re
Immacul6e, avaient r6pondu h l'appel.
Bien nombreuses elles vinrent, tenant chacune en
main une branche de lis, et notre chapelle fut trop
petite pour contenir cette nombreuse assistance. Au
milieu du grand recueillement des chants a Marie, on
sentait la joie intime qui d6bordait des cceurs. Mais
le plus touchant fut le moment oui, apres une tres
courte, mais tres chaleureuse allocution, chaque Enfant
de Marie, avancant devant I'autel, d6posa aux pieds
de la Vierge Immaculbe le lis qu'elle tenait en mains
en un hommage de filial amour, et tous ces lis reunis

formerent, toute la journ6e, une belle couronne de
gloire a notre bonne Mire.
Le soir venu, ce fut bien autre chose. A huit heures,
se donnait la be6ndiction solennelle. De suite, I'assis-

tance, compos6e des Enfants de Marie, qui, le matin,
avaient assist6 a la messe, et une quantit6 de personnes plus ou moins en rapport avec notre maison,
passa la salle des fetes, qui, en un clin d'oeil, fut
remplie, bond6e par plus de six cents personnes au
moins.
A cette < Velada ), comme on dit ici, nous fimes
representer une ancienne 16gende, un miracle de la
Vierge Marie, qui, ayant recu de bon cceur l'hospitalit6 dans un pauvre foyer, b6nit la pieti de la mere
en guerissant son enfant malade et en achevant le travail de la pauvre mere a bout de forces, endormie
prts de lui. Ensuite, quelques Enfants de Marie d6clamerent des po6sies en l'honneur de la M6daille.
Un tableau vivant, representant la sainte Vierge
comme sur la m6daille, cl6tura cette petite s6ance, qui
a laiss6, nous pouvons le constater encore, de profondes traces dans tous les coeurs. Aussi, ma Tres
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Honoree Mere, nous pensons bien recommencer une
nouvelle u Velada , pour faire connaitre et, par consequent, aimer de plus en plus Marie et notre chere
Mldaille.
Le 8 d6cembre suivant, a la r6ception des Enfarts
de Marie, vingt-cinq jeunes filles du syndicat de la
couture s'enr6laient dans les rangs de notre chere
association; nous esp6rons bien que d'autres suivront,
cette annie, l'impulsion donnee.
Le syndicat, bien prospere jusqu'i present, nous
donne assez de consolations, quoique 1'organisation
soit un peu difficile; la mentalit6 est si differente ici
de notre jeunesse francaise au coeur enthousiaste, i la
bonne volonte a toute 6preuve! Ici, la moindre difficult6, la moindre contrariete d6courage; on comprend
peu la n6cessit6 et les avantages des groupements
professionnels, on vit au jour le jour, c'est plus facile.
Peu a peu, cependant, nous esperons parvenir a
instruire suffisamment ces esprits, si peu prepares
par leur 6ducation anterieure- entrer dans ces mouvements de vie sociale.
Malgri cela, le syndicat de la couture, qui tient son
siege dans notre chere maison de Belen, compte plus
de trois cents membres; parmi les jeunes, nous avons
form6 un noyau artistique, qui, en maintes circonstances, a fait ses preuves. Tous les ans maintenant,
nos syndiques artistes donnent une grande representation, qui leur permet de couvrir les frais d'une
grande promenade annuelle; pour la fete de M. le
Visiteur, qui s'int6resse au syndicat avec tant de
coeur, et aussi pour la pauvre maison de Belen, a qui
la representation de I'annee derniere a rapport6 net
I ooo pesos, qui immidiatement se sont convertis en
linge et vetements pour nos petites de l'internat.
Aussi, ma Tres Honoree Mere, quoique le syndicat
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donne beaucoup de travail pour le petit nombre de
sceurs que nous sommes, de tout notre cceur nous continuons 1'effort commence; cette annee nous avons
ajout6, avec le plus grand succes, une caisse de vacances et une cooperative aux services que le syndicat
rend a ses membres.
Mais la description de notre Belen ne serait pas
complete si aux oeuvres exterieures je n'ajoutais pas
les ceuvres interieures, c'est-a-dire l'orphehnat avec
ses differentes sections: les petites, qui vont en classe
jusqu'a quinze ans; au-dessus de cet age, les enfants
se repartissent en diff6rents ouvroirs selon leurs aptitudes, les unes a la broderie, d'autres a la couture
(mode), d'autres la chaussure (piqueuses de bottines ,
quelques-unes au lavoir et a la cuisine pour, a tour de
r61e, s'initier aux diff6rents c6tes de l'economie domestique; et voilk cent trente enfants bien occupees.
A cela, il faut ajouter une ecole mixte externe avec
deux cent cinquante enfants, une autre de garcons
sealement avec autant d'616ves; un restaurant f6minin, oh, chaque jour, 1'on reooit une vingtaine de syndiquees.
La Bonne Garde, qui comprend trente-deux jeunes
filles, donne aussi de l'occupation; et pour tout cela
nous sommes a peine huit sceurs! C'est vous dire, ma
Tres Honor6e Mere, la somme de travail qui revient a
chacune d'entre nous.
Cette ann6e, a cause de la reconstruction d'une
partie de la maison, la section des petites a &t6transf&6re dans une autre maison, hors de Belen, mais
assez prbs pour pouvoir y aller a volont:; c'est notre
chere sceur Assistante de Belen qui en a pris la surveillance.
Un dispensaire, ou plut6t deux dispensaires, un
fonctionnant le matin hors de la maison, et I'autre
31
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fonctionnant le soir dans la maison mxme, permet 4
une seule sceur de se charger des deux, ce qui procure la facilit6 de soulager et assister de nombreux
pauvres et malades.
VoilA, ma Tres Honor6e MBre, un petit resum6 dece
qu'est notre cher Belen, une ruche remplie d'abeilles
laborieuses; c'est, en effet, la maison du travail.
En meme temps que cette lettre, les Enfants de
Marie qui vont a Paris emportent un drapeau chilien
brod6 a Belen, qui repr6sentera le Chili et ses Enfants
de Marie a. la procession solennelle. Je vous serais
bien reconnaissante, ma Tres Honoree Mere, de vouloir bien donner a ce drapeau chilien la permissionde
prendre place dans les rangs de la procession qai,
nous dit-on, se fera en l'honneur du centenaire.
J'arr6te a present cette si longue lettre. Que vous
dirai-je de plus, ma Tres Honor6e Mere, sinon que de
tout notre cceur nous continuerons A travailler pour le
bon Dieu, pour notre chere Communautb? II y a enormement de bien a faire ici; le malheur est que les
ouvrieres sont, comme partout et peut-etre plus que
partout ailleurs, trop peu nombreuses en proportion
de la moisson grandissante.
J'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree Mere, votre
tres humble et tres obeissante fille.
Sceur BERNE,
ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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vicariats de Kian et de Kanchow (lettres de Mgr Mignani, de MM. Thieffry, Meyrat, Russo, Capozzi).
Missioni Estere Vincenziane. - I" juillet 193o. Le jubili d'une Fillede la Chariti missionnaireen Chine.
- Letire de O- Purino,missionnairedu viiariatde Kian.
- Sac de la residenc ede Yuenchow, par J. Vittone.
1 Ven. Giustino de Jacobis. - to juin et o1 juillet
i93o. - Vie de Mgr de Jacobis (suite).

Le Bulletin catholique de Pekin - Mai 1930. - Les
troubles communistes dans le vicariat de Kanchow,
par Mgr Dumond. - Quelques nouvelles du Kiangsi.
Mort de M. Dimitriad's. - Mort de
Juin. M. Segond. - Le communisme au Kiangsi (lettres de
MM. Barbato et Vittone'.
LIVRES

Ren6 BENJAMIN. Saint Vincent de Paul. Paris, i93o.
In-8, 63 pages.
S'il y avait une bibliotheque d'histoire romancie, ce livre y trouve-
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rait sa place. L'auteur ne prend pas la peine de consulter lea documents; son imagination lui suffit. 11 brode autour des faits, parfois
meme autour d'autres broderies.
Vincent est arriv6 i 1'ge oil il lui faut choisir une carriere; il
s'oriente vers le sacerdoce; devinez pourquoi? l'arce qu'il etait laid. II
prend un miroir, se regarde et s'&crie : a Je suis bien laid pour leg
hommes! Le mieux est de me donner i Dieu. 11 est indulgent; il
m'acceptera. D
Pour subvenir aux besoins de ses etudes, son pire se vit oblige de
vendre une paire de bueufs. Vincent fut tout 6mu i cette nouvelle. I!
alla voir les betes, les caressa longuement et leur fit de touchants
adieux : a Adieu, chires betes; est-il done vrai que, grAce i vous, je
puis devenir an homme assez savant pour evangeliser les pauvres? P
Le voici maintenant & Tunis; il vient de debarquer; on I'a rev6ta
d'un hoqueton de laine et coiffe d'une bonnette. II pense : n J'ai le dos
rond, un grand nez, un air niais; c'est bien l'accoutrement qui
me va. »
On ne cease d'apprendre du neuf a la lecture de ce petit volume.
Quand Frangois de Sales vint k Paris, Vincent se ressentait encore de
sa captivite volontaire & Marseille. II marchait avec peine; ses chevilles etaient enfldes.
a N'avez-vous pas, lui dit 'eveque de Geneve, pris un jour dans les
fers la place d'un forcat ? C'est ce qu'on raconte, Monsieur.
- Monscigneur, on raconte tant de choses* , dit en souriant Vincent.
Pourquoi avait-il I'habitude de prendre ses repas entre deux pauvres?
Benjamin en a decouvert l'origine. Cette pratique avait pour cause
initiale sa somnolence. Ecoutons : a Cette somnolence pesante Faidait
ne pas sentir une tiche supirieure k ses forces, mais un jour elle lui
.- t oublier qu'il avait promis i deux pauvres, i sa porte, de leur envoyer
du pain. II passa le seuil, rencontra des missionnaires, dut s'occuper
d'un depart, et, dans la soiree, brusquement la pensee lui revint de ces
deux miserables. Aussit6t, ii courut lui-meme implorer leur pardon; et,
des lors, il prit l'habitude de ramener chaque soir deux pauvres avec
lui et de les installer pros de sa table au rzfectoire. a
N'insistons pas davantage; le livre est plein de semblables decoa.
vertes. II est vraiment lamentable que, de nos jours, l'histoire romanc6e
ait fait ecole. Raconter des faussetes pour interesser le lecteur, n'est-ce
pas ce qu'on appelle mensonge?

Docteur Jacques VIE. [Les Aliends et les Correctionnaires i Saint-Lazare au XVIP et au XVIII" sitde.
Paris, Alcan, 193o. In-8, 251 pages.
Ce livre nous console de celui de Reni Benjamin; il est digne, i
tous points de vue, d'etre recommand : documentation nourrie, methode
excellente, composition irreprochable, parmi les sujets que I'auteur
passe en revue, signalons : saint Vincent de Paul psychiatre, organisation et vie interieure, Saint-Lazare devant l'opinion, principes et buts
de l'internement & Saint-Lazare, formalites liees i l'internement, gestie
desbiens etpensions, contr6le de l'autorit, judiciaire et administrative,
les psychopathes de Saint-Lazare.
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Le chapitre de saint Vincent de Paul psychiatre est tout nouveau et
d'un tzes grand intdist. L'auteur recherche les sources medicales grace
auxquelles le saint s'est form6: il Ctudic sa thdozie mystique de la
maladie, expose ses idees psychiatriques et, passant sur le terrain administratif, examine en lui le directeur d'asile.
Bref, livre excellent au double point de vue historique et medical.

Le College Saint-Joseph d'.Antoura. Album.
Avec ses huit reproductions, cet album donne une idee tres exacte
de ce qu'est Ie college d'Antoura. En tEte. quelques indications pra.

tiques sur les conditions d'admission et le r-glement. Ingenieux moven
de propagande pour faire connaitre at attirer; nous le signalons a tous

les directeurs d'6tablissements scolaires.

Henri WATTHIt. La Chine qui s'iveille. 3 e6dit. Rambouillet, 1930. In-8, xxv-356 pages.
Serie de recits tres interessants, classes sous cinq titr;s : Avec le mistionnaire, chez les chretiens, chez les paiens, dans la brousse, chez le
diable. Une sizieme partie, sous forme d'appendice, aurait pu etre
intitulee : Chez les missionnaires en traitement a Vichy, dans la taison
du missionnaire. L'auteur est aussi fondateur. Revenu, fatigue, en France,
apris quelques aanees de Chine, ii a songd aux autres missionnaires
que la fatigue arrate et ii a cr6e, pour eux, a Vichy,une maison, on, si
I'on aime mieux, un milieu, qui ajoute k Pefficacite des eaux.

La Legende doree au deli des mers. Paris,

I93o.

In-8, 354 pages.
Dans ce livre, consacr6 aux missionnaires martyrs, notre Compagnie
est reprsent6e par le bienheureux Ghebre Michael, dont M. Goyau
raconte les longues souffrances, et par les victimes des Boxeurs de
Pekia, dont nous parle M. Henri Gheon.

Prosper REPETICCI. L'Algcrie chrftienne. Esquisse
historique. 1830o-930. In-8, 264 pages.
Le centenaire de la conquete proroque toute une floraison d'ouvrages
sur I'Algerie. Celui du chanoine Repeticci, nourri de fails, sera lu avec
plaisir par tous ceux qu'int6resse l'histoire religieuse de notre grande
colonie africaine. Les Lazaristes et les Filles de la Charit6 n'ont qu'.
se louer de la maniere dont 1'auteur parle d'eux et de leurs tcuvres.
Nous iui en temoignons ici notre gratitude.

Mgr PONS. La Nouvelle Eglise d'Afrique et le Catholicisme en Algirie, en Tunisie el au Maroc depuis i83o.
Tunis, I93o. In-8, XV-34o pages.
Le chanoine Repeticci a itudi6 dans son livre lei progris du catholi-
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cisme en Algerie. Mgr Ptons a pref6ti embrasser un horizon plus vaste,
a savoir toutes nos possessions de 'Afrique du Nord : Algrie, Tunisie
et Maroc. Son ouvrage merite d'etre recommande. (:i et la, nous rencontrons les pretres de la Mission et les Filles de la Chariti, qui oat
tant fait en Algerie et en Tunisie pour les scminaires, les missions e les
oeuvres d'assistance. Chaque fois qu'il les trouve sur ses pas, l'auteur,
ancien eleve du seminaire d'Oran, en parle avec une sympathie marqu6e; nous ne pouvons que lui en etre reconnaistants. Son livre est an
veritable monument, digne du centenaire que nous commemorons.

Louis PLANSON. Conflrences aux Filles de la Cha-

ritg. Paris, 140, rue du Bac, i930. In-8, v-387 pages.
Dans ces conferences, donnees les unes aux sueurs dans les cuvres,
les autres aux petites soeurs du seminaire de la Maison-Mere, M1.Planson se retrouve tout eatier; on y entend un homme de Dieu, surna.
turel, pratique, delicat, nourri de la doctrine spiiituelle de saint
Vincent. Ce livre est appele a prendre place dans la bibliotheque des
Filles de la Charite, k cote decelui de M. Chevalier.
Une autre serie de conferences paraitra bient6t; mais, comme ce sont
les confdrences adressees aux sceurs servantes, elles seules auront ledroit
de les avoir; on peat les demander des maintenant.

G. MAZZONI. Gloria eterna.
Cantique - Ia Vierge de la Midaille,

deux voix 6 galea.

L. SOLLIER. A l'lmmaculie. Lyon.
Chant i 1'occasion du centenaire de la MXdaille Miraculeuse, paroles
et musique du meme.

Am6ide Huc. Cantique du centenaire de la Midaille
Miraculeuse. Lyon.
Avec soli et choeur

adeux

voix ad libitum.

Amedee Huc. Hostie et lys. Lyon.
Avec soli et choeur i deux voix ad libitum.

Le Figlie della Carita.

Plaisance,

1930.

In-8,

viu-293 pages.
Traduction italienne du livre de M. Celier, dont les Annales ont
parl dans le numbro de janvier.

Visions radieuses. 2' 6dit. Paris, 1930. In-8, 20 pages.
Les Visions radieuses oat obtenu tant de succes en quelques mois que
voici deji la deuxieme edition. La Vierge de la Mrdaille est chantie
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magaifiquement dans ce charmant opuscule, compose de beaux verset
orne de gracieuses illustrations. L'auteur appartient a la famille spirituelle de Catherine Laboure ; c'est dire assez qu'elle aime Marie Immaculie et sait le montrer.

La Ven. Caterina Labourd nel primo centenario della
Medaglia Miracolosa. Chieri, 193o. 63 pages.
Le Apparizioni di Maria I ,macolata della Medaglia
Miracolosa. 1930. 18 pages.

Ecco de la Medaglia.
La Figlia della Carita educata alla Scuola della
Communith. In-i6, 162 pages.
Michel GUTIERREZ. Ejercicios espirituales para las

Hijas de Maria de la Medalla Milagrosa. Andujar,
1929. 319 pages.

Colegio de Santa Rosa (Manila). Anuario de i930.
132 pages.

Grato recuerdo de los solemnes festejos con que los ex
alumnos del Colegio de San Carlos honraron a su Alma
Mater en el dia de su Patr6n. Cebti, 1929. 41 pages.
Vicente FRANCO. Reina y Madre.
Drame religieux en vers.

11 Sacro Cuore de Gesii. Casale. 56 pages.
Petit moisde juin.

Mese della Medaglia Miracolosa. Casale. 63 pages.
Petit mois de mai on de novembre.

La Castellanadel I'Anima. Casale. 62 pages.
Lo Spirito Santo. 56 pages.
Petit mois d'avril.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
36. Karatsonyi (Andre), clerc, 18 juin, Pilis-Csaba;
60 ans d'age et 3 ans de vocation.
37. Decroo (Georges;, pretre, 23 juin, Dax; 54, 31.
38. Zaplotnik (Louis), coadjuteur, 20 juin, Vienne;

55, 36.
39. Lesage (Louis), pretre, 24 juin, Paris; 58, 39.
40. Cervia (Corneille), pretre, 5 juillet, Paris; 62, 41.
41. Lobry(Emile),pretre, ii juillet, Shanghai; 44, 26.
42. Estevez (Baldomer), pretre, ii
juin, Manille;

34, I8.
43. Trucco (Antoine), pr&tre, 21 juillet, Chieri ; 55, 33.
44. Arcelus (Pierre), coadjuteur, 25 juillet, Madrid;
75, 5I.
45. PNrez-Ibafiez (Saturnin), pretre, 3o juillet, La
Havane; 73, 47.
46. Pepenella (Blaise), coadjuteur, 17 juillet, Rome;
68, 42.

47. Briand (Gabriel), pretre, 15 aofit, Arequipa; I, 31.
48. Lepers (Jean-Baptiste), pr6tre, I5 aoit, Ningpo;
66, 43.
49. Vonk (Laurent), pretre, 17 aofit, Tangshan; 33, x3,
50. Recek (Jean), coadjuteur, 16 aoUi, Groblje; 37,34.
51. Gipperich (Franqois), coadjuteur, 3 septembre,
San Jos6; 67, 39.
52. Touya (Jean), clerc, 3 septembre, Dax; 21, 3.

53. Birk (Francois', pretre, 3 septembre, Ljubljana;
64, 29.

54. Gockel (Joseph), coadjuteur, 14 septembre, Lippstadt; 71, 47-
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NOS CHLRES S(EURS
Eug6nie Cottreau, a Clichy;65 ans d'age et 46 ans de vocation.
Marie Zyromska, i Montolieu; 71, 42.
Marguerite Sauvadet, a Montolieu; 74, 46.
Angl6ique Lebivic, a Saint-Martin-de-R6; 78, 56.
Marie Vcisin, A Montdidier; 87, 6r.
Rose Daidier, a Pau; 85, 65.
CUlestine Daragon, a Amiens; 77, 58.
Francoise Monnier, i Liege; 86, 58.
Fortunata Bertini, a Sienne; 59, 39.
Marie Soveri, a Terni; 83, 63.
Julie Lorca, a Santiago; 5o, 24.
Maria Echeveria, a Babahoyo; 26, 5.
Agnes Rebersek, a Ljubljana; 76, 59.
Lucie Remon, a Cabezon; 81, 58.
Clotilde Cervero, a Valencia; 34, 1o.
Maria Salvador, a Jativa; 72, 49.
Victoire Ezcati, a Albacete; 56, 29.
Venancia Belzunce, 'a Murcia; 48, 24.
Angela Diaz, a Matanzas; 66, 48.
Francoise Caup, a Clichy; 78, So.
Marie Charlet, a Croissy; 71, 49.
Marie Guilloteau, a Tartas; Sr, 57.
Marguerite Bosquet, A Paris; 76, 56.
Ana Vazquez, a Soria; 43, 5.
Marie Collins, a Lanark; 65, 44.
Mary Heitman, Lansdowne; 59, 31.
Louise Pou, a Montolieu; 66, 43.
Marie Voillemier, i Lyon; 59, 35.
Germaine Dereu, i Shanghai; 5i, 25.
Maria Barella, a Mendrisio; 79, 56.
Maria Sheridan, a San Francisco; 83, 51.
Emma M. Court, a Los Angeles; 77, 55.
Carmen Farinas, a Cornoces; 24, 4.
Tomasa Barasoain, a Valdemoro; 87, 68.
Mauricia Huidebro, a Madrid; 87, 65.
Marie Bayol, a Paris; 56, 36.
Yvonne Batbedat, a Paris; 48, 25.
Marie Poupard, a L'Hay ; 86, 64.
Marie Fontaine, a Mitry; 78, 56.
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Micheline Jelbka,a Cracovie; 90. 60.
Heilna Groom, a Ladce; 24, 5.

Marie Chaleat, a Tarbes; 6o, 36.
Marie Gaillard, a Barcelone; 74, 53.
Elisabeth Madry,

a

Bordeaux; 85, 54.

Marie Goudicq, a Bidarieux; 65, 43.
Jeanne d'Assigny, a Beyrouth; 58, 3o.
Eleonore Claro, a Santiago; 65, 4o.
Cesira Parenti, a Livourne; 72, 52.
Sebastienne Paurassi, a Fossano; 52, 2r.

Marianna Moschino, a Terni; 67, 46.
Caroline Bianchi, a Sienne; 69, 45.
Justine Michetti, a Naples; 86, 62.
Paolina Piazzolla. h Naples; 71, 44.
Sarah Mahon, a Saint-Louis; 83, 56.
Assunta Grecq, a Naples; 48, 29.
Amrlie Lantheaume, a Montolieu; 79, 54.
Marguerite Chaillou, a Clermont-Ferrand; 28. 4.
Marie Guillaume, a Muret; 79, 56.
Barbe Simonic, a Vienne; 40, 22.

Ernestine Mencucci, a Rome; 75, 54.
Disola Guffanti, a Turin; 27, 5.
Annunziata Vacchelli, k Grugliasco; 62, 36.
Maria Andres, a Valdemoro; 31, 9.
Maria Rodriguez, i Valdemoro; 77, 51.
Josefa Errazquin, a Manille; 78, 58.
Magdeleine Castet, a Burgos; 38, I6.
Juana Martinez, a Valencia; 48, 29.
Frangoise Bahovec, a Ljubljana; 78, 54.
Valeria Malina, a Ladce; 25, I1 mois.

Leontine Tiercelin, a Hersin ; 8, 59.
Angle Laurent, a Paris; 57, 37.
Philombne Dantony, a Montpellier; 66, 44.
Josephine Montaldo, a Carignano ;41, 4.
Marie Astorri, A Macerata; 77, 54.

Adele Martina, k Genes; 49, 27.
Angile Ponti, A Turin; 54, 33.
Marie Capitelli, a Turin; 27, 6.
Maria Machado, a Cahia; 82, 60.
Sophie Vavtinec, a Mocenok; 74, 59.
Adele Martin,
Lyon; 68, 4 6.
Climence Robert, a Marseille; 91, 73.
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Jeanne Libaudiere, a Riom; 45, 1o.
Josephine Haertling, au Mans; s8, 70.
Caroline Marcaletti, a Turin; 63, 38.
Mathilde Zmudzinska, A Cracovie ; 77, 9.
Catherine Hutar, k Vesprem; 32, Ii.
Margaret Callahan, a Utica; 76, 48.

Leandra Gainza, a Barcelone; 3o, 5.
Maria Conejo, a Seville; 35, 7.
Maria Monzo, a Manille; 74, 54.
Josephine Chaffret, a Montolieu; 33, io.
Marie Paris, a Montolieu; 59, 36.

Marie Soulier, a Chateau-l'Eveque; 82, 61.
Marie Desseaux, a Troyes; 62, 37.
Philomene Fanguin, au Rouet; 85, 47.
Pelagie Savajol, a Montpellier; 29, 6.
Carnita Resa, a Barcelone; 65, 41.
Thirese Grabuer, a Graz; 79, 52.
Agnbs Matusiewiez, a Lublin; 72, 48.
Vinceslas Migdal, a Biala; 31, 3.
Marguerite Valenzi, a Fermo; 39, 19.
Jeanne Afontanini, a Sienne; 34, 8.
Marie Cicciomessere, a Sienne ; So, 57.
HIlene Suhor, au Raincy; 84, 6r.
Honorine Eehay, a Clichy ; 84, 62.
Rosalie Cabrol, a L'Ha ; 79, 56.
Anna Aicher, a Schwarzach ; 57, 38.
Cicile Maurer, . Dilt; 34, 7.
Delia Connolly, H Dublin ; 82, Si.
Marie Sartorio, H Turin ; 72, 46.
Maria Terres, I La Havane ; 63, 42.
Rosalia Rodriguez, a La Laguna; 7r, 38.
Frangoise Moragues, a Puerto Rico ; So, 6.
Maria Miquel, a Madrid ; 44, 8.
Florence Castro, a Valdemoro ; 23, 4.
Marie Hellouin, a Paris ; 64, 43.
Marie Etourneau, a El Biar; 78, 57.
Jeanne Vincent, a Clichy; 90, 71.

Marie Her, a Hennebont; 52, 3r.
Marguerite Teisseyre, A Bas-en-Basset; 84, 62.
Angele Aubry, a Pau; 56, 28.
Marthe Hoppe, a Chelmno ; 6, 35.
Josepha Luckl, ! Perkata ; 72, 53.
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Therese Grejan, A Ljujijana; 63, 45.
Jeane Louvibre, Clijhy;
'
62, 35.
Ang6lique Valudier, •1 Biar; 85, 64.
Anne Boubee, a Touloa
65, 43.
Thecle Deui, i Zouk ; 62, 42
Florentine Fontanet, a Madrid ; 75, 46.
Jdsus Urrengoechea, a Valdemoro; 21, 2.

Hedwige Niseto, h Dult ; 62, 39.
Thirese Hammel, a Constantinople; 75, 37.
Mary Madden, a la Nouvelle-Orlians; 73, 53.
Ida Cipollini, h Cesena; 38, 9g.
Marie Hains, au Rouet; 60, 36.
Euphrasie Tardieu, a Mainsat ; 6, 41.
Catherine Mulholland, a Troyes ; 66, 45.
Catherine Lynch,

a

Milwaukee; 70, 43.

Anne Brezonik, a Budapest ; 58, 35.
Josefa Escobar, a Valdemoro; 31, 9.
Patricia Iribayen, k Saint-Sebastien ; 54, 37.
Raimunda Bahamonde, a Cordoba; 82, 56.
Dionisia Lizcano, a Madrid; 63, 46.
Louise Trivin, k Chatillon-sous-Bagneux; 67, 45.
Marguerite Martin, a Constantine; 87, 63.
Marie Lestret,

a

Branne ; 70, 49.

Marguerite O'Sullivan, A Chusan ; 49, 26.
Marie Le Duc, a Ruvo ; 86, 63.
Justine-Marie de Grey, a Tarente; 78, 55.
Angela Butinelli, a Sienne; 74, 44.
Elisabet Dolan, a Ealing; 46, 21.
Anne Komaromi, a Klotildliget; 28, 5.
Aloisia Bummer, a Salzburg; 80, 52.
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